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In the study area, located in the northern surroundings of the Gulf of Suez, the Campanian to Early 
Eocene clastic and calcareous Sediments have been investigated in order to establish the 
biostratigraphy, facies development and sequence stratigraphy of this part of the Egyptian passive 
continental margin. 
The lithologies developed in the study area, for which contradicting ages were proposed by former 
authors have been subdivided into biozones relating to late Campanian to early Tertiary age. The 
correlated sections yield strong lateral changes in facies. These facies patterns in combination with 
the Miocene tectonics generate the complex geologic Situation and complicate the reconstruction of 
the late Cretaceous to early Tertiary facies distributions. The modeis resulting from sequence 
stratigraphic investigations in combination with seismic lines give information about the sedimentary 
processes in the study area. 
During Turonian to Campanian times increasing tectonics and magmatic processes in Northeast 
Africa are due to the convergence of the European and African plates. As a consequence, the north-
east trending foldbelts of the Syrian Are were formed. Tectonic processes, related to the Syrian arc 
System were active from Campanian to Early Eocene and aecompanied by contemporary and 
widespread transgressions. 
The Planktic/Benthic-ratio is compared to VAN DER ZWAAN et al. (1990) for the Mediterranean. 
Depth ranges for benthic foraminifera have been taken from VAN MORKHOVEN et al. (1986) and 
SPEYER (1994). Sequence modeis have been applied aecording to TUCKER & WRIGHT (1990) and 
HANDFORD & LOUCKS (1993) for the setting of a distally steepened ramp. A regional cycle Chart 
has been established for the Maastrichtian to Early Eocene. 
The Monastery St. Anthony section from the northern Southgalala contains distal ramp Sediments in 
the Maastrichtian and Eocene. Proximal ramp Sediments were accumulated in the Paleocene. Outer 
shelf aecumulations are characteristic of the Campanian to Maastrichtian part at the Monastery St. 
Paul further south. The section exhibits an influence of the distal ramp in the Late Maastrichtian, an 
interiingering with a distal basinal facies in the Early to Middle Paleocene and an influence of 
proximal Sediments in the Late Paleocene. In the section of Wadi Dakhl, south of the Galalas, outer 
shelf environs are developed throughout the Campanian and Maastrichtian. The Paleocene to Early 
Eocene exhibit Sediments of the basin, the overlying Eocene sequences are influenced by distal ramp 
deposits. 
The development of the Maastrichtian to middle Paleocene sequences and parasequences with their 
prograding patterns clearly documents the prograding of the distally steepened carbonate ramp, 
which developed at the southern margin of the Syrian Arc strueture in southern Northgalala. The 
prograding generates a broadening of the proximal part and a shortening of the distal steepened part 
of the ramp in the Paleocene. The geometry of the upper Paleocene and lower Eocene sequences is 
influenced by the backstepping of the ramp due to eustatics and the end of tectonic uplift. 
From the lithologies developed west of the Gulf of Suez (Galala-plateaus) for which contradicting 
ages were proposed by former authors, a subdivision into the biozones relating to the late Campanian 
to early Tertiary has been performed. 
Sequence stratigraphic investigations carried out in the surrounding of the northern Gulf of Suez 
allow a subdivision of the sections. The resulting modeis describe a carbonate ramp. Equivalent 
reflection patterns have been observed in seismic lines in the Gulf of Suez area. Better seismics 
(higher frequencies) are necessary to reach to more detailed results in the Gulf of Suez area. 
Northeast trending tectonics of the Syrian Arc, aecompanied by widespread marine transgressions, 
influenced the sedimentary patterns in the surrounding of the northern Gulf of Suez. 
A Syrian Arc uplifted strueture is developed in the southern Northgalala from upper Campanian to 
Paleocene times. During the Maastrichtian its lateral expansions are observed in the northern 
Westsinai (Wadi Sudr). 
Southeast of the uplifted strueture a carbonate ramp prograded during the Maastrichtian to Middle 
Paleocene. The subsequent Late Paleocene to Early Eocene backstepping is generated by a 
combination of eustatics and the end of the tectonic activfties. 
The developed regional Sequence Chart shows differences from the Global Sequence Chart of HAQ 
et al. (1987,1988). The differences are most obvious in the Maastrichtian. Only Itttle difference can 
be seen for the Paleocene and Eocene sequences. 
Resume 
R6sum6 
Dans le champ d'activite, qui se trouve dans les environs septentrionaux du Golf de Suez, les 
successions du Campanien ä l'Eocene ont ete examine. Le but etait d'etablir la biostratigraphie, le 
developpement du facies et la stratigraphie des sequences dans cette region du bord Continental 
passif. 
Les lithologies developpees dans le champ d' activite, dates contradictionairement par des auteurs 
plus tot ont ete subdivisees par des biozones du Campanien superieur ä I' Eocene inferieur. 
La correlation des profiles a mis en evidence des grands changements latereaux du facies. Ces 
changements de facies combines avec des tectoniques miocenes ont cause la Situation actuelle 
complexe, qui rend la reconstitution de la distribution du facies du Cretace superieur en Tertiaire 
inferieur plus difficile. Les modeles resuftants par les investigations sequence-stratigraphiques 
combines avec des seismographes decrivent le developpement des proces sedimentaires dans le 
champ d'activite. 
Dans le Turonien jusqu'au Campanian des activites tectoniques et magmatiques etaient generees 
de plus en plus par le rapprochement des plates de l'Afrique et de l'Europe. Elles etaient succedees 
par le developpement des plis du 'Syrien Are' tendant au Nord-est. Dans le Campanien ä l'Eocene 
inferieur, il y avait des activites tectoniques, conjointes avec les relevements du 'Syrien Are'. Ces 
activites etaient aecompagnees par des transgressions etendues et simultanees. 
Les subdivisions stratigraphiques et les correlations des profiles sont basees sur des foraminiferes 
planctoniques et benthoniques. Les subdivisions sequence-stratigraphiques sont etablies äpres VAN 
WAGONER et al. (1988), SCHLAGER (1989,1994) et MITCHUM (dans VAIL et al. 1987). 
La relation de foraminiferes planctoniques/benthoniques est comparee ä VAN DER ZWAAN et al. 
(1990) pour la Mediterranee. La bathymetrie pour les foraminiferes benthoniques est prise de VAN 
MORKHOVEN et al. (1986) et SPEYER (1994). Les modeles des developpements sequentiels sont 
appliques conformement ä TUCKER & WRIGHT (1990) et HANDFORD & LOUCKS (1993) pour les 
environs d'une rampe enfoncee distale. Une table de cycles regionaux est developpee pour le 
Maastrichtien ä l'Eocene inferieur. 
Le profile du monastere St. Antoine, qui est situe nord du massif du Galala du sud, contient des 
Sediments de la rampe distale dans le Maastrichtien et l'Eocene. Le gisement du Paleocene se trouve 
en rampe proximale. Des aecumulations du schelf exterieur sont caracteristiques des unites du 
Campanien et Maastrichtien dans le profile du monastere St. Paul jusqu'au sud. Dans les Sediments 
du Maastrichtien superieur se trouve l'influence de la rampe distale. Les schistes du Paleocene 
inferieur et moyen prouvent l'engrenement des environs de la rampe distale avec ceux des domaines 
du bassin. La succession du Paleocene superieur montre des Sediments proximaux. Les strates 
d'Eocene inferieur renferment des aecumulations de la rampe distale et du bassin. Dans le profile 
Wadi Dakhl au sud du Galala, des environs du Schelf exterieur etaient developpes dans le 
Campanien superieur et le Maastrichtien. Les strates du Paleocene et d'Eocene inferieur ressemblent 
aux Sediments du bassin. Les sequences subsequentes de l'Eocene inferieur montrent des elements 
de la rampe distale. 
Le developpement des sequences sedimentaires et des parasequences du Maastrichtien au 
Paleocene moyen montre la progradation d'une rampe enfoncee distale. Cette rampe etait 
developpee au bord du sud de la strueture du 'Syrien Are' dans le sud du Galala du nord. La 
geometrie des sequences du Paleocene superieur et de l'Eocene inferieur etait influencee par la 
retrait de la rampe, ä cause de l'eustatique et la terminaison du relevement tectonique. 
Les strates existant en ouest du Golf de Suez (Galala), dates contradictionairement par des auteurs 
plus tot ont ete subdivises par les biozones du Campanien superieur ä T Eocene inferieur. 
Des investigations sequence-stratigraphiques dans les environs du Golf de Suez permettent de 
subdiviser les successions. Des modeles resultants decrivent le developpement d'une rampe 
carbonatique. Des reflecteurs correspondants ont ete observes en des seismogrammes dans le Golf 
de Suez. Une meilleure seismique est necessaire pour un resultat clair en seismique. 
Activites tectoniques, tendant au nord-est, aecompagnees par des transgressions marines etendues 
influencent la Sedimentation dans les environs du Golf de Suez septentrional. 
Un plis releve du 'Syrien Are' se developpe dans le sud du massif du Galala du nord pendant le 
Maastrichtien et Paleocene moyen. Des rameaux de cette strueture elevee dans le Maastrichtien se 
trouve dans le nord-ouest du Sinai (Wadi Sudr). 
Dans le sud-est de la strueture elevee, une rampe carbonatique se developpe pendant le 
Maastrichtien au Paleocene moyen. La retraite subsequente dans le Paleocene superieur ä l'Eocene 
inferieur resulte d'une combinaison de l'eustatique et la terminaison du relevement tectonique. 
La table etablie des cycles regionaux est differente de la table de cycles globaux par HAQ et al. 
(1987, .1988). Les differences sont tres frappantes dans le Maastrichtien. Peu de difference est 
evidente dans le Paleocene ä l'Eocene inferieur. 
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1. Einleitung und Problemstellung 
1. Einleitung und Problemstellung 
Die Sedimente der Oberkreide und des Alttertiärs am nördlichen Golf von Suez 
werfen zahlreiche Fragestellungen auf. Durch verstärkte Erdölexploration innerhalb 
des letzten Jahrzehnts wurden in größerem Maße auch Formationen dieses 
Zeitabschnitts als Speichergesteine erschlossen. Die exakte zeitliche Einordnung 
dieser Formationen ist noch immer Gegenstand zahlreicher Diskussionen. Die von 
ägyptischen und ausländischen Universitäten onshore sowie von 
Erdölgesellschaften überwiegend offshore durchgeführten Untersuchungen ergaben 
z.T. unterschiedliche Einstufungen gleicher lithologischer Abfolgen. Eine fazielle 
Interpretation der Oberkreide und des Alttertiärs wird dadurch erheblich erschwert. 
Im Zuge der Erschließung neuer Erdölfelder gewinnen stratigraphische Fallen in 
Gesteinen des erwähnten Zeitabschnitts immer mehr an Bedeutung. Eine genaue 
stratigraphische Bearbeitung der ausgebildeten Abfolgen und ihre sequentielle 
Gliederung wurde deshalb notwendig. 
Basis der vorliegenden Arbeit ist die erstmalige genaue biostratigraphische 
Erfassung der vorwiegend klastischen Ablagerungen im Westen des Golfes von 
Suez (Nordgalala und Südgalala) und deren karbonatischen Äquivalenten im 
Norden und Osten des Arbeitsgebietes. Basierend auf genauen biostratigraphischen 
Korrelationen werden dreidimensionale sequentielle Ablagerungsmodelle erarbeitet. 
Als Grundlage dienen sequenzstratigraphische Einzelbearbeitungen, 
geophysikalische Daten und mikrofazielle Untersuchungen. Unterstützend werden 
aus der Summe der erarbeiteten Daten paläobathymetrische Karten für das 
Untersuchungsgebiet erstellt. Das Ziel der durchgeführten Untersuchungen ist eine 
Rekonstruktion des Ablagerungsraumes und der Faziesentwicklung in der 
Oberkreide und dem Alttertiär sowie eine sequenzstratigraphische Studie für den 
Raum der südöstlichen Tethys. 
Um die Fazieswechsel hinreichend zu erfassen, wurden während der Aufenthalte in 
Ägypten 1992, 1993 und 1994 beiderseits des Golfes von Suez 24 Profile an den 
Abbruchen der Kalkstein-Massive aufgenommen. Sämtliche verfügbaren 
Informationen sind den Profilzeichnungen zu entnehmen. 
Für die untersuchten Abfolgen existierten bereits lokal lithostratigraphische 
Grobgliederungen. In den letzten Jahren erreichten auf Makrofossilien und 
planktonischen Foraminiferen basierende biostratigraphische Untersuchungen 
zunehmend an Bedeutung. Insbesondere sind die Arbeiten von ABDALLAH & 
EISSA (1966), ABDALLAH & ADINDANI (1963), ABDEL-KIREEM (1971), BÄNDEL & 
KUSS (1987), KUSS & LEPPIG (1989), HAGGAG (1991) und STROUGO, HAGGAG 
& LUTERBACHER (1992) zu erwähnen. 
Da sich die bereits existierende lithostratigraphische Gliederung allgemein als 
praktikabel erwies und um die noch immer bestehende Begriffsvielfalt nicht unnötig 
zu erweitern, werden keine neuen Bezeichnungen für Schichtglieder aufgestellt. 
Die biostratigraphische Einstufung der bearbeiteten Schichten erfolgt, soweit 
möglich, mit planktonischen Foraminiferen und Großforaminiferen. In Einzelfällen 
werden Makrofossilien hinzugezogen. Die Einstufung der kretazischen kreidigen 
Kalksteine wurde in einzelnen Profilen von Herrn Dr. H. MAI (Universität Bremen) 
durch Coccolithophoriden durchgeführt. 
2. Geographischer Rahmen 
2. Geographischer Rahmen 
Das Untersuchungsgebiet umfaßt die nördliche Umrandung des Golfs von Suez. Im 
Norden des Gebietes, am Suezkanal, liegen die wichtigsten und größten Städte, 
Suez und Ismailiya. 
Beiderseits an der Küste des Golfes von Suez sind weitere Ortschaften entstanden 
(Ras Sudr, Abu Zeneima, Ain Sukhna, Zafarana). Begünstigt wurde ihre Entstehung 
durch die Erdölindustrie und den Tourismus. Westlich des Golfes von Suez liegen 
Ain Sukhna, Zafarana und Ras Shukeir. Die Ortschaften sind jeweils durch eine an 
der Küste verlaufende Asphaltstraße verbunden. 
Der östliche und westliche Küstenstreifen wird teilweise von weiträumigen Ebenen 
gebildet, die von mehreren hundert Meter hohen Kalksteinplateaus begrenzt werden. 
Einige Gebirgsmassive reichen, wie Hamam Faraun (494 m) im Westsinai, 
unmittelbar an den Golf. Auf der Westseite des Golfes von Suez grenzen der Gebel 
Ataqa (769 m), der Nordgalala (Galala El Bahariya - 1274 m) und der Südgalala 
(Galala El Quiblya - 1218 m) an den Golf von Suez. Durch eine sich nördlich des 
Golfes von Suez erstreckende flache Ebene verläuft der Suezkanal zum Mittelmeer. 
I I I ~ T 
Karbonatische Ablagerungen der Ober-
kreide und des Alttertiars 
Klastische Ablagerungen der Unter-
und Oberkreide 
Kristalline Gesteine des Proterozoikums 
Abb. 1 Lage des Untersuchungsgebietes und der Profilpunkte ( • ) 
Das Arbeitsgebiet beinhaltet westlich des Golfes von Suez die Bergketten des Nord-
und Südgalala, wo der Hauptanteil der Untersuchungen durchgeführt wurde. Im 
Norden zählen der Gebel Ataqa und die Hügelketten im Nordsinai östlich von Suez 
(Giddi Pass und Midla Pass) zum Arbeitsgebiet. Aus dem Nordsinai werden einzelne 
Daten und Profile zur Vervollständigung des Faziesmodelles herangezogen. Für den 
Gebel Ataqa werden publizierte Daten von ISMAIL & SELIM (1965), EL-AKKAD & 
ABDALLAH (1971) und BÄNDEL & KUSS (1987) verwendet. Südlich folgt das Wadi 
Sudr, in dem mehrere Profile für den Vergleich mit der westlichen Golfseite 
aufgenommen wurden. Weiter im Süden wurden Untersuchungen im Gebiet von 
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Hamam Faraun und Abu Zeneima durchgeführt. Die abgebildete Karte zeigt die 
Lage des Arbeitsgebietes und der untersuchten Profile (siehe Abb. 1). 
3. Geologischer Überblick 
Die Anordnung und kontinuierliche Absenkung der kratonalen Becken 
Nordostafrikas steht mit der präkambrischen Entwicklungsgeschichte dieser Region 
in engem Zusammenhang. Die im Nordosten Ägyptens vorkommenden 
Grundgebirgskomplexe sind Bestandteile des während der panafrikanischen 
Konsolidierung (im späten Präkambrium) zusammengeschweißten Arabisch-
Nubischen Kratons. Er wird diskordant von postkambrischen Schichten überlagert. 
Insbesondere die paläozoischen und mesozoischen Ablagerungen sind in der 
Umrandung des Golfs von Suez durch lückenhafte Abfolgen, verbunden mit starker 

































Abb. 2 Vergleich globaler und lokaler Meeresspiegelschwankungen in Ägypten 
(MORGAN, in: SAID 1990, S. 99) 
3.1 Paläozoikum 
Während des Zeitraumes von Kambrium bis zur Mittleren Kreide waren Ägypten 
und der Nordsudan Teil eines ausgedehnten flachmarinen Ablagerungsraumes, in 
dem sich fluviatile und terrestrische Ablagerungen verzahnten. Die vorherrschenden 
Lithologien sind Sandsteine und Siltsteine mit geringen tonigen Einschaltungen. 
Wie von KLITZSCH (1986) beschrieben, war die Sedimentation während des 
größten Teiles des Paläozoikums durch von Nordwesten vordringende 
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Transgressionen geringen Ausmaßes gekennzeichnet. Diese Ablagerungen 
verzahnen sich mit im Südosten ausgebildeten, fluviatilen Ablagerungen. 
Marine Sedimente des tieferen Kambriums, die durch Trilobiten und deren Spuren 
(Cruziana sp.) datiert werden, sind vom Sinai und vom nördlichen Wadi Qena 
(BÄNDEL, KUSS & MALCHUS 1986, BÄNDEL & KUSS 1987) beschrieben. Sie 
überlagern diskordant ein deutliches Paläorelief des kristallinen Grundgebirges. 
Schichten des Unterkarbons werden von ABDALLAH & ADINDANI (1963) aus dem 
Gebiet Wadi Araba/Abu Darag und von KORA & JUX (1986) aus der Umgebung von 
Um Bogma (Sinai) beschrieben. Durch das Spurenfossil Cruziana roualti belegte 
zeitgleiche Sedimente werden aus dem Sinai, dem Nordgalala, dem Wadi Qena 
(BÄNDEL, KUSS & MALCHUS 1986, BÄNDEL & KUSS 1987) und vom Gebel 
Uweinat (KLITZSCH 1986) beschrieben. BÄNDEL & KUSS (1987) beschreiben aus 
dem Nord- und Südgalala küstennahe, oberkarbonische Ablagerungen mit 
dolomitischen Kalksteinen, die Brachiopoden, Korallen und Foraminiferen führen. Im 
Wadi Araba werden diese Sedimente von pflanzenführenden, kontinentalen 
Schichten des Unterperms bedeckt (KLITZSCH & WICSIK 1987). Marine Sedimente 
des Perm bis Unterjura sind auf den Norden Ägyptens beschränkt, wo sie nach 
Süden rasch in kontinentale Ablagerungen übergehen. 
3.2 Mesozoikum 
Die während der Perm/Trias erfolgende Kollision Gondwanas (und damit Afrikas) 
mit den Nordkontinenten führte zu einer kompletten Neuorientierung der 
tektonischen Strukturen. Die Strukturelemente des Paläozoikums verloren ihre 
Funktion. Neue, durch die Kollision mobilisierte Elemente bedingten eine 
Aufwölbung großer Teile Südägyptens. Kontinentale Bedingungen wurden in 
Zentral- und Südägypten bestimmend. Die Folge war eine Neuorientierung des 
Entwässerungssystems nach Süden (LUGER et al. 1990). 
3.2.1 Trias bis Campan 
In wenigen Aufschlüssen konnten im Gebiet des Golfes von Suez triassische bis 
jurassische Sedimente nachgewiesen werden (SADEK 1926, ABDALLAH & 
ADINDANI 1963). Im mittleren Jura erfolgte eine Reaktivierung präkambrischer 
Störungssysteme, in deren Zusammenhang große Teile des Ostsaharakratons in 
nördlicher und nordwestlicher Richtung verkippt wurden. Die im Karbon angelegten 
und seit dem Oberkarbon nicht mehr aktiven Schwellen und Tröge gewannen erneut 
an Bedeutung. Im mittleren und oberen Jura blieben vollmarine 
Ablagerungsbedingungen auf den Norden Ägyptens und des Sinai beschränkt. In 
der höheren Unterkreide (Apt) transgredierte die Tethys von Nordosten nach 
Ägypten (KUSS 1992). Mächtige karbonatische Schelfsedimente, die in Südägypten 
mit Klastika verzahnen und nur durch eine geringe Regression an der Apt/Alb-
Grenze unterbrochen sind, wurden in Nordägypten gebildet. Im unteren Cenoman 
folgte eine erneute Regression, die die marine Sedimentation auf Nordägypten 
beschränkte. In dem nun gebildeten flachen Randmeer akkumulierten vorwiegend 
tonige und siltige Sedimente, die mit Wechsellagerungen von Klastika und 
Karbonaten verzahnen. Die in diesem Zeitraum im Wadi Qena abgelagerten 
fluviatilen Sandsteine werden als Anzeichen einer fortschreitenden Absenkung des 
südägyptischen Sedimentationsraumes, trotz der anhaltenden Regression, 
interpretiert (HENDRIKS et al. 1987). Mit einer ganz Nordafrika umfassenden 
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Transgression im Obercenoman stellten sich auch in Zentral- und Südägypten 
wieder marine Sedimentationsbedingungen ein. Im unteren Turon erfolgte eine 
weitreichende Regression, während der sich das Meer erneut nach Nordägypten 
zurückzog. Die folgende Transgression erfaßte die östlichen Teile Ägyptens im 
Oberturon. Im unteren Coniac folgte eine Regression, die marine Sedimente auf 
Nordostägypten beschränkte. Im Verlauf des mittleren bis oberen Coniacs setzte 
wieder eine Transgression ein, die den Osten Ägyptens bis zum Wadi Qena und 
weiter südlich überflutete. KLITZSCH et al. (1988) und KLITZSCH & SQUIRES 
(1990) beschreiben Inoceramen des Coniac sogar aus Fe-reichen Sedimenten bei 
Assuan. Im Santon folgte dann eine Regression, der möglicherweise ein kurzzeitiger 
Meeresvorstoß im Santon oder unteren Campan folgte. Die Entwicklung der 












































Abb. 3. Meeresspiegelschwankungen in Ägypten während der Oberkreide (nach 
SAID 1990: S. 449) 
3.2.2 Campan 
Im Campan erfolgte in Ägypten eine weitreichende Umgestaltung des 
Ablagerungsraumes. Während im Turon und Santon die Sedimentation auf die 
nördlichen und östlichen Teile konzentriert war, unterlag seit dem Campan ganz 
Zentral- und Südägypten einer zunehmenden Absenkung. Seit dieser Zeit bis in das 
Alttertiär griffen die Transgressionen aus dem nördlich vorgelagerten Tethysmeer, 
unterbrochen von kurzen regressiven Perioden, immer weiter nach Süden vor. 
Wiederholte Perioden verstärkter Wasserbewegung im Obercampan führten dabei 
regional zur Anreicherung phosphatischen Materials in ökonomisch wertvollen 
Lagerstätten (Abu Tartur - Western Desert). Im Untersuchungsgebiet wurden in 
diesem Zeitraum Schelfsedimente und untergeordnet Karbonate abgelagert. 
3.2 Mesozoikum 
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3.2.3 Maastricht 
Nach einer kurzzeitigen Regression, die weite Teile Ägyptens zwischen dem 
oberen Campan und Maastricht erfaßte, schob sich das Meer im unteren Maastricht 
erneut weiter nach Süden vor. Erstmalig kam es dabei, nach einer Phase der 
Aufarbeitung und Anreicherung phosphatischer Komponenten, in Zentralägypten zur 
Ausbildung tiefmariner Ablagerungsmilieus, in denen Sandsteine und Karbonate 
abgelagert wurden. 







Abb. 4. Meeresspiegelschwankungen im Paleozän und Eozän (modifiziert nach 
BÄNDEL & KUSS 1987) 
Nach einer Regression im obersten Maastricht folgte die das Paleozän einleitende 
Transgression. Die Kreide/Tertiär-Grenze ist in zahlreichen Profilen durch eine 
konglomeratische Aufarbeitungslage bzw. einen stratigraphischen Hiatus markiert. 
Die Sedimentationsmuster NE-Ägyptens spiegeln die Meeresspiegelschwankungen 
im Verlauf der paleozänen und eozänen Transgressionen wider (siehe Abb. 4.). 
3.3.1 Paleozän 
Die Unterpaleozäne Transgression veränderte die paläogeographischen 
Verhältnisse gegenüber dem Maastricht bis auf eine geringfügige Ausweitung des 
marinen Ablagerungsraumes nur wenig. Nach einer kurzfristigen Regression im 
mittleren Paleozän erfolgte eine nochmalige Transgression im oberen Paleozän. Zu 
dieser Zeit erreichte das Meer seine größte Ausdehnung in Ägypten und reichte bei 
ständiger Verflachung des Ablagerungsraumes bis in den Sudan (HENDRIKS et al. 
3.3 Känozoikum 
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1990, LUGER et al. 1990). Die dabei akkumulierten Sedimente umfassen pelagische 
Sandsteine, Mergel und Kalksteine. 
3.3.2 Eozän 
Noch im oberen Paleozän begann bereits eine letzte allmähliche Verflachung des 
Ablagerungsraumes. Die Ursachen dafür werden im Untersuchungsgebiet im 
Zusammenwirken regressiver Trends gesehen, die durch lokale Tektonik verstärkt 
werden. Im unteren Eozän erfolgte eine erneute Transgression. Die marine 
Sedimentation hielt in Zentral- und Nordägypten bis in das obere Eozän an (KUSS 
1992). Während des Eozän wurden Karbonate und lokal konglomeratische 
Kalksteine abgelagert. Gegen Ende des Eozän begann eine kompressive Phase, die 
in der Aufwölbung des nördlich des Golfes von Suez gelegenen Gebietes mit der 
gleichzeitigen Bildung eines weitgespannten Störungssystems gipfelt. Zusammen 
mit der im Oligozän folgenden Öffnung des Golfes von Suez und des Roten Meeres 
wurde ein weitgehender Meeresrückzug aus Südägypten herbeigeführt. 
3.3.3 Die posteozänen Bildungen 
Sedimente des Oligozän fehlen in weiten Teilen des Untersuchungsgebietes. Aus 
den Küstengebieten des nordöstlichen Golfs von Suez (Abu Zeneima) werden 
kontinentale Tonsteine und geröllführende Sandsteine mit Basalten und Tuffen 
beschrieben (SMITH 1984: SCHLUMBERGER-REPORT). Für das Oligozän werden 
fluviomarine bis kontinentale Bedingungen angenommen (GEZEERY et al. 1972). 
Die Bildung des heutigen Golfs von Suez wird von SAID (1961) ebenfalls in dieser 
Zeit angegeben. Im Miozän folgt eine erneute Transgression, die nach SAID (1990) 
von der im Norden liegenden Tethys ausgeht. 
Besonders nördlich des Golfes von Suez kommt es zur Erosion der oligozänen und 
eozänen Schichten in unterschiedlichen Anteilen. Dadurch lagern die mächtigen 
miozänen Einheiten im Arbeitsgebiet diskordant über Schichten des Eozän und 
zeigen starke laterale Fazieswechsel (HAGRAS 1976). Die miozänen Abfolgen am 
Golf von Suez stellen mit Tonsteinen, Sandsteinen, Evaporiten und Riffkörpern den 
größten Anteil der erdölbildenden und -speichernden Gesteine. Nach dem mittleren 
Miozän wurde die Verbindung zur Tethys durch lokale Hebungsbewegungen 
unterbrochen. Kontinentale und im Süden lagunäre Fazies bestimmten bis zum 
mittleren Pliozän die Ablagerungsbedingungen. Es wurden Sandsteine, 
Konglomerate und Evaporite abgelagert. Ab dem mittleren Pliozän stand das Rote 
Meer mit dem Indischen Ozean in Verbindung (SAID 1962). Im Arbeitsgebiet wird 
das Pliozän durch Konglomerate und Sande repräsentiert. Während des Pliozäns 
und Pleistozäns fand nach SAID (1962) eine beträchtliche morphologische 
Vertiefung des Golfes von Suez statt, was durch große Sedimentmächtigkeiten, 
besonders an der westlichen Sinaiküste, dokumentiert wird. 
3.4 Tektonik 
3.4.1 Arabisch-Nu bischer Kraton 
Bis zum Eozän durchlief der Arabisch-Nubische Kraton eine gemeinsame 
Entwicklung (LINKE 1986). Allerdings ist bereits in der oberen Kreide des Südsinai 
und Nordsudan verstärkt tektonische und magmatische Aktivität feststellbar. 
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Geochemische Datierungen weisen auf ein Maximum der magmatischen Aktivität im 
Turon bei 90 Ma ±20 hin (HASHAD 1980, MENEISY 1986). SESTINI (1984) 
beschreibt bis zum mittleren Eozän drei generelle tektonische Hauptphasen, die 
durch die Annäherung der Afrikanischen und Eurasischen Platte und die damit 
einhergehende langsame Schließung der Tethys verursacht werden. Die erste, 
unter- bis mittelkretazische Phase führt zu Hebungen in der nördlichen ägyptischen 
Küstenregion. Darauf folgt die Ausbildung der breiten Faltengürtel des 'Syrian Are', 
die sich im allgemeinen unabhängig von den älteren tektonischen Strukturen 
entwickelten (SAID 1990). Diese Faltenbildungen fanden in mehreren Schritten, vom 
Turon bis in das mittlere Eozän, als Einzelereignisse an unterschiedlichen Stellen 
statt (SAID 1962). Die nordöstlich ausgerichteten Strukturen des 'Syrian Are' 
können von Syrien über den nördlichen Sinai bis Nordägypten verfolgt werden 
(Siehe Abb. 5). Kompressive tektonische Bewegungen sind bis zur Cyrenaica-
Plattform im nordöstlichen Libyen (SAID 1990) und in den der ägyptischen Küste 
vorgelagerten Sedimenten ausgebildet (SESTIN11984). 
Diese Vorgänge erfolgten zusammen mit der stufenweisen Schließung der 
südlichen Tethys und der Annäherung der afrikanischen und europäischen Platte. 
Im weiteren Ablauf der Annäherung der beiden Kontinente traten Spannungen in der 
Erdkruste auf, die in Afrika zur Trennung in Nubische und Arabische Platte und zur 
Bildung des Roten Meeres führten. Nach MCKENZIE et al. (1970) waren vier 
Hauptplatten - Nubien, Arabien, Somalia und Sinai - in die Bildung des Roten 
Meeres einbezogen. Es kam zu einer schnelleren Norddrift der Arabischen Platte 
und des Sinai, wodurch längs der Naht zur Nubischen Platte (dem Roten Meer) eine 
Blattverschiebung entstand. Verbunden mit der gleichzeitigen Rotation der 
Arabischen Platte und des Sinai führte dies zur Öffnung des Roten Meeres und des 
Golfes von Suez (LINKE 1986). COCHRAN (1983) nimmt eine Dreiteilung des Roten 
Meeres von Norden nach Süden vor, die unterschiedlich fortgeschrittene 
Riftingphasen repräsentiert. Eine der Öffnung vorangehende Aufwölbung wird 
zusammen mit dem oberkretazischen Magmatismus von RESSETAR & NAIRN 
(1980) im Gebiet des heutigen Roten Meeres angenommen. Nach WARD & 
McDONALD (1979) wird eine solche Hebung durch die Transportrichtungen der 
umlagernden Sedimente angezeigt. 
Beeinflußt durch die Rotation der Arabischen Platte (und des Sinai) öffnete sich der 
Golf von Suez im Süden stärker als im Norden. Die Öffnung setzt sich aus einer 
Blattverschiebungskomponente parallel zum Streichen des Golfes von Suez und 
einer dazu rechtwinklig angeordneten Extension zusammen (LINKE 1986). Dies wird 
durch die miozäne Verschiebung der Arabischen Platte entlang der Störungszone 
des Toten Meeres-Golf von Aqaba um ca. 105 km bedingt (SAID 1990). SAID (1990) 
beschreibt linkslaterale Verschiebungen des Sinai um 30-50 km relativ zu den 
strukturellen Äquivalenten in der östlichen Wüste bei einer Öffnung von ca. 25 km. 
LINKE (1986) gibt Blattverschiebungsbeträge von etwa 34 km und Öffnungsbeträge 
von 13 km an. 
MENEISY (1986) beschreibt in der Region des nördlichen Roten Meeres 
magmatische Aktivitäten im Obereozän bis Unteroligozän (40 Ma ±10 Ma) und setzt 
diese mit der Aufwölbung und Extension des Roten Meeres in Verbindung. 
Auch innerhalb des Sinai werden von STECKLER (1985) tektonische Hebungs-
und Extensionsstrukturen beschrieben und mit der Öffnung des Golfes von Suez in 
Verbindung gebracht. MENEISY (1986) datierte für diese tektonischen Aktivitäten 
oberoligozäne bis untermiozäne magmatische Phasen (24 Ma ±2 + 15 Ma). Die 
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beginnende Bruchtektonik und die Öffnung des Golfes von Suez werden deshalb 
allgemein in das oberste Oligozän bis untere Miozän gestellt (SAID 1990). 
3.4.2 Syrian Are System 
Im gleichen Zeitraum (Oligozän bis Miozän) wird von TEWFIK (1988) die Auffaltung 
des Wadi Araba in der östlichen Wüste angenommen. Dies ist möglicherweise im 
Zusammenhang mit den in Kap. 3.4.1 erwähnten Hebungen im Gebiet des Sinai zu 
sehen. Dazu werden, nach vorhergehenden Hebungsphasen im Jura und der 
Oberkreide, zwei Entwicklungsphasen angenommen. 
«Amman 
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Abb. 5. Lage und Verteilung tektonischer Strukturen des 'Syrian Are' in 
Nordostägypten. 
Übersichtskarte (rechts) nach CHAIMOV et al. (1992) 
Zuerst kippte der Wadi Araba-Block nach Norden; danach entwickelte sich die 
Wadi Araba-Struktur während des Miozäns zu einem tektonischen Horst. Die bis zu 
3700 m mächtigen miozänen Sandschüttungen im vorgelagerten Golf von Suez 
entstanden nach TEWFIK (1988) durch Erosion der mesozoischen und 
paläozoischen Schichten. Im Pliozän fand dann eine weitere Hebung des Wadi 
Araba-Blocks, verbunden mit starker Erosionstätigkeit, statt. In diesem Zeitraum 
wurden mehr als 3000 m pliozäner Sande im Abu Darag-Becken im nördlichen Golf 
von Suez abgelagert (TEWFIK 1988). Im Gegensatz dazu wird von TRAVIS (1984) 
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eine Bildung des Wadi Araba als tektonischer Horst ausgeschlossen und eine süd-
vergente 'faltenähnliche Struktur' mit geringem nordgerichteten Einfallen der 
Schichten nördlich des Wadis und starkem Einfallen (70-80°) in den cenomanen bis 
campanen Schichten am Kloster St. Antonius südlich des Wadis angegeben. Für die 
Entstehung der Strukturen des 'Syrian Are' sind zwei Modelle entwickelt worden: 
1) Eine Reaktivierung von spätpaläozoischen tektonischen Elementen. Diese 
entstanden bei der Entwicklung eines embryonischen Golfs von Suez. Die 
Remobilisierung dieser Strukturen während der Kreide gipfelte dann in einer 
maximalen Deformation während des Oligozäns (AGAH 1981). 
2) Ein allgemein anerkanntes Modell beruht auf einer Kompression verbunden mit 
einer spätkretazischen Schließung der Neo-Tethys (COLEMAN 1981), die zur 
Aufwölbung der 'Syrian Arc'-Schwellen führt. Diese Entwicklung führt zur Hebung 
der mediterranen ägyptischen Küste im unteren bis mittleren Eozän. Dabei kam es 
zur Erosion in dieser Region bestehender morphologischer Strukturen und einer 
verstärkten Subsidenz der südlich anschließenden Ablagerungsräume (SAID 1990). 
SHAHAR (1994) unterscheidet drei Stufen von Faltung und Bruchtektonik seit der 
Oberkreide: 
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Abb. 6. Bruchtektonik in Sedimenten im Liegenden der Mount Scopus Group' der 
nordwestlichen Negev (Israel), aus SHAHAR (1994) 
Die Abbildung zeigt die Qeren- und die Agurstruktur in Schichten der NW Negev. 
Sichtbar sind thassische Verwerfungen (basale kurze Störungen) und die Inversion 
der Agur-Störung (Ausbildung geringmächtiger Schichten unter der Falte). Begrenzte 
Abschiebungen an den nach NW einfallenden Verwerfungen führen zu einem 
mächtig akkumulierten oberkretazischen Schichtkeil an der abgeschobenen Qeren-
Störung. Die nach NW einfallenden Verwerfungen werden im Hangenden von den 
Sedimenten der oberkretazischen 'Mount Scopus Group' überdeckt. 
a) Schwellenbildungen oberturonen bis mitteleozänen Alters, die in NE-SW-
Richtung streichen. 
b) Nach NW einfallende Bruchtektonik obereozänen bis mittelmiozänen Alters mit 
vertikalen Verschiebungsbeträgen von 100-400 m. SHAHAR beschreibt solche 
Strukturen aus seismischen Profilen unter Sedimenten der oberkretazischen 'Mount 
Scopus Group' (Israel, NW Negev siehe Abb.6 und Kap. 11). 
c) Hebungen unterschiedlichen Ausmaßes seit dem oberen Miozän in den nördlich 
anschließenden Gebieten. 
Nach SHAHAR (1994: S.136) kann das Modell von AGAH (1981) die nordöstlich 
vorlagernden Trennungslinien zwischen Afrika und Europa nicht befriedigend 
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erklären. Das auf Kompression beruhende Modell (COLEMAN 1981) liefert keine 
Erklärung für das Abbrechen der türkischen Platte von Afrika und deren Bewegung 
nach Norden (SHAHAR 1994: S.136). Das allgemeine Modell mit kontinuierlicher 
NW-SE gerichteter Kompression seit der Oberkreide wird von SHAHAR (1994) nicht 
in Frage gestellt, die nordwärtige Drift der Türkei und Arabiens wird vom Autor 
allerdings hinterfragt. 
Die im Verlauf der Arbeiten vorgefundene Ausrichtung der entsprechenden 
tektonischen Elemente deutet eine auf Kompression beruhende campane und 
kretazische Aufwölbungsphase im Untersuchungsgebiet an. Die auf den 
Datierungen basierenden sequenzstratigraphischen Modelle und seismischen 
Untersuchungen favorisieren eine dynamische Hebung im Maastricht und Paleozän, 
die nicht in Einklang mit dem Modell von AGAH (1981) zu bringen ist. Die von 
SHAHAR (1994) beschriebene nach NW einfallende Bruchtektonik wird als mögliche 
Ursache für die Bildung des Wadi Araba angenommen. Damit könnte eine Erklärung 
für die von TRAVIS (1984) beschriebene 'faltenähnliche S-vergente Struktur' des 
Wadi Araba gegeben werden. 
4. Methodik 
Die vorliegenden Untersuchungen basieren auf Geländebefunden sowie Daten aus 
Bohrungen und seismischen Profilen aus dem Golf von Suez. 
4.1 Probenaufbereitung 
Die Geländeprofile wurden Schicht für Schicht vermessen und aufgenommen. Es 
wurden Makrofossilien, bei Mergeln und Tonen Proben zur mikropaläontologischen 
Fraktionierung und bei Kalksteinen Proben für mikrofazielle Bearbeitung 
entnommen. Die in der Profildarstellung benutzten Signaturen und Bezeichnungen 
sind in Abb. 7 dargestellt. 
Die mikropaläontologischen Untersuchungen umfaßten jeweils Ton- bis 
Mergelproben. Die Schlämmproben wurden an der Ain Shams Universität Cairo 
zerkleinert und gewaschen. Dabei blieb die Hälfte jeder Orginalprobe an der Ain 
Shams Universität. Etwa 200 bis 300 g jeder Probe wurden 24 Stunden lang mit 
10%iger H202-Lösung behandelt. Der so aufgebrochene Schlämmrückstand wurde 
in Fraktionen 65-150 um, 150-400 um und >400 um fraktioniert und bei ca. 60 Grad 
in einem Ofen getrocknet. Die Proben erfuhren z.T. eine Nachbehandlung mit 
Tensiden (REWOQUAT W3690). Sie wurden erneut über einem Maschensieb (63 u) 
separiert und bei 50 °C getrocknet. 
Das Verhältnis von planktonischen zu benthonischen Foraminiferen 
(Plankton/Benthos-Verhältnis) wird in Prozent angegeben, bezogen auf die 
Gesamtanzahl ausgezählten Foraminiferen in der Probe. Im folgenden wird es als 
P/B-Verhältnis bezeichnet. 
Anzahl der planktonischen Foraminiferen 
Plankton/Benthos-Verhältnis in % * 1 0 0 
Gesamtanzahl der plankton. und benthon. Foraminiferen 
Für die mikrofaziellen Untersuchungen sowie die Bestimmung der Orbitoideen und 
Alveolinen dienten 280 Schliffproben. 
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Abb. 7 In den Profildarstellungen benutzte Signaturen und Bezeichnungen. 
Der prozentuale Karbonatgehalt der kreidigen Kalksteine und Kreiden wurde mit 
einem Carbo-meter Mod 23/1 nach Gastner gemessen. 
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Die Kalksteinproben wurden im Egyptian Geological Survey (EGSMA) gesägt. Die 
Hälfte der Probe wurde an der Ain Shams Universität belassen. An der Universität 
Bremen wurden Dünnschliffe in den Maßen 5x5, 7,5x10 und 10x15 erstellt. Die 
Schliffe wurden unter einfach polarisiertem Licht mikrofaziell bearbeitet. 
Die mikrofazielle Klassifikation wird nach FOLK (1962) ergänzt durch FLÜGEL 
(1982) durchgeführt und folgt den Nomenklaturen von DUNHAM (1962) und EMBRY 
& KLOVAN (1972). Die mikrofazielle Beschreibung, die Komponenten und Biogene 
werden entsprechend den Richtlinien von FLÜGEL (1982) identifiziert und in ihrer 
Häufigkeit abgeschätzt. 
4.2 Mikropaläontologie, Paläobathymetrie 
Planktonische und benthonische Foraminiferen wurden anhand von fraktioniertem 
Material bestimmt. Untersuchungen des kalkigen Nannoplanktons wurden von Herrn 
Dr. H. MAI (Universität Bremen) an einzelnen Profilabschnitten durchgeführt. Zur 
Bestimmung der planktonischen Foraminiferen werden die Arbeiten von 
STAINFORTH et al. (1975), BOLLI (1966, 1979), ROBASZYNSKI & CARON (1979), 
ROBASZYNSKI et al. (1984), CARON (1985), LUGER (1985), TOUMARKINE & 
LUTERBACHER (1985) und LOEBLICH & TAPPAN (1988) benutzt. Die 
Klassifikation der Foraminiferen folgt LOEBLICH & TAPPAN (1988) und den 
Arbeiten von STAINFORTH et al. (1975), TOUMARKINE & LUTERBACHER (1985) 
und ROBASZYNSKI et al. (1984). Die benthonischen Foraminiferen werden in 
Dünnschliffen nach den Arbeiten von HOTTINGER (1960a, 1960b, 1966, 1974), 
DROBNE (1977, 1975), HOTTINGER et al. (1989) und WHITE (1990) bestimmt. In 
fraktioniertem Material werden die Bestimmungen nach SCHAUB (1981), HART et 
al. (1989), LOEBLICH & TAPPAN (1988) und SPEYER (1994) vorgenommen. 
Die Rekonstruktion der Ablagerungsbereiche in der Oberkreide und dem Alttertiär 
ist eng an die Modelle von READ (1985) geknüpft, wobei TUCKER & WRIGHT 
(1990) und HANDFORD & LOUCKS (1993) berücksichtigt wurden. Zusätzlich 
werden die Daten aus der Arbeit von BÄNDEL & KUSS (1987) genutzt. 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Plankton/Banthos-Vvrhaltnla [%] 
Abb. 8. Bathymetrische Kurve des P/B-Verhältnisses (Mittelmeer, rezent, nach VAN 
DER ZWAAN 1990). 
Zur Abschätzung der Wassertiefe werden, angelehnt an Paläoslope-Modelle und 
palökologische Studien, P/B-Verhältnisse, charakteristische benthonische 
Foraminiferen und sedimentologische Kriterien (Schichtungstypen, Maturität) 
benutzt. 
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Charakteristische benthonische Foraminiferen des Maastricht, Paleozän und Eozän 
werden, wie von SPEYER (1994), VAN MORKHOVEN et al. (1986) und BERGGREN 
& AUBERT (1975) beschrieben, als indikativ für bestimmte Wassertiefen und 
paläobathymetrische Zonen angenommen. Das P/B-Verhältnis gab eine zusätzliche 
Information zur Wassertiefe. Dabei wird eine von VAN DER ZWAAN et al. (1990) für 
das rezente Mittelmeer publizierte Kurve als Maßstab der relativen Paläotiefe 
benutzt (siehe Abb. 8). Da die Schelfmorphologie der Tethys von der Morphologie 
des rezenten Mittelmeers abweicht, gibt die Kurve besonders für hohe P/B-
Verhältnisse überhöhte Wassertiefen an. Zur Korrektur dieser Abweichung wurden 
benthonische Foraminiferen genutzt. Es ist dabei ebenfalls zu beachten, daß das 
P/B-Verhältnis durch diagenetische und andere Einflüsse verfälscht sein kann. 
Außerdem führen Veränderungen der Nährstoffzufuhr und der Wassertemperatur 
etc. ebenfalls zu Veränderungen des P/B-Verhältnisses (SPEYER 1994, siehe auch 
Kap. 11). Zusätzlich werden Vergleiche mit von GRÄFE (1994) im Basco-
Cantabrischen Becken in Spanien für paläobathymetrische Rekonstruktionen 
verwandten benthonischen Foraminiferen der oberen Kreide und des Alttertiärs 
herangezogen. 
Eine weitere Hilfe zur bathymetrischen Tiefeneinschätzung geben 
Dreieckstreuungsdiagramme (Triangulär Plot') benthonischer Foraminiferen. In 
diesen Diagrammen sind die von den Foraminiferenfaunen eingenommenen Felder 
typischen Ablagerungsmilieus zugeordnet. Für die entsprechende Auswertung 
wurde hier ein Diagramm von SPRECHMANN (1978) für die Unterteilung des 
Sublitoralen .Hanges während des Maastricht genutzt (siehe Abb. 9). 








Abb. 9 Dreieckstreuungsdiagramm (Triangulär Plot') für die Zuordnung der 
Häufigkeiten oberkretazischer, benthonischer Foraminiferen nach SPRECHMANN 
(1978). 
Weitere Paläobathymetrie-Indikatoren sind charakteristische Assoziationen 
benthonischer Foraminiferen. Hinweise für benthonische Foraminiferen in 
Dünnschliffen geben HOTTINGER (1960a, 1960b, 1980) und HOTTINGER et al. 
(1989). Durch Vergleiche mit aus Slowenien beschriebenen und unter ähnlichen 
Faziesbedingungen entstandenen Abfolgen und deren Faunen (DROBNE & 
HOTTINGER 1971, DROBNE 1975, DROBNE et al. 1988) und Daten von 
MOUSSAVIAN & KUSS (1990) werden zusätzliche Informationen gewonnen. 
Weitere Angaben für benthonische Foraminiferen wurden BERGREN & AUBERT 
(1975), LUTERBACHER (1984), VAN MORKHOVEN et al. (1986), SAINT-MARC 
(1992) und SPEYER (1994) entnommen. Ergänzend werden mikrofazielle Kriterien 
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entsprechend den von FLÜGEL (1978, 1982) gegebenen Anleitungen für 
bathymetrische Zuordnungen eingesetzt. Angaben für rezente Großforaminiferen 
(HOTTINGER 1984, LIEBAU 1984) geben zusätzliche Anhaltspunkte. Die 
sedimentologischen Merkmale werden nach PETTIJOHN et al. (1972), PETTIJOHN 
(1975) und FÜCHTBAUER (1990) klassifiziert und interpretiert. 
Die in dieser Arbeit benutzten Begriffe 'neritisch' (gut durchlichteter Bereich <200 
m) und 'bathyal' (>200 m) dienen zur Bezeichnung der paläobathymetrischen Tiefe. 
Sie werden im Sinne von LIEBAU (1984) unabhängig von ihrer lateralen Position auf 
dem Schelf benutzt. Teilweise wird von Autoren (SPRECHMANN 1978) auch die 
Bezeichnung 'sublitoral' für neritische Tiefen benutzt; in dieser Arbeit wird sie für 
küstenferne (z.T. neritische) Positionen verwendet. Die Bezeichnung 'litoral' wird 
zur Kennzeichnung küstennaher Positionen verwendet. Zur Bezeichnung der 
Position bezogen auf das Liefergebiet der abgelagerten Sedimente werden die 
Begriffe 'proximal' (nahe dem Liefergebiet) und 'distal' (vom Liefergebiet entfernt) 
benutzt. Die Position auf dem Schelf wird mit den Begriffen innen und außen 
bezeichnet. 
4.3 Korrelation der stratigraphischen Biozonen 
Die Faunenspektren der planktonischen Foraminiferen werden entsprechend den 
in den Arbeiten von STAINFORTH et al. (1975), ROBASZYNSKI & CARON (1979), 
ROBASZYNSKI et al. (1984), CARON (1985), LUGER (1985) und TOUMARKINE & 
LUTERBACHER (1985) angegebenen Formen in Biozonen untergliedert. 
Die Alveolinen-Biozonen werden angelehnt an die Definitionen von HOTTINGER 


























Tab. 1a Korrelation der Biozonen von planktonischen und benthonischen Biozonen 
Foraminiferen des Oberen Campan und Maastricht (nach CARON 1985; CAUS & 
SERRA 1992) 
4.3 Korrelation der stratigraphischen Biozonen 
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Tab. 1b Korrelation von planktonischen und benthonischen Biozonen des Paläogen 
(IGCP 286 1994) 
Die stratigraphische Einordnung der Biozonen folgt den Arbeiten von HOTTINGER 
(1960a, 1960b, 1974) und DROBNE (1977), die Korrelation der Biozonen 
planktonischer und benthonischer Foraminiferen (Tab. 1a und 1b) ist entsprechend 
den Angaben von CAVELIER & POMEROL (1985) , der 'International General 
Conference on the Paleogene 286' (IGCP 286, Nordspanien) und SERRA-KIEL et 
al. (in press). Die sequenz-stratigraphische Untergliederung folgt den von VAIL 
(1977), VAIL & HARDENBOL (1979), VAIL et al. (1987), VAN WAGONER et al. 
(1988), VAN WAGONER et al. (1990), MIALL (1990), EINSELE et al. (1991) und 
HANDFORD & LOUCKS (1993) gegebenen Richtlinien. Die stratigraphische 
Einordnung der Sequenzen erfolgt entsprechend den Arbeiten von HAQ et al. (1987, 
1988) und MIALL (1991). 
4.4 Seismische Profile 
Die zur Verfügung stehenden seismischen Profile sind 2D-reflektionsseismische 
Profile (time-sections). Die Grundlagen dieser Methodik sollen hier kurz und 
schematisch aufgeführt werden. 
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Die Reflektionsseismik basiert auf der Reflektion künstlich an oder nahe der 
Erdoberfläche angeregter, seismischer Signale an geologischen Schichtgrenzen. 
Dies geschieht bei, durch sprunghafte Dichteänderungen induzierten 
Veränderungen der seismischen Wellengeschwindigkeit. Die reflektierten Signale 
werden an der Erdoberfläche mit Geophonen registriert, in analoger oder digitaler 
Form aufgezeichnet und später mit hochentwickelten Datenverarbeitungsmethoden 
ausgewertet. Dabei können simultan Rejektionen von mehreren Horizonten erhalten 
werden. Der Vorteil der reflektionsseismischem Methode liegt in der eindeutigen 
Interpretierbarkeit der gemessenen Signallaufzeiten in Bezug auf Form und 
Tiefenlage der Reflektoren (Dateninversion). 
Um aus den in digitaler Form vorliegenden Seismogrammsektionen ein möglichst 
getreues Abbild des Untergrundes zu erhalten, werden nachträgliche 
Bearbeitungsschritte ('processing') durchgeführt. Die Verschleierung der 
seismischen Reflektoren durch Mehrfachreflektionen innerhalb der Schichten, wird 
durch das Anstrahlen unter verschiedenen Einfallswinkeln unterdrückt ('Common 
depth point'). Unterhalb des Geophonortes erscheinende Reflektorelemente werden 
mittels verschiedener Methoden an ihre tatsächliche Position gerechnet (Migration). 
Ein konventionelles, an seismischen Daten der ägyptischen Explorationsgebiete 
durchgeführtes, 'Standard Processing' für 2D Seismik umfaßt (aus ABDEL NASSER 
1990): 
- minimum phase correlation 
- true amplitude recovery 
- velocity f ilter 
- System deconvolution 
- common depth point (CDP) gathering 
- time varient scaling 
- field static corrections 
- velocity analysis 
- normal moveout corrections 
- residual static corrections 
- f.B.S. and 24 fold CDP Stack 
- migration 
- digital filtering 
- time variant scaling (mit einem Breitbandfilter) 
Alle verwendeten seismischen Profile sind einer Migration unterzogen worden. 
Dabei wird die reflektierte Schallenergie von der normalen Mittelposition an ihre 
tatsächliche Untergrundposition zurückrechnet (HOOD 1981). Die durch einfache 
Migration (CMP) berechneten Reflektoren liegen unterhalb ihrer tatsächlichen 
Positionen und zeigen eine geringere Neigung (GRÄFE 1994). Gleichzeitig 
erscheinen die Reflektoren eines entfernten, geneigten Horizontes in einem höheren 
Niveau. Die Position der Reflektoren wird mit verschiedenen zusätzlichen 
Migrationsmethoden korrigiert. 
Die Auflösung eines seismischen Profils ist im Vergleich zu geologischen 
Geländeaufnahmen stark eingeschränkt. Die Auflösungsstärke basiert hier auf der 
Abhängigkeit von Wellenlänge zu Geschwindigkeit und Frequenz (Wellenlänge = 
Geschwindigkeit/Frequenz; SHERIFF 1977; MIALL 1990). Sedimentstapel mit 
geringeren Mächtigkeiten als 30 m können mit seismischen Standardmethoden, wie 
in den verwendeten Profilen, nicht aufgelöst werden (SHERIFF 1977). Deshalb 
können in den seismischen Profilen nur die generellen Faziesentwicklungen 
interpretiert werden (vgl. Kap. 8.3). 
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5. Lithostratiqraphie 
In diesem Kapitel soll kurz auf die im Arbeitsgebiet vorkommenden 
lithostratigraphischen Einheiten, ihre lokale Verbreitung und die gebräuchlichsten 
Formationsnamen eingegangen werden (siehe Tab. 2 und Abb. 10). Aufgrund der 
bereits erwähnten Vielfalt von Formationen und z.T. abweichender 
biostratigraphischer Zuordnungen entsprechender Lithologien im 
Untersuchungsgebiet von verschiedenen Autoren werden in dieser Arbeit vorrangig 
die gebräuchlichen, stratigraphisch klar definierten Formationsnamen benutzt. 
Vereinzelt werden lokale Formationsbenennungen zitiert. 
Tab. 2 Korrelation der oberkretazisch-alttertiären Formationen Ost- und 
Südägyptens im Vergleich mit in dieser Arbeit verwendeten Formationen (rechts) 
5.1 Galala Formation 
Der Begriff 'Galala-Formation' wurde von AWAD & ABDALLAH (1966) im südlichen 
Galala für die bis zu 170 m mächtigen Wechsellagerungen von Tonsteinen, 
Tonschiefern, Mergeln und mergeligen Kalksteinen verwandt. Die Abfolge wird in 
zwei Einheiten unterteilt. Eine untere, tonig-mergelige Einheit und eine obere Einheit 
mit Kalksteinen wird unterschieden. Die offen marine 'Galala Formation' wird von 
AWAD & ABDALLAH (1966) in das Cenoman gestellt. LUGER & GROSCHKE 
(1989) datieren die 'Galala-Formation' im Wadi Qena in das Ober-Cenoman bis 
Untere Turon. 
Schichten der 'Galala Formation" treten im Arbeitsgebiet an der Nordflanke des 
Südgalala im Liegenden der Kreidesedimente des Campan auf (siehe Kap. 9.1). 
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Im Arbeitsgebiet wurden keine eindeutig dem Turon . zugehörige Formationen 
unterhalb der campanen Schichten beobachtet. Die nächste identifizierbare 
Formation wurde als 'Matulla-Formation' identifiziert. 
5.2 Matulla Formation 
Die Bezeichnung 'Matulla Formation' wurde von GHORAB (1956) für die fluvialen 
bis flach marinen Ablagerungen des Coniac bis Santon (lokal bis Campan) der Golf 
von Suez-Region eingeführt. Sie werden als Abfolge mit kreuzgeschichteten 
Sandsteinen an der Basis, darüber folgenden tonigen Kalksteinen und verschieden 
gefärbten glaukonitischen Tonsteinen beschrieben. Den Abschluß zum Hangenden 
bilden dünne, knollige und kreidige Kalksteine. 
Ablagerungen der 'Matulla Formation' sind im Arbeitsgebiet weit verbreitet. Sie 
treten im Nordgalala im Liegenden der mittelpaleozänen bis untereozänen 
Kalksteine und Karbonatsande auf. Im westlichen Sinai (Hamam Faraun, Abu 
Zeneima) unterlagern sie die stark siltigen kreidigen Kalksteine des Santon bis 
Campan. 
Der 'Matulla Formation' nur teilweise entsprechende Schichten wurden im Wadi 
Sudr (Westlicher Sinai) festgestellt. Terrestrische bis fluviale Sandsteine werden 
hier von marinen Tonsteinen überlagert, die mehr der Beschreibung der 'Galala 
Formation' entsprechen (siehe Kap. 9.1). 
5.3 Sudr Formation 
Die 'Sudr Formation' wurde von GHORAB (1956) als Bezeichnung für kreidige 
Kalksteine des nördlichen und zentralen Sinai, der Gebiete östlich und westlich des 
Golfes von Suez und des Wadi Qena verwandt. Sie bezeichnet massige, weiße bis 
cremefarbene Kreiden und kreidige Kalksteine mit dünnen Einschaltungen von 
hellgrauen Kalksteinen und mergeligen Kalksteinen. Die Gesamtmächtigkeit der 
sublitoralen bis offen marinen Ablagerungen beträgt 100 bis 130 m; sie werden in 
das Maastricht gestellt, reichen aber nach ABDALLAH & EISSA (1966) lokal bis in 
das Paleozän. EL-SHINNAWI (1967) und EL-SHINNAWI & SULTAN (1972) 
beschreiben kreidige Ablagerungen der 'Sudr Formation' im westlichen Sinai (Wadi 
Sudr) und stellen sie in das Campan bis Maastricht. 
Äquivalente Abfolgen, die der Beschreibung der 'Sudr Formation' entsprechen, 
wurden im Untersuchungsgebiet (Abb. 1) im westlichen Sinai (Wadi Sudr, Hamam 
Faraun, Abu Zeneima), im östlichen und nördlichen Südgalala (Kloster St. Paul, 
Kloster St. Antonius) und den Gebieten südlich davon (Wadi Dakhl) gefunden. Die 
kreidigen Abfolgen reichen stratigraphisch vom mittleren Campan bis zum oberen 
Maastricht (siehe Kap. 9.2) und überlagern diskordant Schichten der 'Galala-' und 
'Matulla Formation'. Sie fehlen im Maastricht des Nordgalala und des zentralen 
Südgalala. Im östlichen Wadi Sudr (Gebel Gindi) und nördlich des Wadi Sudr 
(Gebel Makhasa, Gebel Mucheiba) sind auch im untersten Paleozän kreidige 
Kalksteine ausgebildet. Sie werden am Gebel Gindi von den kretazischen kreidigen 
Kalksteine durch eine stark siltige Kreide ohne Mergeleinschaltungen getrennt und 
enthalten Si02-Konkretionen. Die Schichten variieren von der von GHORAB (1956) 
gegebenen Beschreibung. Die kreidigen Kalksteine am Gebel Gindi können mit 
Vorbehalt als 'Sudr Formation' zugeordnet werden (entspr. ABDALLAH & EISSA 
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1966), die nördlichen Kreidebildungen werden in die Tarawan Formation' gestellt, 
(siehe Kap. 5.5). 
5.4 St. Anthony Formation 
Die Bezeichnung 'St. Anthony-Formation' ('Anthony-Formation' BÄNDEL & KUSS 
1987) wurde von BÄNDEL & KUSS (1987) für oberkretazische Sedimente im 
Südgalala verwendet. Die an der Nordkante aufgeschlossene, 190 m mächtige 
Abfolge besteht aus kreidigen Kalksteinen, Mergeln und Sandsteinen unterhalb der 
paleozänen Schichten. Nach KUSS (1986a) wird die 'St. Anthony-Formation' in das 
Unter- bis Mittel-Maastricht gestellt. 
Lithologisch der 'St. Anthony Formation' entsprechende Gesteine wurden im 
Arbeitsgebiet am Nordrand des südlichen Galala-Massivs (Kloster St. Antonius bis 
Gebel Thelmet), im zentralen Südgalala (Wadi Askhar, Wadi Mihraf, Wadi Sfir) und 
am Südrand des nördlichen Galala-Massivs (Bir Madsus, Wadi Malha), jeweils zum 
Wadi Araba hin, gefunden (siehe Abb. 1). Am Kloster St. Antonius überlagern sie 
konkordant campane kreidige Kalksteine der 'Sudr Formation' (siehe Tafel 1, Fig. 1) 
und am Südrand des Nordgalala diskordant Wechselfolgen der 'Galala-Formation'. 
Die Wechselfolgen von Grobsandsteinen, Kalkkonglomeraten und 
Wechsellagerungen von Kalksteinen und Mergeln führen Olisthostrome und sind 
durch ausgeprägte subaquatische Rutschungen (siehe Tafel 1, Fig. 2) 
gekennzeichnet. Sie werden in das Maastricht gestellt und als Ablagerungen auf 
einer distal versteilten, nach Südosten progradierenden, Karbonatrampe 
interpretiert. Die Schichten der Megasequenz MUC2 im zentralen Südgalala (siehe 
Kap. 9.2.2.3) entsprechen der 'St. Antonius Formation'. 
5.5 Tarawan Formation 
Der Begriff 'Tarawan Formation' wurde von AWAD & GHOBRIAL (1965; "Tarawan 
Chalk") für, in der Westlichen Wüste die Dakhla-Formation des Maastricht 
überlagernde kreidige Kalksteine verwandt. Aus dem Niltal wurden zur Tarawan-
Formation zu stellende Sedimente als "middle Oweina Chalk" (EL NAGGAR 1966) 
oder als "Chalk" (SAID & SABRY 1964) bezeichnet. AWAD & GHOBRIAL (1965) 
beschreiben die Ablagerungen als weißliche kreidige Kalksteine mit 
eingeschlossenen Mergelbändern und nennen als Ablagerungsraum den äußeren 
Schelf. Die 'Tarawan Formation' wird in das obere Paleozän gestellt. Diese Gesteine 
werden aus dem Gebiet von Farafra, Dakhla und Nord-Kharga aus der westlichen 
Wüste, dem oberen Niltal und dem Gebiet am Rotem Meer zwischen Safaga und 
Quseir beschrieben (Abb. 1). Die Mächtigkeit wird mit max. 50 m angegeben. 
Gesteine, die lithologisch den Beschreibungen der 'Tarawan Formation' bedingt 
entsprechen (vgl. SAID & SABRY 1964), sind im nördlichen Sinai in dem Gebiet 
östlich von Suez (Gebel Um Makhasa, Gebel Mucheiba) aufgeschlossen (Abb. 1). 
Es sind weiße kreidige Kalksteine mit Einschaltungen von Mergeln und Kalksteinen. 
Sie erreichen Mächtigkeiten von bis zu 30 m und werden in das obere Paleozän 
gestellt. Diese marinen Ablagerungen des Schelfes können als Äquivalente der 
Tarawan Formation' interpretiert werden. Vergleiche mit zeitgleichen Abfolgen des 
5.4 St. Anthony Formation 
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zentralen Sinai lassen jedoch annehmen, daß es sich dabei eine Verzahnung mit 
transgressiven Einschoben der'Esna-Formation' handelt (siehe Tab. 2). 
5.6 Esna Formation 
Die 'Esna-Formation' wurde von SAID (1962) im Niltal für grüne Tonsteine und 
Mergel, mit zum Hangenden zunehmenden Einschaltungen von Kalksteinen 
beschrieben. Die 104 m mächtigen Schichten überlagern hier die Tarawan 
Formation und gehen graduell in die Kalke der Thebes Formation über. Die basalen 
Abschnitte der 'Esna Formation' werden in das obere Paleozän (M. velascoensis -
Zone) und die oberen Anteile in das Untereozän gestellt (HERMINA & 
LINDENBERG 1988). Die 'Esna Formation' ist in Teilen der westlichen Wüste 
(Kharga, LUGER 1985), in der östlichen Wüste, dem Niltal, dem Gebiet von Safaga 
bis Quseir am Roten Meer und im Sinai weit verbreitet. Sie wird auch aus Bohrungen 
im nördlichen Golf von Suez beschrieben (EL DEMERDASH 1981; TEWFIK & 
AYYAD1982, TEWFIK 1988). 
In den Gebieten südlich des Südgalala (Wadi Dakhl, siehe Abb. 1) wurden bis 25 
m mächtige Abfolgen grüner Tonsteinen angetroffen. Sie enthalten jeweils in 1 bis 
1.5 m Abstand eingeschaltete Grobsandhorizonte. Die Tonsteine werden in das 
Paleozän (P. pseudobulloides - Zone) bis untere Eozän (M. subbotinae - Zone) 
gestellt und als Ablagerungen eines vertieften Beckens interpretiert (siehe Kap. 9.3). 
Sie überlagern kreidige Kalksteine der 'Sudr Formation'. 
Der untere Abschnitt der dunklen Tonsteine verzahnt nach Norden (Kloster St. 
Paul) und Nordwesten (Hamam Faraun, Abu Zeneima, siehe Abb. 1) mit dunklen 
Mergeln. Diese werden als Übergangsfazies zu der im Norden vorgelagerten, nach 
Süden progradierenden Karbonatrampe interpretiert. Die Mergel werden von z.T. 
turbiditischen Kalksteinen, Olisthostromen und Grobsandschüttungen der 'Southern 
Galala Formation' überdeckt bzw. verzahnen lateral mit diesen (vgl. Kap. 5.8). Die 
stratigraphischen und faziellen Bezüge zeigen, daß es sich bei den letztgenannten 
Einheiten um die Beckenrandäquivalente der 'Esna Formation' handelt. 
5.7 "Sharib Formation* 
HENDRIKS et al. (1987) beschreiben im nördlichen Wadi Qena eine als 'Sharib 
Formation' bezeichnete Einheit. Die 37 bis 54 m mächtige Abfolge reicht vom 
mittleren Maastricht (G. gansseri - Zone) bis zum unteren Eozän (M subbotinae -
Zone). Sie wird im Maastricht von Mergeln und mergelig-kreidigen Kalksteinen und 
im Paleozän bis Eozän von Tonsteinen, Mergeln und kreidigen Kalksteinen gebildet 
(HENDRIKS et al. 1987: 69). Eine Entstehung im äußeren Schelf mit einem 
langsamen Meeresspiegelanstieg wird von den Autoren angenommen (HENDRIKS 
et al. 1987). Eine formelle Beschreibung ist nicht gegeben. Die Anwendung dieser 
Formation wird dadurch erschwert. 
Die in Kap. 5.5 und Kap. 5.6 zugeordneten Lithologien zeigen große Entsprechung 
zum paleozän-eozänen Anteil der 'Sharib Formation'. Die vorgenommene 
Eingliederung in die 'Tarawan Formation' bzw. 'Esna Formation' bleibt 
unbefriedigend. Der untere Teil der 'Sharib-Formation' ist nicht von der 
unterlagernden 'Sudr Formation' (siehe Kap. 5.3) abgrenzbar. Eine Neudefinition der 
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'Sharib-Formation' und eine Abgrenzung von der 'Sudr Formation' wird benötigt. In 
dieser Arbeit werden die der neu zu definierenden 'Sharib Formation' oder Teilen 
davon entsprechenden Lithologien mit Vorbehalt in die 'Sudr Formation', 'Tarawan 
Formation' und 'Esna Formation' gestellt. 
5.8 Southern Galala Formation 
Diese Formation wurde erstmals von ABDALLAH et al. (1971) am Gebel Thelmet 
(östlicher Südgalala, Abb. 1) für Wechsellagerungen von Kalksteinen und sandigen 
Dolomiten verwendet. Die Autoren geben ein untereozänes Alter an. Nach KUSS & 
LEPPIG (1989) sind die von ABDALLAH et al. (1971) beschriebenen Faunen aber in 
das Thanet und Herd (Oberpaleozän bis Untereozän) zu stellen. 
Die 'Southern Galala Formation' wurde von KUSS & LEPPIG (1989) für die entlang 
des Nord- und Südgalala, dem Gebel Ataqa und im Westlichen Sinai (Wadi Sudr bis 
Hamam Faraun) aufgeschlossenen Gesteine neu definiert (Abb. 1). "Reference 
area: Between 29° and 30° along the Southern and Northern Galala mountains, 
Gebel Ataqa and along the western coast of Sinai from Wadi Sudr to Hamam 
Faraoun." (KUSS & LEPPIG 1989: 293). Die Autoren geben eine Mächtigkeit von bis 
250 m an. Die 'Southern Galala Formation' besteht aus sandigen Kalksteinen und oft 
konglomeratischen Wechsellagerungen von Kalksteinen und Sandsteinen (KUSS & 
LEPPIG 1989). Stratigraphisch umfaßt die 'Southern Galala Formation' das obere 
Paleozän (A (G.) levis - Zone) bis mittlere Eozän (A dainelli - Zone) (KUSS & 
LEPPIG 1989: 293). 
Ablagerungen die der 'Southern Galala Formation' entsprechen, wurden im 
Südgalala in nach Süden zunehmender Mächtigkeit gefunden (vgl. Abb. 1 und Abb. 
10). Sie überlagern die Schichten der 'St. Anthony -' und der 'Sudr Formation'. Die 
Mächtigkeiten reichen von 30 m am Nordrand des südlichen Galala-Massivs (Kloster 
St. Antonius) bis 120 m in den südlichen und östlichen Gebieten (Gebel Thelmet, 
Kloster St. Paul). Die Ablagerungen werden in das mittlere Paleozän (A (G.) 
primaeva - Zone) bis untere Eozän (A oblonga - Zone) gestellt. Sie werden in dieser 
Arbeit als Ablagerungen einer distal versteilten nach Südosten progradierenden 
Karbonatrampe interpretiert (vgl. Kap. 5.4). Im südöstlichen Südgalala überlagern 
der 'Southern Galala Formation' entsprechende Sedimente dunkle Mergel der 'Esna 
Formation'. Die Megasequenz MPA2 entspricht im südlichen Westsinai und 
Südgalala der 'Southern Galala Formation' (vgl. Kap. 5.6, siehe Kap. 10.3.2). Die 
'Southern Galala Formation' wird von der Thebes Formation' überlagert bzw. 
verzahnt lateral mit dieser. Diese wird von der durch sandige bis konglomeratische 
Schüttungen der Rampe beeinflußten 'Southern Galala Formation' mit dem ersten 
Erscheinen offen mariner Karbonate mit Si02-Konkretionen abgegrenzt. 
5.9 Thebes Formation 
Der Begriff 'Thebes Formation' wurde von HUME (1911) im Niltal für die im 
Hangenden der Esna Formation vorkommenden Kalksteine geprägt. SAID (1961, 
1962) gab eine neue Definition der Thebes-Formation und stellt sie zusammen mit 
der Esna -, Farafra -, und Minia Formation in die sogenannte "Libysche Gruppe" 
(ZITTEL 1883). Nach seinen Angaben erreicht die Thebes-Formation an ihrer 
Typlokalität am Gebel Gurnah (Theben, Niltal) eine Mächtigkeit von ca. 290 m. 
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Abb. 10 Ablagerungsmodelle zur genetischen Interpretation und Verteilung der 
lithostratigraphi sehen Formationen des Maastricht bis Untereozän, basierend auf der 
Korrelation der untersuchten Profile in Nord- und Südgalala. 
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PHILOBBOS, LINDENBERG & SCHMITZ (in: HERMINA & LINDENBERG 1988) 
beschreiben die Thebes Formation' als gut gebankte Kalksteine und Mergel, die auf 
dem offen marinen Schelf abgelagert wurden. Die Autoren beschreiben in dünnen 
Turbiditlagen und subaquatischen Rutschungen Anreicherungen von benthonischen 
Foraminiferen, während die gebankten Kalke weitgehend fossilfrei sind. 
In verschiedenen Horizonten sind Klasten von Flachwasserkaiken, fossilreichen 
Kalksteinen, Alveolinenkalksteinen sowie Sandschüttungen eingeschaltet. 
HERMINA & LINDENBERG (1989, in HERMINA et al. 1989) beschreiben große 
subaquatische Rutschungen. 
Nach BÄNDEL & KUSS (1987) zeigen die im Nord- und Südgalala (siehe Abb. 1) 
innerhalb der Thebes-Formation vorkommenden Alveolinen ein oberpaleozänes bis 
untereozänes Alter an. SNAVELY et al. (1979) unterteilen die Thebes Formation' im 
Gebiet des Roten Meeres (Safaga bis Hurghada siehe Abb. 1), in drei informelle 
Einheiten: 
- Die untere 'Thebes Formation' besteht aus Wechsellagerungen laminierter und 
dünnbankiger Kalksteine und kreidiger Kalksteine. Die eingeschalteten flaserigen 
Si02-Konkretionen nehmen zum Hangenden an Häufigkeit zu. Innerhalb dieser 
Kalksteine beschreiben SNAVELY et. al. (1979) turbiditisch angereicherte 
Mollusken, Korallen und benthonische Foraminiferen. Die Autoren nehmen eine 
Entstehung in geringer Wassertiefe, in Nachbarschaft einer Karbonatplattform, an. 
- In der mittleren 'Thebes Formation' sind die kreidigen Kalksteine nach SNAVELY et 
al. (1979) innerhalb der Wechsellagerung weniger häufig. Sie wechseln jetzt mit 
Kalkkonglomeraten und biogenen Kalksteinen. Die Autoren nehmen eine 
Entstehung am Plattformhang und eine Vertiefung des Ablagerungsraumes an. 
Die überlagernde obere 'Thebes Formation' ist nach SNAVELY et al. (1979) nur 
sehr geringmächtig oder gar nicht aufgeschlossen. Wechsellagerungen von 
feinkristallinen Kalksteinen mit kreuzgeschichteten Austernkalksteinen und 
Calcretes wurden von den Autoren als Bildungen des subaerischen Bereichs 
interpretiert. SNAVELY et al. (1979) interpretieren die Ablagerungen der 'Thebes 
Formation' als von lokaler Tektonik und raschen Meeresspiegelabsenkungen 
beeinflußt. 
Abfolgen der 'Thebes Formation' wurden im westlichen Sinai (Wadi Sudr, Hamam 
Faraun) und Südgalala (Kloster St. Antonius, Gebel Thelmet) gefunden (vgl. Abb. 1). 
Es handelt sich dabei um massige bis gut gebankte Kalksteine mit eingeschalteten 
Turbidithorizonten und subaquatischen Rutschungen. Die gut gebankten Kalksteine 
enthalten linsenförmige Si02-Konkretionen. Die Sedimente werden als litorale bis 
sublitorale Ablagerungen interpretiert und zeitlich in das untere Eozän (A 
ellipsoidalis- bis lokal A. oblonga - Zone) gestellt. Zum Hangenden folgt, nach einer 
raschen Vertiefung (in der A. ellipsoidalis - bzw. M. subbotinae - Zone) innerhalb der 
Abfolgen, eine Verflachung des Ablagerungsraumes. Die (Mega)sequenz MPA3 
entspricht der 'Thebes Formation' (siehe Kap. 9.3.3). 
6. Ablagerungsmodelle und Faziesinterpretation 
Die Ablagerungsbereiche im Untersuchungsgebiet lassen generell zwei 
unterschiedliche Einheiten erkennen: Während der Oberkreide sind vorwiegend 
gemischt siliziklastische und karbonatische Sedimente ausgeprägt. Im Alttertiär 
dominieren rein karbonatische Ablagerungen. Die Interpretation der einzelnen 
Ablagerungsräume und Ablagerungsbedingungen wird im Kap. 9.1 und 9.2 erörtert. 
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Grundlage ist das von READ (1985) übernommene und entsprechend BURCHETTE 
& WRIGHT (1992) und HANDFORD & LOUCKS (1993) modifizierte Modell der distal 
versteilten Rampe (Abb. 11). Das hier diskutierte gemischt klastisch/karbonatische 




















Abb. 11 Dreidimensionales Faziesmodell einer distal versteilten Rampe in der 
Oberkreide bis zum Paleozän (modifiziert nach READ 1985); darauf aufbauend 
wurden die Rampenmodelle der Abb. 12-13 entwickelt 
Die Karbonatrampe wird in einen nordwestlichen, proximalen und einen 
südöstlichen, distalen Bereich unterteilt. Sie progradiert, ausgehend von einem 






















Abb. 12 Faziesmodell der distal versteilten Rampe (Oberes Campan und Maastricht) 
In der Oberkreide (Campan/Maastricht-Grenze) verläuft der Übergang zwischen 
der ca. 5-15 km breiten proximalen und der 20-30 km breiten distalen Rampe am 
Südrand des Nordgalala in NE-SW-Richtung. Während des Maastricht wandert 
diese Grenze um ca. 20 km nach Südosten, so daß der beckenwärtige Übergang der 
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distalen Rampe relativ um ca. 10-15 km nach Südosten verlagert wird. Der 
Übergang von proximaler zu distaler Rampe verläuft nun im südlichen Südgalala. 
Geringerere klastische Sedimentzufuhr, in diesem Fall durch das Abklingen der 
Hebung der 'Syrian Arc'-Schwelle im Nordwesten bedingt, führt im Alttertiär zu 
weitverbreiteter Karbonatsedimentation. Mit der Verbreiterung des proximalen 
Rampenabschnittes auf ca. 25-35 km geht im Paleozän eine Versteilung des 
distalen Rampensegments auf ca. 15-20 km Breite einher. Das karbonatisch 
dominierte Modell der paleozänen Rampe wird in Abb. 13 gezeigt. 
NW 



















Abb. 13 Faziesmodell der distal versteilten Rampe (Paleozän und Untereozän) 
Die erhöhte Karbonatproduktion im Paleozän reduziert durch die Progradation der 
Karbonate die Entwicklung von Sedimenten des äußeren Schelfs auf der distalen 
Rampe und führt bei fortschreitender Subsidenz zur Entwicklung von 'rimmed shelfs' 
(BURCHETTE & WRIGHT 1992). Auf der proximalen oder distalen Rampe bilden 
sich, abhängig von älteren Topographien, lokale 'build-ups' oder Sandbänke. Diese 
erscheinen im Übergang von Maastricht zum Paleozän (Kloster St. Antonius) und im 
unteren Eozän (Kloster St. Antonius, Kloster St. Paul). Ihre Häufigkeit nimmt im 
Untereozän (A. ellipsoidalis- bis A. corbarica - Zone) zu (vgl. GIETL in prep.). 
Im unteren Eozän erfolgt, bedingt durch die Verfüllung der nach NE verlagerten 
distalen Versteilung, die Umgestaltung zu einer homoklinalen Rampe. 
Das Modell einer paleozänen, distal versteilten Rampe wird wegen der 
Abwesenheit ausgedehnter organischer 'build-ups' favorisiert. Sie verdeutlicht am 
besten die Fazies- und Sedimentverteilung im Gebiet westlich des Golfes von Suez. 
Innerhalb der Kalksteine der proximalen Rampe konnten nur kleine Biostrome mit 
einer lateralen Erstreckung von wenigen Metern und einer Mächtigkeit von maximal 
1 m nachgewiesen werden. Die meisten gefundenen 'Biostrom'-Strukturen werden 
als, der äußeren proximalen Rampe zugehörige, vorgelagerte Schüttungen des 
'Highstand' ('highstand wedges', nach SCHLAGER 1991,1994) interpretiert. 
6.1 Mikrofaziestypen im Campan/Maastricht 
Die während des oberen Campan und Maastricht beobachteten Mikrofaziestypen 
bilden eine progradierende, distal versteilte Rampe ab. Sie gehören der distalen 
Rampe an. Proximale Rampensedimente fehlen aufgrund der späteren Erosion im 
Bereich des Wadi Araba (vgl. Abb. 12 und Tab. 3). Abseits der beobachteten Rampe 
werden die Faziestypen dem äußeren Schelf zugeordnet. 
6.1 Mikrofaziestypen im Campan/Maastricht 
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Tab. 3 Verteilung der Mikrofaziestypen innerhalb der Rampenmorphologien des 
Maastricht bis Untereozän im Nord- und Südgalala. 
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6.1.1 Kreiden und massige kreidige Kalksteine 
Beschreibung: Dieser Faziestyp besteht aus weißen, massigen Kreiden und 
dickbankigen bis massigen kreidigen Kalksteinen mit eingelagerten 
Mergelhorizonten von mehreren cm Mächtigkeit. Die Mergel sind reich an 
planktonischen Foraminiferen (50-60%). Dieser Faziestyp erscheint im zentralen 
und südlichen Untersuchungsgebiet; sie fehlen im Nordgalala. Die Mächtigkeiten 
betragen 120 bis 220 m. Entsprechend der relativen Position auf der 
progradierenden, distal versteilten Rampe zeigt sich im südöstlichen Südgalala ein 
wachsend klastischer Einfluß. Die Lithologie verändert sich zu siltigen 
Kreidesedimenten mit P/B-Verhältnissen von 40-50 % und Karbonatgehalten von 60-
70 % . Kreiden und kreidige Kalksteine sind im Wadi Dakhl, Hamam Faraun und im 
Wadi Sudr ausgebildet. 
Interpretation: Die Kreiden und kreidigen Kalksteine werden durch ihr P/B-Verhältnis 
und ihre Sedimentstrukturen (planare Schichtung, Bioturbation) als niedrig 
energetische Ablagerungen im Bereich bis unterhalb der Wellenbasis interpretiert. 
Die Zusammensetzung der benthonischen Foraminiferen und das P/B-Verhältnis ist 
charakteristisch für Tiefen des oberen Bathyals (vgl. Kap. 4.2). Die Ablagerungen 
werden der distalen Rampe bzw. dem äußeren Schelf zugeordnet. 
6.1.2 Wackestones mit Peioiden und Gastropoden 
Beschreibung: Die mittelbankigen Kalksteine dieses Faziestyps enthalten in 
mikritischer und mikrosparitischer Matrix Pelecypoden, Gastropoden und 
Ostrakoden. Die Pelecypoden sind dolomitisiert. Daneben kommen angereichert 
Mikrit-Peloide (25-30 %) und Rotalgeninkrustationen vor (Probe 270393/5; siehe 
Tafel 9, Fig. 1). Eine Einregelung ist nicht zu erkennen. Gesteine dieses Typs sind 
im nördlichen Westsinai (Gebel Um Makhasa) ausgebildet. Sie werden in das obere 
Campan gestellt. 
Interpretation: Die Wackestones werden wegen der vorkommenden Peloide und 
Onkoide als subtidale, neritische Bildungen interpretiert. Die beschriebenen 
Mikrofazieskomponenten deuten nach FLÜGEL (1982) eine Bildung in flachem, 
wenig bewegten Wasser an. 
6.1.3 Bioklastische Grainstones mit Phosphaten 
Beschreibung: In diesen Grainstones sind in sparitischer bis mikrosparitischer Matrix 
Karbonat- und Bioklasten eingelagert. Neben abgerollten Corallinaceenklasten 
kommen Orbitoides gruenbachensis (siehe Tafel 6, Fig. 1), Orbitoides cf. apiculata 
(siehe Tafel 6, Fig. 2), Siderolites calcitrapodes (siehe Tafel 6, Fig. 3), Laffiteiana äff. 
mengaudi (siehe Tafel 6, Fig. 4) und Pseudosiderolites vidali vor. Extrakosten aus 
Phosphat (3-7 %) und Kalkstein (5-10 %) sind begleitende Komponenten (Probe 
160294/106; siehe Tafel 6, Fig. 8). Einige der Biogene sind von Mikritsäumen 
umkrustet, vereinzelt zeigen die Komponenten geringe Anlösungserscheinungen. 
Karbonate dieses Typs kommen zusammen mit konglomeratischen Kalksteinen und 
Grobsanden vor. Sie bilden lentikulare Rutschkörper innerhalb von Mergeln und 
Kalksteinen der distalen Rampe. In distaler Richtung erhöht sich die Mächtigkeit der 
zunehmend mergeligen Gesteine, gleichzeitig nimmt der Tongehalt zu. Die 
Orbitoideen sind in den distaleren mergeligen Schichten stärker angereichert. Die 
lateral überlagernden, mergeligen Wechselfolgen zeigen 'onlap'-geometrien auf die 
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subaquatischen Rutschungen (siehe Tafel 1, Fig. 2). Dieser Faziestyp ist beiderseits 
des Wadi Araba am Südrand des Nordgalala und am Nordrand des Südgalala 
ausgebildet. 
Interpretation: Als Ablagerungstiefe wird aufgrund des Faunenspektrums 
(planktonische Foraminiferen in den umgebenden Mergeln) das obere Bathyal 
angenommen (vgl. Kap. 4.2). Die Sedimente werden als Olisthostrome und durch 
Rutschungsvorgänge gebildete Ablagerungen der distalen Rampe interpretiert. Die 
eingelagerten Karbonat- und Phosphatklasten (und Biogene) werden als Derivate 
der oberen bis mittleren distalen Rampe interpretiert. 
6.1.4 Orbitoideen-Gastropoden-Wackestones 
Beschreibung: Die mittelbankigen, leicht bituminösen Kalksteine enthalten 
benthonische Foraminiferen (Omphalocyclus macroporus, siehe Tafel 6, Fig. 5, 
Omphalocyclus sp. oder Orbitoides sp.), vergesellschaftet mit Gastropoden, 
Echinoiden, Pectiniden, Pelecypoden, abgerollten Rotalgenklasten und vereinzelt 
Dasycladaceen (Proben: 250992/24-25). Die mikritische Matrix zeigt Bioturbation 
und enthält karbonatischen Detritus und Aggregatkörner (Proben: 260992/24a). 
Einige der Biogene zeigen Mikritsäume, Anlösungserscheinungen sind erkennbar. 
Eine leichte Einregelung der Biogene ist ausgebildet. Die Wackestones treten am 
Nordrand des Südgalala auf. Mit zunehmend distaler Position nimmt der 
Karbonatgehalt ab und der Fossilgehalt zu. 
Interpretation: Die Sedimente werden aufgrund ihrer benthonischen Foraminiferen 
tiefneritischen Ablagerungsbedingungen zugeordnet (vgl. Kap. 4.2); die Orbitoideen 
deuten photische Bildungsbedingungen an. Die Sedimente dieses Faziestyps 
werden nach FLÜGEL (1982) als unter zeitweiser Wellenbewegung (abwechselnd 
Einregelung und/oder Bioturbation) entstanden interpretiert. Eine Position auf der 
proximalen oder oberen distalen Rampe wird vermutet. 
6.1.4 Austernkalksteine und -sande 
Beschreibung: Die mittel- bis dickbankigen, sandigen Kalksteine enthalten an der 
Basis eingelagert kleine Phosphatgerölle. Der bioklastische Kalkstein enthält in 
einer mikrosparitischen bis mikritischen Matrix Exogyra sp., Ostrea sp., Pelecypoden 
und Gastropoden. Die uneinheitliche Einregelung der Biogene und 
Durchmischungen des Zementes deuten Bioturbation an (Proben: 291092/51-52). 
Die Biogene sind in mikrosparitisch gebundenen Nestern akkumuliert. Die 
aragonitischen Schalen sind durch sparitischen Zement ersetzt. Zusätzlich sind 
Kalk-Extraklasten (2-4 %) und geringe Mengen Quarz (1-2 %) eingelagert. Die 
Probe wird nach EMBRY & KLOVAN (1972) als dolomitisierter Wackestone 
beschrieben. Teile der Probe können als Packstone entsprechend DUNHAM (1962) 
beschrieben werden. 
Interpretation: Die eingeschlossenen Makrofossilien können in strandvorgelagerten 
Bereichen, unter starker Wasserbewegung vorkommen. Starke bis mäßige 
Wasserbewegung wird auch durch die mikrosparitische Matrix und das Korn/Mikrit-
Verhältnis von 1/3 angezeigt. Im Hangenden überlagern Austernsande, die z.T. 
Schrägschichtung zeigen, darüber treten diese zum Hangenden mit 'coarsening 
upward' vermehrt auf. Derartige lithofazielle Ausbildungen treten nach PETTIJOHN 
et al. (1972) in strandnahen Sandbarren auf. Dabei werden Bildungstiefen von 30-80 
m angenommen (FÜCHTBAUER 1988). Die Gesteine dieses Faziestyps werden als 
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Bildungen der oberen distalen Rampe interpretiert. Neritische Bedingungen werden 
vermutet. 
6.2 Im Paleozän und Unteren Eozän vorkommende Mikrofaziestypen 
Während des Übergangs zum unteren Eozän wurde die paleozäne, distale 
Versteilung in eine homoklinale Rampenmorphologie umgeformt. Verglichen mit dem 
Maastricht treten dadurch viele Faziestypen der proximalen und oberen distalen 
Rampe im Paläogen auf oder werden nur wenig verändert. Diese Faziestypen 
werden hier gesondert zusammengefaßt. Abseits der Rampe werden die 
Faziestypen dem äußeren Schelf und den internen Schelfbecken zugeordnet. 
6.2.1 Kreidige Kalksteine mit Si02-Konkretionen/Si02-Bändern 
Beschreibung: Dieser Faziestyp besteht aus weißen, dickbankigen bis massigen 
kreidigen Kalksteinen. Die vereinzelt bioturbaten kreidigen Kalksteine zeigen cm-
dünne, linsige bis planare Si02-Bänder oder Si02-Konkretionen von 3-7 cm 
Durchmesser. Der Faziestyp erscheint im Untereozän des Nordgalala und im 
Paleozän bis Untereozän des nordwestlichen Sinai. Im Nordgalala enthalten die 
kreidigen Kalksteine nur Si02-Konkretionen. Bei Verlagerung der Profile in östliche 
Richtung sind im nordwestlichen Sinai zunehmend Si02-Bänder und Einschaltungen 
mergeliger Kalksteine von wenigen cm Mächtigkeit ausgebildet. 
Im Paleozän des südwestlichen Südgalala sind kreidige Kalksteine mit cm-dünnen 
Mergeln und Si02-Bändern ausgebildet. Im Untereozän wurden dort kreidige 
Kalksteine mit SiC>2-Konkretionen und ohne Einschaltungen von Mergeln gebildet. 
Kreidige Kalksteine fehlen im zentralen und östlichen Südgalala. Die Mächtigkeiten 
betragen 10 bis 25 m. 
Kreidige Kalksteine mit SiC>2-Konkretionen sind im Untereozän des Nordgalala 
(Profil 'Wadi Malha' und Profil '15 km S' Ain Suhkna') ausgebildet. Kreidige 
Kalksteine mit SiC>2-Bändem erscheinen im Paleozän des Wadi Sudr und im 
südwestlichen Südgalala (Bir Dakhl). 
Interpretation: Dieser Faziestyp wird unterschiedlichen Positionen auf der Rampe 
und dem äußeren Schelf zugeordnet. Die paleozänen kreidigen Kalksteine mit Si02-
Bändern und mergeligen Einschaltungen werden aufgrund der vorkommenden 
benthonischen Foraminiferen (?Bulimina sp.) und der P/B-Verhältnisse von 60-80 % 
als tiefneritische Bildungen des äußeren Schelfs interpretiert. Die eozänen kreidigen 
Kalksteine mit Si02-Konkretionen ohne mergelige Einschaltungen und 
planktonische Foraminiferen werden als eine neritische Bildung der homoklinalen 
Rampe eingestuft. 
6.2.2 Tonsteine mit eingeschalteten Grobsandhorizonten 
Beschreibung: Die glaukonitführenden, dunkelgrauen bis dunkelgrünen, laminar 
geschichteten Tonsteine dieses Faziestypes zeigen im Abstand von 1-1,5 m 
Einschaltungen von karbonatischen Grobsandhorizonten von wenigen cm 
Mächtigkeit. Die Grobsande überlagern jeweils mit unregelmäßigen Schichtkontakt 
und zeigen intern 'fining upward'. Die Tonsteine sind reich an gut erhaltenen 
planktonischen Foraminiferen (P/B-Verhältnis 60 bis 80 %) Für die in diesem 
Faziestyp vorhandenen benthonischen Foramiferen werden von MORKHOVEN et al. 
(1986) Tiefen des mittleren bis oberen Bathyal angegeben (vgl. Kap. 10). In 
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nordwestlicher Richtung verzahnen diese Sedimente der internen Schelfbecken mit 
karbonatischen, distalen Rampensedimenten. Die Tonsteine gehen nach 
Nordwesten in dunkle, schichtige Mergel und kreidige Kalksteine über. Dieser 
Faziestyp ist im Wadi Dakhl, im östlichen Südgalala (Kloster St. Paul) und im 
südlichen Westsinai (Hamam Faraun, Abu Zeneima) anzutreffen (vgl. Abb. 1). Die 
Mächtigkeit der Tonsteine und Mergelfolgen beträgt 15 bis 25 m. 
Interpretation: Als Ablagerungsraum der Tonsteine wird eine Position auf dem 
Schelf angenommen, die südlich der Karbonatrampe des Südgalala lag. Das hohe 
P/B-verhältnis deutet zusammen mit den pelitischen Korngrößen ein niedrig 
energetisches Milieu unterhalb der Wellenbasis an. Die eingeschalteten Grobsande 
werden als Schüttungen der im NW vorgelagerten Rampe interpretiert. Die im 
Nordwesten anschließenden Mergel werden der unteren, distalen Rampe 
zugeordnet. Das P/B-Verhältnis und die vorkommenden benthonischen 
Foraminiferen deuten nach VAN MORKHOVEN et al. (1986) tiefneritische bis 
oberbathyale Tiefen an. 
6.2.3 Wackestones mit planktonischen Foraminiferen 
Beschreibung: Die mergeligen Kalksteine dieses Mikrofaziestyps enthalten im 
Paleozän stark angereichert (20-65 %) planktonische Foraminiferen (siehe Tafel 7, 
Fig. 1; Tafel 8, Fig. 1 und Tafel 10, Fig. 1). In geringem Maß kommen benthonische 
Foraminiferen (Cibicidae sp., Operculina sp.; siehe Tafel 11, Fig. 1) und Bioklasten 
von Korallen oder Poriferen vor. Dieser Faziestyp erscheint gehäuft im unteren bis 
mittleren Paleozän (P. pseudobulloides - bis M. uncinata - Zone). 
Im Untereozän enthalten die Wackestones vereinzelt Operculinen, Discocyclinen 
und Alveolinen, die keine (bis geringe) Einregelung zeigen (Proben 100294/61, 
140294/90, 310393/78). Untergeordnet treten Milioliden, Rotalgen und Korallen auf. 
Vereinzelt sind schlecht erhaltene Grünalgen vorhanden (Probe 130593/33). Der 
Anteil an planktonischen Foraminiferen in der mikritischen Matrix beträgt dann 15-25 
% (Probe 130593/33, siehe Tafel 10, Fig. 2). Diese Ablagerungen sind im Paleozän 
und Unteren Eozän des östlichen Südgalala und im unteren Eozän des Wadi Dakhl 
und westlichen Nordgalala ausgebildet. 
Interpretation: Diese Sedimente werden durch ihre Faunen (plankton. Foraminiferen) 
tiefneritischen bis oberbathyalen Bedingungen zugeordnet. Die Erhaltung und 
Verteilung der Biogene deutet nach TUCKER & WRIGHT (1990) geringe bis 
zeitweise Wellenbewegung an. Positionen auf der mittleren bis unteren distalen 
Rampe werden angenommen. Die im Untereozän allochthon eingebrachten 
Großforaminiferen werden als Derivate der neritischen oberen Rampe gedeutet. 
6.2.4 Wackestones mit Intraklasten 
Beschreibung: Die mittelbankigen Kalksteine dieses Faziestypes enthalten in 
mikritischer Matrix aufgearbeitete Intraklasten. Als wichtigste Komponenten treten 
Alveolinen, Discocyclinen, Miscellaneen, diverse rotaliide Foraminiferen, Bioklasten 
von Korallen und Corallinaceen auf (Probe 301092/79, siehe Tafel 8, Fig. 5). 10-20 
% der Biogene sind als Rindenkörner ausgebildet. Die Intraklasten bestehen aus 
mikritischen Wackestones und enthalten bis zu 15 % Peloide, ebenfalls mit 
rotaliiden Foraminiferen, Discocyclinen, Corallinaceen und Korallen (Probe 
271092/26b, siehe Tafel 10, Fig. 8). Dieser Faziestyp ist im östlichen Südgalala im 
oberen Paleozän und unteren Eozän ausgebildet. 
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Interpretation: Die Wackestones werden aufgrund des Peloidanteils und der 
vorkommenden Großforaminiferen als tiefneritische Bildungen interpretiert. Eine 
Entstehung auf der oberen distalen Rampe unter geringer Wellenbewegung wird in 
Anlehnung an FLÜGEL (1982) angenommen. Im Paleozän wird die Verbreitung 
dieses Faziestyps als das Herkunftsgebiet der im vorhergehenden Faziestyp (Kap. 
6.2.3) beschriebenen allochthonen Biogene interpretiert. 
6.2.5 Siltsteine und Mergel mit Karbonatgeröllen 
Beschreibung: Innerhalb dieses Faziestyps treten kantengerundete Karbonatgerölle 
mit Durchmessern von wenigen cm bis ca. 2 dm innerhalb von lateral auskeilenden, 
das Unterlagernde erosiv einschneidenden Siltsteinen auf (Proben 130593/31). Bei 
den Gerollen handelt es sich um Wackestones, die in mikritischer Matrix Alveolinen 
(Proben: 280992/23^4,Tafel 7, Fig. 5) und andere Milioliden enthalten und aus dem 
Oberpaleozän bis Untereozän stammen (Probe 28992/23d). Oberpaleozäne Gerolle 
innerhalb dieses Faziestyps enthalten Hottingerina lukasi und Fallotella sp. (Probe 
280992/23b4)- In der mikritischen Matrix sind vereinzelt planktonische Foraminiferen 
und Rotalgenklasten eingeschlossen. Gesteine dieses Faziestypes sind im obersten 
Paleozän des östlichen Südgalala (Kloster St. Paul) und im Untereozän des 
südlichen Westsinai (Hamam Faraun) ausgebildet. 
Interpretation: Die Siltsteine und Mergel werden aufgrund sedimentologischer 
Kriterien (Korngröße, Maturität) als Ablagerungen der äußeren distalen Rampe 
interpretiert. Die eingeschaltetem Karbonatgerölle werden aufgrund ihrer Faunen 
neritischen Tiefen zugeordnet und als Resedimente der äußeren proximalen bis 
oberen distalen Rampe interpretiert. 
Dieser Faziestyp stellt das distale Äquivalent proximaler Rudstones, Floatstones 
und Wackestone (mit Intraklasten) dar. Die biostratigraphische Korrelation der 
Faziestypen zeigt aber keine zeitliche Übereinstimmung oder deutliche Zuordnung 
zu korrelierbaren 'Rutschvorgängen'. 
6.2.6 Turbiditische Packstones mit Großforaminiferen 
Beschreibung: Die Packstones zeigen in sparitischer bis mikrosparitischer Matrix 
Anreicherungen (40-65 %) rotaliider Foraminiferen. Dabei dominiert jeweils eine 
Untergattung (Alveolinen, Miscellaneen, Operculinen) mit wenigen Arten. In Proben 
aus dem östlichen Südgalala (Probe 301092/76, siehe Tafel 8, Fig. 6) und Hamam 
Faraun (Probe 130593/36) sind vorwiegend A. moussoulensis und A. äff. 
cucumiformis vertreten, andere Proben zeigen vorwiegend Operculinen und 
Nummuliten (Probe 061093/2). Die rotaliiden Foraminiferen zeigen Abrollung der 
äußeren Umgänge. Untergeordnet sind Pelecypoden und Gastropoden vertreten. 
Die aragonitischen Schalenbestandteile zeigen Anlösungserscheinungen. 
Einregelung ist nicht erkennbar. Ablagerungen dieses Mikrofaziestyps sind im 
mittleren Paleozän des östlichen Südgalala und im unteren Eozän des Westsinai 
ausgebildet. 
Interpretation: Die Faunen (Großforaminiferen) weisen auf neritische Tiefen hin. Ihre 
Erhaltung deutet allochthone Herkunft und tiefere Ablagerungsbedingungen nach 
entsprechendem Transport an. Der Zement und andere mikrofazielle Merkmale 
(Mikrosparit, Kom/Mikrit-Verhältnisse 3/1) sind nach FLÜGEL (1982) Kennzeichen 
starker Wellenbewegung. Solche von AIGNER (1986) auf gelegentliche 
6.2 Im Paleozän und Unteren Eozän vorkommende Mikrofaziestypen 
6. Ablagerungsmodelle und Faziesinterpretation 40 
'Sturmereignisse' zurückgeführte Bildungen könnten auf der oberen distalen Rampe 
ausgelöste Schüttungen darstellen. 
6.2.7 Floatstones mit Intraklasten (Pelmikrit) 
Beschreibung: Mikritische Floatstones mit aus den unterlagernden Einheiten 
aufgearbeiteten Intraklasten aus Wackestones und Floatstones. Die Intraklasten 
enthalten Alveolinen und Milioliden (Proben 180393/19, siehe Tafel 8, Fig. 3). 
Daneben kommen Operculinen, Discocyclinen und Corallinaceen vor (Probe 
180393/17, siehe Tafel 10, Fig. 4). Außerhalb der Intraklasten sind Alveolinen, 
Milioliden, Operculinen, Discocyclinen und andere rotaliide Foraminiferen vor (Probe 
301092/68, siehe Tafel 8, Fig. 7). Der Peloidanteil liegt bei 5-10 %. Untergeordnet 
treten Corallinaceen, Korallen und Grünalgen auf. Floatstones dieses Typs wurden 
im östlichen Südgalala im oberen Paleozän und unteren Eozän gefunden. 
Interpretation: Dieser beschriebene Faziestyp wird wegen des Peloidgehaltes und 
der vorkommenden Grünalgen als subtidale, tiefneritische Bildung der proximalen 
Rampe gedeutet. Das Korn/Mikrit-Verhältnis (1/3) deutet nach FLÜGEL (1982) 
geringe Wellenbewegung an. 
6.2.8 Bioklastische Floatstones bis Packstones 
Beschreibung: In mikritischer bis mikrosparitischer Matrix sind Alveolinen, 
Operculinen, und Discocyclinen (10-15 %) zusammen mit Bioklasten von Rotalgen, 
Korallen und Poriferen eingelagert (Probe 270393/11). Peloide erscheinen in 
geringen Mengen (2-5 %). Im westlichen Nordgalala treten in den Floatstones nur 
Gastropoden, Korallen und Milioliden auf (Proben 110593/1-2 und 310992/84-90) 
Dieser Faziestyp ist im oberen Paleozän des nördlichen Südgalala sowie im unteren 
Eozän des westlichen Nordgalala und im nördlichen Westsinai ausgebildet. 
Interpretation: Die Faunenspektren der Float- und Packstones und die geringen 
Peloidanteile zeigen nach TUCKER & WRIGHT (1990), daß diese unter 
Wellenbewegung entstandene Ablagerungen neritischer Tiefen darstellen. Sie 
werden aufgrund der Bioklasten und geringen Peloidgehalte als tiefneritische 
Bildungen der äußeren proximalen Rampe interpretiert. 
6.2.9 Boundstones 
Beschreibung: Die Boundstones werden von Korallen (Lithareopsis sp.,) und 
Rotalgenkolonien {Archaeolithothamnium sp., Sporolithon aschersonii) aufgebaut 
(Probe 250992/38). In den Zwischenräumen zwischen den dendroiden Korallen- und 
Corallinaceen-Kolonien sind rotaliide Foraminiferen (Operculina sp., Discocyclina 
sp., Nummulites sp.) in einer mikritischen Matrix eingelagert (Proben 270393/10, 
siehe Tafel 9, Fig. 3 und 140294/87). Vereinzelt kommen Grünalgen vor (Probe 
250992/38). Gesteine dieses Faziestyps kommen in den paleozänen Ablagerungen 
des Südgalala sowie den untereozänen Schichten des nördlichen Westsinai vor. In 
kleinen Nestern sind Mikritklasten und Peloide vorhanden. 
Interpretation: Dieser Faziestyp wird aufgrund der vorkommenden Korallen und 
Grünalgen in mittel- bis tiefneritische Bildungstiefen gestellt. In Anlehnung an 
FLÜGEL (1982) wird eine Entstehung auf der äußeren proximalen Rampe bei 
geringer Wellenbewegung wird angenommen. 
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6.3 Auf das Paleozän beschränkte Mikrofaziestypen 
Im Paleozän spiegeln die Mikrofaziestypen unverändert Ablagerungsbereiche einer 
distal versteilten Rampe wieder. Die hier beschriebenen Faziestypen des Paleozän 
gehören der proximalen und distalen Rampe an. 
6.3.1 Floatstones mit Peloiden (Biopelmikrit) 
Beschreibung: Die Gesteine sind dichtgepackte Biopelmikrite mit Hottingenna lukasi 
(Probe 191093/20, siehe Tafel 11, Fig. 5) Discocyclina sp., Operculina sp., 
Miscellanea rhomboidea, Mise, sp., A. (G.) dachelensis und A. (G.) levis. 
Corallinaceen (Archaeolithothamnium sp., Sporolithon aschersonii) bilden große 
dendroide Kolonien mit deutlich erkennbaren Sporangien (Probe 180393/15, siehe 
Tafel 11, Fig. 2). In der mikritischen bis mikrospariti sehen Matrix sind Hottingenna 
lukasi (Probe 180393/15, siehe Tafel 11, Fig. 6), Grünalgen, Korallen, Poriferen, 
Echinoiden, Serpuliden und Pelecypoden eingelagert. Der Anteil der Peloide liegt 
bei 10-15 %. Vereinzelt sind lagenweise Onkoidanreicherungen ausgebildet. 
Bioturbation ist erkennbar. Karbonate dieses Faziestyps sind im nördlichen und 
östlichen Südgalala im mittleren und oberen Paleozän ausgebildet. 
Interpretation: Die Floatstones werden durch ihre Floren (Grünalgen) und 
Peloidgehalte als neritische, litorale Bildungen eingestuft. Sie werden nach FLÜGEL 
(1982) als Bildungen der proximalen Rampe, entstanden bei mäßiger 
Wellenenergie, interpretiert. 
6.3.2 Rudstones mit Korallen 
Beschreibung: Die Rudstones enthalten in sparitischer bis mikrosparitischer Matrix 
Korallen (Lithareopsis sp., Actinacissp., Gonioporasp.), Poriferen, Rotalgenkolonien 
{Archaeolithothamnium sp., Sporolithon aschersonii) und Grünalgen (Proben 
250992/35). Daneben kommen benthonische Foraminiferen (Fallotella sp., 
Hottingenna lukasi), Operculinen, Miscellaneen sowie Alveolinen und andere 
Milioliden vor (Probe 191093/21). Zusätzlich sind angelöste Schalen von 
Gastropoden und Pelecypoden eingelagert. In Nestern sind algenumkrustete 
Mikritklasten und Peloide angereichert. Gesteine dieses Faziestyps kommen in den 
paleozänen Ablagerungen des nördlichen und östlichen Südgalala vor. 
Interpretation: Dieser Faziestyp wird aufgrund der vorkommenden Grünalgen, 
Korallen und Poriferen in neritische Tiefen eingestuft. Er wird als Ablagerung der 
äußeren, proximalen Rampe interpretiert. Eine subtidale Entstehung als randliche 
Schüttungen von Gebieten hoher biogener Produktion (Biostrome) wird wegen des 
hohen Anteils von Korallen und Poriferen angenommen. 
6.3.3 Rudstones mit Intraklasten 
Beschreibung: Die Rudstones enthalten in sparitischer bis mikrosparitischer Matrix 
Korallen (Lithareopsis sp., Actinacis sp., Goniopora sp.), Poriferen, siehe Tafel 7, 
Fig. 4), Rotalgenkolonien {Archaeolithothamnium sp., Sporolithon aschersonii) und 
Grünalgen (Probe 250992/34, siehe Tafel 7, Fig. 3). Daneben kommen Fallotella sp., 
Hottingenna lukasi, Alveolinen, Milioliden, Operculinen und Miscellaneen vor (Probe 
191093/19). Angelöste Schalen von Gastropoden und Pelecypoden sind 
eingelagert. In Nestern sind algenumkrustete Mikritklasten und Peloide angehäuft. 
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Gesteine dieses Faziestyps kommen in den paleozänen Ablagerungen des 
nördlichen und östlichen Südgalala vor. 
Interpretation: Für diese Sedimente wird wegen der vorkommenden riffbildenden 
Organismen und Peloide eine Entstehung in neritischen Tiefen der proximalen 
Rampe angenommen (siehe Rudstones mit Korallen). 
6.3.4 Kalklutite und Mudstones 
Beschreibung: Die mergeligen Kalksteine dieses Faziestyps zeigen außer einer 
unregelmäßigen Lamination keine Sedimentstrukturen. Das laminare 
Feinschichtungsgefüge ist auch im Schliff sichtbar und wird vereinzelt durch 
Bioturbation unterbrochen (Probe 160294/102). Die Grundmasse ist ein fossilfreier 
Kalklutit (Probe 160994/102) bis Mudstone (Probe (110593/7). Die insgesamt 5-7 m 
mächtigen mergeligen Kalksteine treten am Südrand des Nordgalala zwischen den 
unterlagerndem Maastricht und den eozänen Karbonaten im Hangenden auf. 
Zusammen mit der nach Südosten zunehmenden Mächtigkeit steigt auch der 
Tonanteil. Am Südostrand des Nordgalala (Wadi Malha, vgl. Abb. 1) ist dieser 
Faziestyp als 2-3 m mächtiger, fossilfreier Mergel ausgebildet. 
Interpretation: Die Mudstones werden aufgrund ihrer Sedimentstrukturen als 
neritische, subtidale Ablagerungen der proximalen Rampe interpretiert. 
6.4 Auf das untere Eozän beschränkte Mikrofaziestypen 
Die Mikrofaziestypen des unteren Eozän werden der proximalen und distalen 
Rampe zugeordnet. Südlich dieser homoklinalen Rampe treten Faziestypen des 
äußeren Schelfs bzw. eines Schelfbeckens auf. Eine fortschreitende 
Vereinheitlichung der abgelagerten Lithologien und Faziestypen wird durch die 
homoklinale Rampengeometrie bedingt und findet ihren Höhepunkt im oberen 
Untereozän (A oblonga - Zone). 
6.4.1 Wacke-, Float- bis Packstones mit Großforaminiferen und 
planktonischen Foraminiferen 
Beschreibung: Die Wacke-, Float- bis Packstones ähneln dem Mikrofaziestypen 
6.2.3 und 6.2.6. Sie enthalten dicht gepackt, Nummulites sp. (40-50%), Operculina 
sp., Discocyclina sp. und untergeordnet Alveolinen (Probe 130593/35). Einregelung 
ist nicht erkennbar. Geringe Anteile der Operculinen und Alveolinen (4-7 %) zeigen 
Abrollung und Mikritsäume. Meist dominiert eine Nummuliten- oder Alveolinenart. In 
den dichtgepackten Arealen ist ein mikrosparitischer bis sparitischer Zement 
ausgebildet. Die Wacke-, Float- bis Packstones werden als turbiditisch generierte 
Akkumulationen interpretiert. Der Dolomitisierungsgrad beträgt 10-15 % (Probe 
061093/3). In einzelnen Arealen erscheint eine mikritische Grundmasse, in der bis 
25 % planktonische Foraminiferen enthalten sind (Probe 310393/82). Xenomorphe 
Pyritknollen sind häufig. Diese Ablagerungen sind im unteren Eozän des Westsinai 
(Hamam Faraun, Wadi Sudr, Gebel Gindi) ausgebildet. 
Interpretation: Die Wacke- bis Packstones werden als turbiditische Schüttungen der 
unteren proximalen Rampe interpretiert. Sie sind mit den autochthonen Sedimente 
des Schelfs oder der äußeren, distalen Rampe vermischt. Die 
Hintergrundsedimentation zeigt geringe Wasserbewegung unterhalb der 
Wellenbasis an. 
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6.4.2 Wackestones mit Idalina sp. 
Beschreibung: Die mittelbankigen, feinkristallinen Kalksteine dieses Faziestypes 
führen Gastropoden, Pelecypoden, miliolide (Idalina sp.) und andere benthonische 
Foraminiferen in einer mikritischen (bis Kalkschlamm-) Matrix (Proben 110593/3-6). 
Im Zusammenhang mit Bioturbationen treten pelmikritische Intraklasten mit 
Peloidgehalten von 5-10 % auf (Probe 311092/86). Die Gastropoden und 
Pelecypoden sind von bis zu 1,5 mm dicken, inkrustierenden Rotalgen umkrustet 
(Proben 311092/87, siehe Tafel 9, Fig. 7 und 8). Die aragonitischen Biogene zeigen 
starke Anlösung. Vereinzelt sind dünne, verfüllte Risse ausgebildet. Die mikritische 
Matrix ist teilweise dolomitisiert. Sedimente dieses Faziestyps kommen in den 
untereozänen Schichten des Nordgalala und nördlichen Westsinai vor. 
Interpretation: Die Peloidgehalte und Algenkrusten weisen nach FLÜGEL (1982) auf 
inter- bis subtidale Ablagerung hin. Die Faunen deuten ober- bis mittelneritischer 
Bedingungen an. Eine Entstehung in proximalen Rampenbereichen wird vermutet. 
6.4.3 Konglomeratische Kalksteine 
Beschreibung: Die mittelbankigen Kalksteine zeigen in einer sparitischen bis 
mikrosparitischen Grundmasse Anhäufungen von 0,5-1 cm großen Quarzgeröllen (5-
10 %) und Kalk-Extraklasten (3-7 %) (Proben 271093/35-35a und 261092/12-13). 
Die Karbonatklasten sind fossilfreie Mikrite. Begleitende Biogene sind Alveolinen, 
Operculina sp., Nummulites sp., Pelecypoden und Rotalgenklasten (Probe 
281092/48, siehe Tafel 8, Fig. 8). Die Pelecypodenschalen zeigen Anbohrungen. 
Die Gesteine sind dolomitisiert (10-15 %). Gesteine dieses Faziestyps sind im 
untersten Eozän (Kloster St. Paul) und im oberen Untereozän (Gebel Thelmet) des 
östlichen Südgalala ausgebildet. 
Interpretation: Die vorhandenen Biogene und Klasten deuten nach FLÜGEL (1982) 
eine Bildung in neritischen Tiefen an. Die Kalksteine werden als Bildung der unteren 
proximalen bis oberen distalen Rampe interpretiert. Die vorkommenden Alveolinen 
und Nummuliten werden als allochthone Komponenten aus flacheren 
Bildungsbereichen gedeutet. Diese allochthone Komponenten und Biogene werden 
auf die Regressionen während der A. cucumiformis - A. ellipsoidalis - Zone (Kloster 
St. Paul) und der A. trempina - Zone (Gebel Thelmet) zurückgeführt. Durch diese 
Regressionen werden Sedimente der flacheren Rampenanteile zur Erosion 
freigegeben und in den tieferen Rampenteilen resedimentiert. Dieser Faziestyp ist 
dem Mikrofaziestyp 6.2.5 (Siltsteine und Mergel mit Karbonatgeröllen) genetisch 
verwandt und tritt am Kloster St. Paul auch mit diesem zusammen auf. 
6.4.4 Synsedimentäre Dolomite 
Beschreibung: Der Faziestyp erinnert in seiner Komponentverteilung an 
Wackestones. In einer Matrix aus isohedralen Dolomitkristallen sind Schalen von 
Gastropoden und Pelecypoden angereichert (Schliff 110593/8). Mikrofazielle 
Strukturen sind nicht erkennbar. Die Biogene sind durch Sparit ersetzt (Probe 
301092/80). Die Dolomite sind in den untereozänen Ablagerungen des Nordgalala 
verbreitet. 
Interpretation: Eine bathymetrische Zuordnung ist nicht möglich. Aufgrund der 
umgebenden Ablagerungen der proximalen Rampe wird eine neritische Position, 
möglicherweise im Intertidal, angenommen. 
6.4 Auf das untere Eozän beschränkte Mikrofaziestypen 
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7. Biostratigraphie 
Die biostratigraphische Zuordnung der untersuchten Schichten des Campan, 
Maastricht, Paleozän und Untereozän erfolgt, wenn möglich, mit Hilfe planktonischer 
Foraminiferen. Daneben werden zur Einstufung in der Oberkreide untergeordnet 






























































































modifiziert nach GIETL (in prep.) 
Tab. 4. Lokale und überregionale Korrelationen von planktonischen Foraminiferen 
und Großforaminiferen des Paläogen. 
Die Biozonen der planktonischen Foraminiferen werden direkt (DROBNE 1977, 
WHITE 1990, IGCP 286 1994, SERRA-KIEL in press) oder über Coccolithophoriden 
(BERGGREN 1972, HERM et al. 1981, CAVELIER & POMEROL 1985) mit den 
Biozonen der benthonischen Foraminiferen korreliert. Die Abgrenzung der Biozonen 
des Maastricht und Campan erfolgt in Anlehnung an ROBASZYNSKI et al. (1984), 
CARON (1985), ROBASZYNSKI & CARON (1979), SALAJ (1983), SALAJ & 
SOLAKIUS (1984, 1986) und BURNETTE et al. (1992). Die Zonierung des Paleozän 
und unteren Eozän erfolgt nach v. HILLEBRANDT (1965, 1981: in HERM et al.), 
PREMOLI-SILVA & BOLLI (1973), STAINFORTH et al. (1975), BLOW (1979) und 
TOUMARKINE & LUTERBACHER (1985). Einige regionale und überregionale 
Korrelationen der Biozonen von planktonischen Foraminiferen sind in 1a, 1b und 4 
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dargestellt. Auflistungen der festgestellten Foraminiferen mit Angabe ihrer 
Reichweiten in den einzelnen Profilen sind in den Tabellen 7-13 im Anhang 
dargestellt. 
Die Zuordnung der Biozonen der planktonischen Foraminiferen zu den 
entsprechenden Stufen erfolgt nach BERGGREN (1972), STAINFORTH et al. 
(1975), HARDENBOL & BERGGREN (1978), ROBASZYNSKI et al. (1984), 
TOUMARKINE & LUTERBACHER (1985). 
Es ist hierbei anzumerken, daß es sich beim Paleozän und Eozän im Sinne von 
HARDENBOL & BERGGREN (1978) nicht um durch Chronostratotypen belegte 
Stufen im eigentlichen Sinne, sondern lediglich um biostratigraphisch definierte 
Einheiten handelt, deren Unterteilung und Abgrenzung nicht mit der der 
Chronostratotypen (z.B. Thanet, Herd, Cuis) übereinstimmt (LUGER 1985). Die 
Bestimmung der Großforaminiferen (Orbitoideen, Alveolinen) folgt HOTTINGER 
(1960,1974, 1989), DROBNE (1977) und CAUS & SERRA (1992). 
7.1 Campan 
In den weißen kreidigen Kalksteinen des Südgalala und des Wadi Dakhl (vgl. Abb. 
1) erscheinen Foraminiferenassoziationen des Campan. Die schlechte Erhaltung der 
planktonischen Foraminiferen erschwert eine exakte Zoneneinteilung. Die Biozonen 
sind nicht eindeutig abgrenzbar. Die beschriebenen Biozonen beziehen sich auf die 
Lokalitäten Kloster St. Antonius, Kloster St. Paul und Wadi Dakhl (vgl. Abb. 1). In 
den Gebieten östlich des Golfes von Suez (Ain Sudr, Hamam Faraun) konnten keine 
Foraminiferenassoziationen des Campan nachgewiesen werden. Untersuchungen 
auf Coccolithophoriden konnten dort vereinzelt zur Abgrenzung der campanen 
Anteile herangezogen werden. 
7.1.1 Planktonische Foraminiferen - Biozonen 
Innerhalb der dem Campan zugeordneten Ablagerungen kann im Rahmen dieser 
Arbeit keine eindeutige Biozonierung vorgenommen werden. Der Grund sind die 
geringe Anzahl und die schlechte Erhaltung der Foraminiferen. 
Als Kriterium für die Einordnung in das Campan werden die nach ROBASZYNSKI et 
al. (1984) ab der Globotruncana ventricosa - Zone vorkommenden Arten 
Globotruncana rosetta (siehe Tafel 16, Fig. 1), G. ventricosa, G. insignis und 
Globotruncanita atlantica benutzt. Begleitende Formen sind G. cf. arca (siehe Tafel 
16, Fig. 9), G. bulloides, G. linneiana, G. cf. angulata (siehe Tafel 15, Fig. 12), G. äff. 
orientalis (siehe Tafel 15, Fig. 11), Gita. stuartiformis, Contusotruncana cf. fornicata 
(siehe Tafel 17, Fig. 3), Contusotruncana cf. plicata (siehe Tafel 17, Fig. 5), 
Archaeoglobigerina cretacea und Rugoglobigerina sp. Die in den Schichten des 
Campans vorhandenen benthonischen Foraminiferen sind: Cibicidoides cf. hyphalus 
(siehe Tafel 22, Fig. 2), C. constrictus, Neoflabellina rugosa, Lenticulina 
pseudosecans, Nodosaria sp., Bolivinopsis sp., Cibicidoides sp., Lenticulina sp. 
(siehe Tafel 22, Fig. 6), Neoflabellina sp. (siehe Tafel 22, Fig. 7), Praebulimina sp. 
und Tritaxia sp. (siehe Tafel 22, Fig. 4). Als zusätzliches Kriterium zur Einordnung in 
das Campan wurden Angaben von BÄNDEL & KUSS (1987) und das Vorkommen 
von pycnodonten Austern benutzt (siehe Kap. 7.1.2). Für die in den Sedimenten 
gefundene Art Pycnodonte vesicularis wird von KUSS & MALCHUS (1989) für den 
Südgalala ein obercampanes Alter angegeben. MALCHUS (1990) gibt für diese Art 
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weltweit ein Coniac bis Obermaastricht-Alter an. In der östlichen Wüste (Galala) wird 
von MALCHUS (1990) ein Vorkommen in kreidigen Kalksteinen des obersten 
Obercampan bis obersten Untermaastricht angegeben. 
Anhand der vorkommenden planktonischen Foraminiferen wurde eine vorläufige 
Einstufung in Biozonen versucht, die sich aber als nicht eindeutig erwies. 
Detailliertere Untersuchungen im Arbeitsgebiet sind zur Klärung dieser Frage 
notwendig. Die vorgenommene Biozonierung wird im folgenden angegeben. Da es 
sich aber nicht um eindeutige Biozonen handelt, wird der Zonenname jeweils in 
Anführungszeichen angegeben. Die gefundenen planktonischen Foraminiferen 
reichen nur zur Kennzeichnung des mittleren bis oberen Campan aus. Im folgenden 
wird deshalb bei der Biozonierung des Campans nur die entsprechende kombinierte 
Globotruncana ventricosa - Globotruncanita calcarata - Zone angegeben. 
Globotruncana ventricosa- Zone' (HERM 1962) 
Definition: Intervall vom erstmaligen Auftreten von Globotruncana ventricosa bis zum 
erstmaligen Auftreten von Globotruncanita calcarata. 
Beschreibung: Diese Zone wird durch das Vorkommen von Globotruncana 
ventricosa ohne die Begleitung durch Globotruncanita calcarata angezeigt. 
Außerdem erscheint G. rosetta. Daneben kommen G. arca, G. insignis, G. bulloides, 
G. linneiana, G. cf. angulata, G. äff. orientalis, Gita. stuartiformis und 
Archaeoglobigerina cretacea vor. In dieser Zone gefundene benthonische 
Foraminiferen sind: Cibicidoides cf. hyphalus, Lenticulina pseudosecans, 
Neoflabellina rugosa, Bolivinopsis sp., Cibicidoides sp., Praebulimina sp., und Tritaxia 
sp. 
Bemerkungen: Faunen der G. ventricosa - Zone' erscheinen in den Sedimenten des 
Südgalala (Kloster St. Paul). Die Trennung von der folgenden 'Gita. calcarata -
Zone' ist nicht eindeutig. Am Kloster St. Antonius konnte diese Zone von der 
überlagernden G. calcarata - Zone' nicht getrennt werden. 
'Globotruncanita calcarata - Zone' (HERM 1962) 
Definition: Intervall vom erstmaligen bis zum letztmaligen Auftreten von 
Globotruncanita calcarata. 
Beschreibung: Diese Zone wird durch das Vorkommen von Globotruncana rosetta, 
Globotruncanita atlantica, G. ventricosa, G. arca, G. insignis, G. bulloides, G. 
linneiana, Gita. stuartiformis, Archaeoglobigerina cretacea und Rugoglobigerina sp. 
angezeigt. Begleitende Formen sind Contusotruncana cf plicata, Contusotruncana 
cf. fornicata und Contusotruncana sp. Die Zonenart konnte durch einzelne, 
schlechterhaltenene Individuen von Gita. äff. calcarata nicht eindeutig nachgewiesen 
werden. In dieser Zone enthaltene benthonische Foraminiferen sind: Cibicidoides cf. 
hyphalus, C. constrictus, Neoflabellina rugosa, Nodosaria sp., Bolivinopsis sp., 
Cibicidoides sp., Lenticulina sp., Praebulimina sp. und Tritaxia sp. 
Bemerkungen: Fossilassoziationen der G. calcarata - Zone' konnten nur bedingt in 
Sedimenten am Pauluskloster und im Wadi Dakhl nachgewiesen werden, deshalb 
kann diese Zone von der G. ventricosa - Zone' nicht getrennt werden. Am 
Antoniuskloster fehlt G. calcarata. Ein durch eine starke Regression an der 
Campan/Maastricht-Grenze erzeugter Hiatus wird angenommen. Er umfaßt in 
diesem Profil das oberste Campan ('G. calcarata - Zone'). In den südlicheren 
Profilen nimmt die Reichweite des Hiatus ab. Im Profil am Pauluskloster umfaßt er 
vermutlich die obere G. calcarata - Zone'. Im Wadi Dakhl ist der Hiatus nicht mehr 
nachweisbar. 
7.1.2 Makrofossilien 
In den Kreiden und kreidigen Kalksteinen des Campan treten in einzelnen 
Horizonten pycnodonte Austern auf. Pycnodonte vesicularis, Pycnodonte sp. und 
Ostrea sp. sind in den unterlagernden Tonen und Mergeln an der Basis der 
campanen Ablagerungen eingelagert. 
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7.2 Maastricht 
Biozonen des Maastricht wurden in den weißen, massigen kreidigen Kalksteinen 
des westlichen Sinai, des östlichen Südgalala, des Wadi Dakhl und in Mergeln und 
Silten des nördlichen Südgalala nachgewiesen. Die schlechte Erhaltung der 
planktonischen Foraminiferen erschwert oftmals eine exakte Zoneneinteilung. 
Die beschriebenen Biozonen des Maastricht wurden in den Profilen Kloster St. 
Antonius, Kloster St. Paul und Wadi Dakhl (westlich des Golfes von Suez) sowie in 
den Profilen Gebel Gindi, Hamam Faraun und Abu Zeneima (östlich des Golfes von 
Suez) nachgewiesen. 
Im Profil bei Ain Sudr östlich des Golfes von Suez konnten keine 
Forami niferenassoziationen des Maastricht nachgewiesen werden. Durch 
Coccolithophoriden wurde ein Teil des Profils in das Untere bis Mittlere Maastricht 
gestellt (MAI mündl. Mitt., 1995). Die Sedimente des Maastricht erreichen im 
nördlichen Südgalala ihre größten Mächtigkeiten. 
7.2.1 Planktonische Foraminiferen - Biozonen 
Als nächste Biozone oberhalb der campanen Schichten wurde im Arbeitsgebiet die 
Globotruncana aegyptiaca - Zone identifiziert. Kriterium waren die von CARON 
(1985) ab der Basis dieser Zone beschriebenen Formen G. aegyptiaca und 
Rugoglobigerina hexacamerata. Die Globotruncanella havanensis - Zone konnte 
nicht verläßlich nachgewiesen werden. Nach CARON (1985) kommen in dieser Zone 
neben der Zonenart die Formen G. falsostuarti und Globotruncanita stuarti vor, die 
aber bereits in der oberen Gita calcarata - Zone auftauchen. ROBASZYNSKI et al. 
(1984) gibt das erste Vorkommen dieser beiden Arten erst innerhalb der unteren bis 
mittleren G. falsostuarti - Zone an, die der Gnella havanensis- bis G. aegyptiaca -
Zone entspricht. In Anlehnung an ROBASZYNSKI et al. (1984) wurde das 
Vorkommen dieser Arten als Kriterium bei Abwesenheit der Zonenart zur Einstufung 
in die G. aegyptiaca - Zone benutzt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß die 
obersten Teile der G. ventricosa - Gita calcarata - Zone der Globotruncanella 
havanensis - Zone entsprechen. Kriterium zur Einstufung in das Campan waren hier 
das Vorkommen von Gita atlantica und Gita äff. calcarata. Genauere 
Untersuchungen sind zur Klärung dieser Frage und der Untersuchung der 
Campan/Maastricht-Grenze notwendig. 
Globotruncana aegyptiaca - Zone 
Kategorie: Intervall-Zone 
Alter: Unteres Maastricht 
Autor: CARON (1985) 
Synonymie: Globotruncana falsostuarti- Zone (oberer Teil, ROBASZYNSKI et al. 
1984) 
Globotruncana gagnebini - Subzone (LUGER 1985) 
Globotruncana aegyptiaca - Zone (CARON 1985) 
Globotruncana aegyptiaca - Zone (HAGGAG 1986) 
Definition: Intervall vom erstmaligen Auftreten von Globotruncana aegyptiaca bis 
zum erstmaligen Auftreten von Gansserina gansseri. 
Beschreibung: Zusammen mit G. aegyptiaca (siehe Tafel 15, Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 
3) kommen G. arca, G. cf. bulloides (siehe Tafel 16, Fig. 3 und Fig. 5), G. insignis (siehe Tafel 17, Fig. 1), G. cf. orientalis (siehe Tafel 16, Fig. 6), G. rosetta, G. 
falsostuarti, Globotruncanita stuartiformis, Gita. stuarti, Contusotruncana cf. fornicata (siehe Tafel 17, Fig. 4), Rugoglobigerina rugosa, Rugoglobigerina hexacamerata, 
Globotruncana sp., Contusotruncana sp. (siehe Tafel 17, Fig. 7) und Heterohelix 
striata vor. 
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Benthonische Foraminiferen dieser Zone sind: Bolivinoides draco, Cibicidoides 
hyphalus, Cibicidoides constrictus, Gyrodinoides octocameratus, Neoflabellina 
rugosa, Tritaxia baraki, Ammodiscus sp. (siehe Tafel 22, Fig. 9), Anomalinoides sp., 
Bolivinopsis sp., Cibicidoides sp., Loxostomoides sp., Dentalina sp. (siehe Tafel 22, 
Fig. 8), Praebuliminasp., und Tritaxia sp. 
Bemerkungen: Fossilassoziationen der G. aegyptiaca - Zone wurden in allen 
beschriebenen Maastricht-Profilen aufgefunden. Sie überlagern die dem Campan 
zugeordneten Biozonen. Der Übergang ist durch einen lithologischen Wechsel von 
kreidigen Kalksteinen zu tonigen Siltsteinen gekennzeichnet. 
Gansserina gansseri - Zone 
Kategorie: Intervall-Zone 
Alter: Oberes Maastricht 
Autor: BRÖNNIMANN 1952 
Definition: Intervall vom erstmaligen Auftreten von Gansserina gansseri bis zum 
erstmaligen Auftreten von Abathomphalus mayaroensis. 
Synonymie: Globotruncana gansseri - Zone (BOLL11966) 
Globotruncana gansseri- Zone und Globotruncana esnehensis- Zone 
(pars.)-(EL NAGGAR 1966) 
Globotruncana gansseri - Zone (BECKMAN et al. 1969) 
Globotruncana gansseri - Zone und Globotruncana contusa - Zone 
(PREMOLI-SILVA & BOLLI 1973) 
Globotruncana gansseri - Subzone (SMITH & PESSAGNO 1973) 
Globotruncana gansseri - Zone und Globotruncana esnehensis - Zone 
(pars.) (FARIS 1982) 
Globotruncana gansseri - Zone (BELLIER 1983) 
Gansserina gansseri - Zone (ROBASZYNSKI et al. 1984) 
Gansserina gansseri - Zone (LUGER 1985) 
Beschreibung: Im untersuchten Material dieser Zone wird Gansserina gansseri 
(siehe Tafel 15, Fig. 7, Fig. 8 und Fig. 9) von Contusotruncana plicata, 
Rugoglobigerina reichen, Racemiguembelina sp., Pseudoguembelina kempensis und 
Planoglobulina carseyae begleitet. Weitere in dieser Zone gefundene Foraminiferen 
sind: G. falsostuarti, G. cf. aegyptiaca (siehe Tafel 15, Fig. 2 und Fig. 4), G. rosetta 
(siehe Tafel 15, Fig. 13), G. cf. bulloides (siehe Tafel 16, Fig. 4), G. cf. esnehensis 
(siehe Tafel 16, Fig. 7), G. linneiana (siehe Tafel 16, Fig. 8 und Fig. 10), G. cf. 
orientalis (siehe Tafel 16, Fig. 2), Gita. stuarti, Gita. conica, Gita. angulata, 
Rugoglobigerina rugosa und Rugoglobigerina hexacamerata. Die bereits in den 
unterlagernden Zonen vorkommenden Foraminiferen Globotruncana cf. orientalis 
(siehe Tafel 16, Fig. 2) und Contusotruncana fornicata sind auf den tieferen Teil 
dieser Zone beschränkt (Sequenz U3/4). Im oberen Teil der Zone erscheinen 
Rugoglobigerina scotti, Globotruncanella petaloidea (siehe Tafel 15, Fig. 10), 
Contusotruncana contusa und Planoglobulina sp. (siehe Tafel 15, Fig. 5). Der 
oberste Teil der G. gansseri - Zone wird durch das Vorkommen von 
Racemiguembelina powelli charakterisiert. 
Begleitende benthonische Foraminiferen sind Cibicidoides cf. constrictus (siehe 
Tafel 22, Fig. 1), C. cf. allieni (siehe Tafel 22, Fig. 3), Cibicidoides sp., Dentalina sp. 
und Tritaxia sp. 
Bemerkungen: Fossilassoziationen der G. gansseri- Zone konnten im Südgalala, im 
Wadi Dakhl und im Westsinai nachgewiesen werden. Die G. gansseri - Zone ist in 
ganz Nordafrika verbreitet. In Südägypten wird sie auch aus dem Dakhla- und 
Kharga-Becken (LUGER 1985) und dem Niltal (EL NAGGAR 1966) beschrieben. 
Abathomphalus mayaroensis - Zone 
Kategorie: Reichweiten-Zone 
Alter: Oberer Teil des oberen Maastricht 
Autor: BRÖNNIMANN 1952 
Definition: Intervall vom erstmaligen bis zum letzten Auftreten von Abathomphalus 
mayaroensis. 
Synonymie: Abathomphalus mayaroensis - Zone (BRÖNNIMANN 1952) 
Abathomphalus mayaroensis - Zone (ROBASZYNSKI et al. 1984) 
Abathomphalus mayaroensis - Zone (LUGER 1985) 
Abathomphalus mayaroensis - Zone (CARON et al. 1985) 
Abathomphalus mayaroensis - Zone (STROUGO et al. 1992) 
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Beschreibung: Diese Zone wurde im Untersuchungsgebiet wegen des Fehlens der 
Zonenart nicht nachgewiesen. Möglicherweise entspricht sie dem obersten Teil der 
G. gansseri - Zone. Das Ende fällt mit dem ersten Erscheinen tertiärer Formen 
zusammen. Die Entsprechung der A. mayaroensis - Zone zu den Schichten 
unterhalb der tertiären Schichten und oberhalb der G. gansseri - Zone wird wegen 
des Vorkommens der kretazischen Austern Exogyra overwegi und Exogyra sp. 
vermutet, kann aber nicht verläßlich nachgewiesen werden. 
Bemerkungen: ABDEL-KIREEM & ABDOU (1979) beschreiben die A. mayaroensis -
Zone mit einer Mächtigkeit von 41 m aus dem Gebiet des östlichen Südgalala 
(Gebel Thelmet). Die Zone wird von den Autoren mit folgenden Foraminiferen 
angegeben: Abathomphalus mayaroensis, Gansserina gansseri, G. contusa, G. 
duwi, G. arca, G. aegyptiaca, G. gagnebini, Gita. stuarti, Globotruncanella 
petaloidea, Rugoglobigerina macrocephala, R. rugosa, Ventilabrella ornatissima, 
Planoglobulina carseyae, Heterohelix globulosa, H. navarroensis, H. ultimatumida, H. 
striata und Pseudotextularia elegans (ABDEL-KIREEM & ABDOU 1979, S. 178). 
Untersuchungen von ABDOU (in ABDEL-KIREEM & ABDOU 1979, S. 179-180) in 
benachbarten Lokalitäten des östlichen Südgalala konnten diese Zonierungen nicht 
bestätigen. Die von den Autoren im basalen Teil der Zone beschriebene 
benthonische Foraminifere Orbitoidea tissoti wird von CAUS & SERRA (1992) in das 
mittlere Campan gestellt (O. tissoti - Zone). In den Sedimenten des östlichen Galala 
konnte A. mayaroensis nicht nachgewiesen werden. Eine Ausscheidung der A. 
mayaroensis - Zone entsprechend der von ABDEL-KIREEM & ABDOU (1979) 
angegeben Mächtigkeit ist deshalb nicht möglich. Ein Grund dafür kann in den 
mächtigen klastischen Schüttungen während des oberen Maastricht liegen, die in 
großen Teilen des Untersuchungsgebiets ausgebildet sind. Diese erschweren 
zusammen mit der nach LUGER et al. (1985) ohnehin großen Seltenheit der 
Zonenart den Nachweis. 
'Kassabiana falsocalcarata - Subzone' 
(= oberer Teil der Abathomphalus mayaroensis - Zone) 
Alter: Oberster Teil des Oberen Maastricht 
Autor: SALAJ 1983 
Definition: Intervall vom erstmaligen Auftreten von Kassabiana falsocalcarata bis 
zum erstmaligen Auftreten von Parvularugoglobigerina eugubina. 
Synonymie: Abathomphalus mayaroensis - Zone (BRÖNNIMANN 1952) 
Abathomphalus mayaroensis - Zone (ROBASZYNSKI et al. 1984) 
Abathomphalus mayaroensis - Zone (LUGER 1985) 
Abathomphalus mayaroensis - Zone (CARON et al. 1985) 
Kassabiana falsocalcarata - Subzone (SALAJ 1983) 
Kassabiana falsocalcarata - Subzone (LUGER et al. in prep.) 
Bemerkungen: Fossilassoziationen der 'Kassabiana falsocalcarata - Subzone' 
konnten nicht nachgewiesen werden. Entsprechende Assoziationen werden aber in 
den Profilen von LUGER et al. (in prep.) aus der südlichen östlichen Wüste 
beschrieben. KERDANY & ABDELSALAM (1969) beschreiben Kassabiana 
falsocalcarata aus Südostägypten (Quseir). Das Vorkommen dieser Zone in den 
südlichsten Profilen (in den internen Schelfbecken) im Wadi Dakhl erscheint 
wahrscheinlich. Im Untersuchungsgebiet konnte die Zone nicht nachgewiesen 
werden (vergleiche hierzu A. mayaroensis- Zone). Weitergehende Arbeiten sind zur 
Klärung dieser Frage notwendig. 
7.2.2 Benthonische Foraminiferen 
Neben den bereits in den einzelnen Zonenbeschreibungen erwähnten 
benthonischen Foraminiferen kommen im Maastricht noch verschiedene 
Großforaminiferen vor. 
In den Schichten der Globotruncana aegyptiaca - Zone kommen in den 
bioklastischen Kalksteinen Foraminiferen der Familie Orbitoidacea vor. In den 
Sedimenten der unteren G. aegyptiaca - Zone kommt Orbitoides gruenbachensis 
(siehe Tafel 6, Fig. 1) zusammen mit Siderolites calcitrapoides (siehe Tafel 6, Fig. 3) 
und Pseudosiderolites vidali vor. In den Schichten der oberen G. aegyptiaca - Zone 
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wurden Orbitoides cf. apiculata (siehe Tafel 6, Fig. 2) und Pseudosiderolites vidali 
gefunden (Kloster St. Antonius). Innerhalb der Gansserina gansseri - Zone wurde 
Omphalocyclus macroporus, Omphalocyclus sp. und Orbitoides sp. gefunden 
(Kloster St. Antonius). 
Die am Kloster St. Antonius aufgeschlossenen, durch Rutschungen beeinflußten 
Sedimente mit Orbitoideen enthalten möglicherweise noch O. cf. megaloformis 
(CAUS mündl. Mitt., 1995). Diese Sedimente des distalen Rampenhangs enthalten 
dann O. cf. apiculata vermischt mit O. gruenbachensis und O. cf. megaloformis in 
abgerutschten Resedimenten des oberen Hanges. KUSS (1986a) beschreibt aus 
Olisthostromen die mittelcampane Form O. media. 
7.2.3 Makrofossilien 
In den klastischen Serien erscheinen in Horizonten angereichert Gastropoden, 
Pecten und Austern. In den obersten Teilen der Profile am Nordrand des Südgalala 
(Kloster St. Antonius) kommen Austern der Gattung Exogyra vor. Unterhalb der 
überlagernden tertiären Sandsteine und Kalksteine erscheint Exogyra overwegi. In 
den Siltsteinen oberhalb der Kalksteine mit Omphalocyclus macroporus (Kloster St. 
Paul, UC3/4, vgl. Kap. 10.2.2.3) treten Anreicherungen von Pecten sp., Ostrea sp., 
Gastropoden und Ammoniten auf. Die gesammelten Ammoniten wurden von 
KENNEDY (mündl. Mitt. 1995) als Discoscaphites kambysis QUAAS und 
Saghalinites sp. bestimmt. Die vorkommenden Baculiten wurden als Eubaculites cf. 
Simplex KOSSMAT bestimmt (KENNEDY, mündl. Mitt. 1995). 
7.3 Paleozän 
Paleozäne Biozonen planktonischer Foraminiferen wurden in den Mergel und 
Silten des westlichen Sinai, des südlichen Galala-Massivs und den Tonsteinen des 
Wadi Dakhl nachgewiesen. Die beschriebenen Zonen treten in den Profilen Kloster 
St. Paul, Wadi Dakhl und Bir Dakhl westlich des Golfes, sowie im Profil Gebel Gindi 
östlich des Golfes von Suez auf (vgl. Abb. 1). Biozonen paleozäner 
Großforaminiferen (Alveolinen) konnten in Profilen des gesamten Südgalala (Gebel 
Thelmet, Kloster St. Antonius, Kloster St. Paul, Wadi Mihraf, Bir Dakhl), des Wadi 
Dakhl, am westlichen Südrand des Nordgalala (Profil Camp, Wadi Askhar) und des 
westlichen Sinai (Hamam Faraun, Gebel Um Makhasa) nachgewiesen werden. Die 
Kalksteine mit Großforaminiferen erreichen im südlichen und südöstlichen Südgalala 
ihre größten Mächtigkeiten. 
7.3.1 Planktonische Foraminiferen - Biozonen 
Parvularugoglobigerina eugubina - Zone 
Kategorie: Intervall-Zone 
Alter: Unteres unteres Paleozän 
Autor: CHERCHI & LUTERBACHER 1964 
Definition: Intervall vom erstmaligen Auftreten von Parvularugoglobigerina eugubina 
bis zum erstmaligen Auftreten von Parasubbotina pseudobulloides. 
Synonymie: Globigerina eugubina - Zone (BOLLI 1966) 
Globigerina eugubina - Zone (BECKMAN et al. 1969) 
Globigerina eugubina - Zone (PREMOLI-SILVA & BOLLI 1973) 
Globigerina eugubina - Zone (SMITH & PESSAGNO 1973) 
Globigerina eugubina - Zone (TOUMARKINE & LUTERBACHER 1985) 
Parvularugoglobigerina eugubina - Zone (OLSSON, HEMLEBEN, 
BERGGREN&LIU 1992) 
Parvularugoglobigerina eugubina - Zone (LUGER et al. in prep.) 
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Beschreibung: Vergemeinschaftet mit Parvularugoglobigerina eugubina kommen 
nach TOUMARKINE & LUTERBACHER (1985) und STROUGO et al. (1992a) 
Eoglobigerina inconstans, E. fringa, Globoconusa daubjergensis und Subbotina 
triloculinoides, die nicht auf diese Zone beschränkt sind, vor. 
Bemerkungen: Diese Zone konnte in den untersuchten Profilen nicht nachgewiesen 
werden. Foraminiferen der 'P eugubina - Zone' werden aber von STROUGO et al. 
(1992a) aus dem südöstlichen Südgalala beschrieben (Kloster St. Paul). Südlich der 
hier beschriebenen Profile ist die P eugubina - Zone nach STROUGO (1994, mündl. 
Mitt.) in einer Mächtigkeit von 0,40 m ausgebildet. Entsprechende, in den 
untersuchten Profilen entnommene Proben werden aufgrund der kleinwüchsigen 
Formen von P. pseudobulloides und G. fringa (LUTERBACHER 1994, mündl. Mitt.) 
der untersten P. pseudobulloides - Zone zugeordnet. In den südlichen Profilen 
(Wadi Dakhl, Bir Dakhl) konnte diese Zone in den untersuchten Proben nicht 
nachgewiesen werden. 
Eine mögliche Erklärung wird durch die Schüttungen der progradierenden, distal 
versteilten Karbonatrampe gegeben. Die Umgebung des Paulusklosters befindet 
sich während des unteren Paleozän im Übergangsbereich von der distalen Rampe 
(mit ausgebildeten Hiatus an der Kreide/Tertiär-Grenze) zu den südlich 
anschließenden Schelfbecken (konkordante Abfolge, siehe Kap. 10.2 und Kap. 
10.3). Dies führt zu einer Verzahnung von Schüttungen der Rampe (mit 
ausgebildeten Hiaten) und Beckensedimenten. Die Beckensedimente könnten eine 
vollständige Abfolge mit A. mayaroensis- und P eugubina - Zone enthalten. 
Basierend auf dem erarbeiteten Fazieskonzept (siehe Kap. 5 und Kap. 10.2) wird 
trotz fehlendem Nachweis eine Ausbildung der P eugubina - Zone im südlichen 
Untersuchungsgebiet (Becken des internen Schelfes) angenommen. 
Parasubbotina pseudobulloides - Zone 
Kategorie: Intervall-Zone 
Alter: Mittleres unteres Paleozän 
Autor: BOLLI 1957 (in: BOLLI 1966) 
Definition: Intervall vom erstmaligen Auftreten von Parasubbotina pseudobulloides 
bis zum erstmaligen Auftreten von Morozovella trinidadensis. 
Synonymie: Globorotalia pseudobulloides - Zone (BOLLI 1966) 
Globorotalia pseudobulloides - Zone (BECKMAN et al. 1969) 
Globorotalia pseudobulloides - Zone (PREMOLI- SILVA & BOLLI 1973) 
Globorotalia pseudobulloides - Subzone (SMITH & PESSAGNO 1973) 
Morozovella pseudobulloides - Zone (TOUMARKINE & LUTERBACHER 
1985) 
Parasubbotina pseudobulloides - Zone (OLSSON, HEMLEBEN, 
BERGGREN&LIU1992) 
Beschreibung: Vergemeinschaftet mit Parasubbotina pseudobulloides (siehe Tafel 
18, Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 11) wurden Globoconusa daubjergensis, Praemurica cf. 
taurica (siehe Tafel 18, Fig. 4), Racemiguembelina cf. pettersi (siehe Tafel 17, Fig. 
6), Eoglobigerina fringa und Globigerina sp. (siehe Tafel 18, Fig. 1) beobachtet. G. 
fringa erscheint nur im unteren Teil der P pseudobulloides - Zone. G. daubjergensis 
erlischt mit dem Beginn der folgenden Morozovella trinidadensis - Zone. Im oberen 
Teil dieser Zone erscheinen Globigerina triloculinoides, Planorotalites compressa 
und M. inconstans, die nicht auf diese Zone beschränkt sind. Begleitend kommen 
die benthonischen Foraminiferen Gavellinella sp. (siehe Tafel 23, Fig. 5), Bolivina 
sp. (siehe Tafel 23, Fig. 9) und Cibicidoides sp. vor. 
Bemerkungen: Die P. pseudobulloides - Zone bildet in allen untersuchten Profilen 
die Basis der tertiären Abfolge. Spuren von Aufarbeitung an der Basis dieser Zone 
deuten in den untersuchten Profilen am Kloster St. Paul einen Hiatus an (vgl. P 
eugubina - Zone). 
Morozovella trinidadensis - Zone 
Kategorie: Intervall-Zone 
Alter: Oberes unteres Paleozän 
Autor: BOLLI 1957 
Definition: Intervall vom erstmaligen Auftreten von Morozovella trinidadensis bis zum 
erstmaligen Auftreten von Morozovella uncinata. 
Synonymie: Globorotalia trinidadensis - Zone (BOLL11957) 
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Globorotalia daubjergensis - Globorotalia pseudobulloides - Zone (pars.) 
SAID &SABRY 1964 
Zone A (pars.) (v. HILLEBRANDT 1962) 
Globigehna trinidadensis - Unterzone (A2) (v. HILLEBRANDT 1965) 
Globorotalia trinidadensis - Zone (BOLL11966) 
Globigehna daubjergensis - Globorotalia compressa - Zone (pars.) (EL 
NAGGAR 1966) 
Globorotalia trinidadensis - Zone (BECKMANN et al. 1969) 
Globorotalia trinidadensis - Zone PREMOLI-SILVA & BOLL11973) 
Globorotalia trinidadensis - Zone (v. HILLEBRANDT 1981) (in: HERM et 
al.) 
Globorotalia (Turborotalia) compressa / Euglobigerina eubulloides 
simplicissima - concurrent ränge subzone (P 1B) (BLOW 1979) 
Globorotalia trinidadensis - Zone (FARIS 1982) 
Euglobigerina trinidadensis - Zone (LUGER 1985) 
Morozovella trinidadensis - Zone (TOUMARKINE & LUTERBACHER 
1985) 
Beschreibung: Vergesellschaftet mit M. trinidadensis kommen Globigerina 
triloculinoides, M. inconstans, Parasubbotina pseudobulloides und Planorotalites 
compressa, die nicht auf diese Zone beschränkt sind, vor. 
Bemerkungen: Faunenassoziationen der M. trinidadensis - Zone wurden im östlichen 
und südwestlichen Südgalala nachgewiesen. In dem weiter südlich gelegenen Profil 
des Wadi Dakhl konnte die Biozone nicht nachgewiesen werden. Ihr Vorkommen 
innerhalb der aufgeschlossenen, stark kondensierten Abfolge von Tonsteinen wird 
vermutet. 
Morozovella uncinata - Zone 
Kategorie: Intervall-Zone 
Alter: Unteres mittleres Paleozän 
Autor: BOLL11966 (emend. BOLLI 1957 Globorotalia uncinata - Zone) 
Definition: Intervall vom erstmaligen Auftreten von Morozovella uncinata bis zum 
erstmaligen Auftreten von Morozovella angulata. 
Synonymie: Globorotalia uncinata - Zone (pars.) (BOLL11957) 
Zone B (pars.) (v. HILLEBRANDT 1962) 
Acarinina inconstans - Zone (pars.): Acarinina praecursoria Subzone 
(ALIMARINA 1963) 
Globigerina daubjergensis - Globorotalia pseudobulloides - Zone (pars.) 
(SAID &SABRY 1964) 
Globorotalia inconstans - uncinata - Zone (v. HILLEBRANDT 1965) 
Globorotalia uncinata - Zone (BOLL11966) 
Globorotalia daubjergensis - Globorotalia compressa - Zone (pars.) (EL 
NAGGAR 1966) 
Globorotalia uncinata - Zone (ABDOU et al. 1969) 
Globorotalia uncinata - Zone (BECKMANN et al. 1969) 
Globorotalia uncinata - Zone (PREMOLI-SILVA & BOLL11973) 
Globorotalia uncinata - Zone (STAINFORTH et al. 1975) 
Globorotalia (Acarinina) praecursoria - Partial ränge zone (BLOW 1979) 
Globorotalia uncinata - Zone (v. HILLEBRANDT 1981) (in HERM et al.) 
Globorotalia uncinata - Zone (FARIS 1982) 
Acarinina? praecursoria praecursoria - Zone (LUGER 1985) 
Morozovella uncinata - Zone (TOUMARKINE & LUTERBACHER 1985) 
Beschreibung: Gleichzeitig mit Morozovella cf. uncinata (siehe Tafel 18, Fig. 6) 
erscheint M. praecursoria. Begleitet werden diese Formen von Parasubbotina 
pseudobulloides, Globigerina triloculinoides, M. trinidadensis (siehe Tafel 18, Fig. 7 
sowie Tafel 19, Fig. 1 und Fig. 2) und M. inconstans. M. trinidadensis ist im oberen 
Teil dieser Zone nicht mehr vertreten. M. inconstans und P. pseudobulloides enden 
mit dieser Zone. Noch nicht eindeutig bestimmbare Formen von M. äff. angulata 
(Probe 090294/29; siehe Tafel 18, Fig. 5) werden aufgrund der begleitendenen 
Formen P. pseudobulloides und M. inconstans in den oberen Teil dieser Zone 
gestellt. 
Bemerkungen: Die M. uncinata - Zone wurde im östlichen und südwestlichen 
Südgalala nachgewiesen. In dem welter südlich gelegenen Profil des Wadi Dakhl 
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konnte sie nicht nachgewiesen werden. Die Zone wird innerhalb der 
aufgeschlossenen, stark kondensierten Abfolge von Tonsteinen vermutet. 
Morozovella angulata - Zone 
Kategorie: Intervall-Zone 
Alter: Mittleres mittleres Paleozän 
Autor: ALMARINA 1963 (fide v. HILLEBRANDT 1965) 
Definition: Intervall vom erstmaligen Auftreten von Morozovella angulata bis zum 
erstmaligen Auftreten von Planorotalites pusilla pusilla. 
Synonymie: Globorotalia uncinata- Zone (pars.) (BOLL11957) 
Globorotalia angulata - Zone (C) (v. HILLEBRANDT 1965) 
Globorotalia angulata - Zone (BOLLI 1966) 
Globorotalia angulata - Zone (pars.): Globorotalia uncinata - Subzone (EL 
NAGGAR 1966) 
Globorotalia angulata - Zone (pars.): Globorotalia pusilla pusilla -
Subzone (ABDOU et al. 1969) 
Globorotalia angulata - Zone (pars.) (BECKMANN et al. 1969) 
Globorotalia angulata - Zone (PREMOLI-SILVA & BOLLI 1973) 
Globorotalia angulata - Zone (STAINFORTH et al. 1975) 
Globorotalia angulata - Partial ränge Zone (pars.) (BLOW 1979) 
Globorotalia angulata - Zone (v. HILLEBRANDT 1981) in: HERM et al.) 
Globorotalia angulata - Zone (FARIS 1982) 
Morozovella angulata angulata - Zone (LUGER 1985) 
Morozovella angulata - Zone (TOUMARKINE & LUTERBACHER 1985) 
Beschreibung: Zusammen mit Morozovella cf. angulata (siehe Tafel 18, Fig. 8 bis 
Fig. 10, Tafel 20, Fig. 4 bis Fig. 9 sowie Tafel 21, Fig. 2) kommen die auch aus den 
vorherigen Zone beschriebenen Formen Globigerina triloculinoides, M. aequa (siehe 
Tafel 21, Fig. 3), Planorotalites cf. chapmanii (siehe Tafel 20, Fig. 1), P äff. 
compressa (siehe Tafel 20, Fig. 2) und Planorotalites sp. (siehe Tafel 20, Fig. 3) vor, 
die nicht auf diese Zone beschränkt sind. M. cf. uncinata (siehe Tafel 21, Fig. 1) und 
M. praecursoria enden im oberen Teil dieser Zone. TOUMARKINE & 
LUTERBACHER (1985) beschreiben P pseudobulloides innerhalb dieser Zone. 
Begleitend kommen die benthonischen Foraminiferen Gavellinella rubiginosa (siehe 
Tafel 23, Fig. 4), Nodosaria sp. (siehe Tafel 23, Fig. 7), Dorothia sp. (siehe Tafel 23, 
Fig. 10) und ?Bulimina sp. (siehe Tafel 23, Fig. 11). 
Bemerkungen: Die M. angulata - Zone wurde im östlichen und südwestlichen 
Südgalala nachgewiesen. In dem weiter südlich gelegenen Profil des Wadi Dakhl 
konnte sie nicht nachgewiesen werden. Ihr Vorkommen innerhalb der stark 
kondensierten Abfolge von Tonsteinen wird vermutet. 
Planorotalites pusilla pusilla - Zone 
Kategorie: Intervall-Zone 
Alter: Oberes mittleres Paleozän 
Autor: BOLLI 1957 (in: BOLLI 1966) 
Definition: Intervall vom erstmaligen Auftreten von Planorotalites pusilla pusilla bis 
zum erstmaligen Auftreten von Planorotalites pseudomenardi. 
Synonymie: Globorotalia pusilla pusilla - Zone (sensu BOLLI 1957) 
Globorotalia pusilla pusilla - Zone (HILLEBRANDT 1962) 
Globorotalia pusilla pusilla -Zone (HILLEBRANDT 1965) 
Globorotalia pusilla pusilla - Zone (BOLL11966) 
Planorotalites?pusilla - Zone (LUGER 1985) 
Planorotalites pusilla pusilla - Zone (LUGER et al. in prep.) 
Beschreibung: Die beobachteten Formen Acarinina mckannai, P. chapmani und 
Globigerina velascoensis erscheinen nach TOUMARKINE & LUTERBACHER (1985) 
an der Basis dieser Zone. Weitere in ihrer stratigraphischen Verbreitung nicht auf 
diese Zone beschränkte Arten sind Morozovella angulata und G. triloculinoides. Im 
oberen Teil dieser Zone erscheint nach TOUMARKINE & LUTERBACHER (1985) M. 
acuta. 
Bemerkungen: Die Zonenart P. pusilla pusilla konnte nicht nachgewiesen werden. 
Als Kriterium für die Basis dieser Biozone wurde das Erscheinen von Acarinina 
mckannai und P chapmani benutzt. Da der obere Anteil dieser Biozone in den 
Profilen von Karbonaten gebildet wird, die vermutlich zur A. (G.) primaeva - Zone 
gehören, konnte sie nur teilweise abgegrenzt werden. 
7.3 Paleozän 
7. Biostratigraphie 54 
Planorotalites pseudomenardii - Zone 
Kategorie: Intervall-Zone 
Alter: Unteres oberes Paleozän 
Autor: BOLL11957 (emend. v. HILLEBRANDT 1965) 
Definition: Intervall vom erstmaligen Auftreten von Planorotalites pseudomenardii bis 
zum erstmaligen Auftreten von Acarinina soldadoensis soldadoensis. 
Synonymie: Globorotalia pseudomenardii - Zone (pars.) (BOLL11957) 
Zone E, Zone F (pars.) (v. HILLEBRANDT 1962) 
Globorotalia pseudomenardii - Zone (?pars.) (SAID & SABRY 1965) 
Globorotalia pseudomenardii - Zone (E), (v. HILLEBRANDT 1965) 
Globorotalia pseudomenardii - Zone (pars.) (BOLL11966) 
Globorotalia velascoensis - Zone: Globorotalia pseudomenardii - Subzone 
(pars.) (EL NAGGAR 1966) 
Globorotalia angulata - Zone: Globorotalia pseudomenardii - Subzone 
(ABDOUetal. 1969) 
Globorotalia pseudomenardii - Zone (pars.) (BECKMANN et al. 1969) 
Globorotalia pseudomenardii - Zone (pars.) (PREMOLI-SILVA & BOLLI 
1973) 
Globorotalia pseudomenardii - Zone (pars.) (STAINFORTH et al. 1975) 
Globorotalia pseudomenardii - Partial ränge Zone (P 4) (BLOW 1979) 
Globorotalia pseudomenardii - Zone (pars.) (v. HILLEBRANDT 1981) in: 
HERM et al.) 
Globorotalia pseudomenardii - Zone (pars.) (FARIS 1982) 
Planorotalites pseudomenardii - Zone (LUGER 1985) 
Planorotalites pseudomenardii - Zone (TOUMARKINE & LUTERBACHER 
1985) 
Beschreibung: An der Basis der Zone erscheinen zusammen mit Planorotalites 
pseudomenardii M. acuta und M. velascoensis. Innerhalb dieser Zone enden 
Globigerina triloculinoides und Morozovella angulata. Innerhalb dieser Zone 
erscheinen Acarinina primitiva und M. aequa. Die begleitenden Formen A. mckannai 
und P chapmani sind nicht auf diese Zone beschränkt. 
Bemerkungen: Die Zonenart P pseudomenardii konnte nicht nachgewiesen werden. 
Der größte Teil der Zone wird in den meisten Profilen von Kalksteinen 
eingenommen, so daß die entnommenen Proben im wesentlichen nur die Basis der 
Zone erfassen. Der Nachweis der Zone wurde mittels des gleichzeitigen 
Vorkommens von M. angulata, A. primitiva und G. velascoensis versucht. 
Unterstützend wurde das Vorkommen von A. (G.) dachelensis, A. (G.) pilula und A. (G.) telemetensis benutzt (siehe A. (G.) primaeva - Zone). Die Mächtigkeit der 
Sedimente dieser Biozone ist im südöstlichen Südgalala am größten und im Wadi 
Dakhl am geringsten. 
Morozovella velascoensis - Zone 
Kategorie: Intervall-Zone 
Alter: Oberes oberes Paleozän 
Autor: BOLLI 1957 
Definition: Intervall vom erstmaligen Auftreten von Acarinina soldadoensis 
soldadoensis bis zum letztmaligen Auftreten von Morozovella velascoensis. 
Synonymie: Globorotalia simulatilis/velascoensis - Zone (SAID & KERDANY 1961) 
Zone F (pars.) (v. HILLEBRANDT 1962) 
Globorotalia velascoensis - Zone (SAID & SABRY 1964) 
Globorotalia velascoensis - Zone (F) (v. HILLEBRANDT 1965) 
Globigerina velascoensis - Zone, Globorotalia pseudomenardii - Zone 
(pars.) (BOLLI 1966) 
Globorotalia velascoensis - Zone: Globorotalia aequa/esnaensis -
Subzone, Globorotalia pseudomenardii - Subzone (pars.) (EL NAGGAR 
1966) 
Globorotalia velascoensis - Zone (ABDOU et al. 1969) 
Globorotalia velascoensis- Zone (pars), Globorotalia pseudomenardii -
Zone (pars.) (BECKMANN et al. 1969) 
Globorotalia velascoensis - Zone, Globorotalia pseudomenardii - Zone 
(pars) (PREMOLI-SILVA & BOLLI 1973) 
Globorotalia velascoensis - Zone, Globorotalia pseudomenardii - Zone 
(pars) (STAINFORTH et al. 1975) 
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Muricoglobigerina soldadoensis soldadoensis/Globorotalia (Morozovella) 
velascoensis pasionensis - Concurrent-range zone (P 5), Globorotalia 
(Morozovella) subbotinae subbotinae / Globorotalia (Morozovella) 
velascoensis acuta - Partial ränge Zone (P 6.) (BLOW 1979) 
Globorotalia velascoensis - Zone, Globorotalia pseudomenardü - Zone 
(pars) (v. HILLEBRANDT 1981) in: HERM et al.) 
Globorotalia velascoensis - Zone, Globorotalia pseudomenardü - Zone 
(pars) (FARIS 1982) 
Morozovella velascoensis velascoensis - Zone (LUGER 1985) 
Morozovella velascoensis - Zone (TOUMARKINE & LUTERBACHER 
1985) 
Beschreibung: Zusammen mit Acarinina soldadoensis soldadoensis kommen die 
nicht auf diese Zone beschränkten Formen A. acarinata, Planorotalites chapmani 
und M. aequa vor. Globigerina velascoensis ist schon in den älteren Zonen 
vertreten. Innerhalb der Zone enden A. mckannai und Morozovella angulata. Die 
Obergrenze der Zone wird durch das letztmalige Vorkommen von M. velascoensis 
markiert. TOUMARKINE & LUTERBACHER (1985) sowie LUGER (1985) nennen im 
oberen Teil dieser Zone das erste Erscheinen von M. subbotinae und M. edgari. 
Bemerkungen: Faunenassoziationen dieser Biozone wurden im südöstlichen 
Südgalala beobachtet. Wegen der Dominanz von Kalksteinen und der schlechten 
Erhaltung der Formen ist die Zone nicht exakt abgrenzbar. 
7.3.2 Benthonische Foraminiferen - Biozonen 
Alveolina (Glomalveolina) primaeva - Zone 
Kategorie: Intervall-Zone 
Alter: Unteres oberes Paleozän 
Autor: Hottinger 1960a 
Definition: Intervall vom erstmaligen bis zum letztmaligen Auftreten von A. (G.) 
primaeva. 
Beschreibung: Zusammen mit A. (G.) primaeva erscheint etwas später Hottingerina 
lukasi DROBNE, die von DROBNE (1975) aus dem mittleren Herd (= oberes 
Paleozän) Sloweniens beschrieben wurde. Diese Form ist vergemeinschaftet mit 
Miscellanea miscella, Ranikothalia sp., Operculina sp., Discocyclina sp., 
Quinqueloculina sp., Kathina sp., Linaresia sp., Sakesaria sp. und Broekinella 
arabica. Im oberen Teil der Zone erscheinen A (G.) dachelensis (siehe Tafel 12, 
Fig. 1), A. (G.) pilula (siehe Tafel 12, Fig. 7 und Fig. 8) und A (G.) telemetensis 
(siehe Tafel 12, Fig. 5). 
Bemerkungen: Die Zonenart A (G.) primaeva konnte im Untersuchungsgebiet nicht 
nachgewiesen werden. Die untere Grenze der A (G.) primaeva - Zone wird 
entsprechend HOTTINGER (1960a, 1960b) und WHITE (1994) in der Morozovella 
angulata - Zone angenommen. Ein Teil der Zone wird nach DROBNE (1977) und 
KUSS & LEPPIG, U. (1989) über das Vorkommen von Hottingerina lukasi zusammen 
mit Miscellanea miscella definiert, wenn darüber Schichten mit A (G.) dachelensis, 
A. (G.) pilula, A. (G.) telemetensis oder Miscellanea rhomboidea zusammen mit 
Hottingerina lukasi folgen. A (G.) pilula kommt nach HOTTINGER (1960a) bis zur 
unteren A ellipsoidalis - Zone vor. Die anderen Arten enden nach HOTTINGER 
(1960a) in der untersten A (G.) levis - Zone. Beim Fehlen der folgenden Zonenart A 
(G.) levis oder von Miscellanea rhomboidea wird die Obergrenze der Zone mit dem 
Ende von A. (G.) dachelensis oder A (G.) pilula bzw. dem Ende der P. 
pseudomenardü- Zone interpretiert. 
Fossilassoziationen der oberen A (G.) primaeva- bis A (G.) levis - Zone wurden im 
Südgalala (Kloster St. Antonius, Kloster St. Paul, Gebel Thelmet) nachgewiesen. Die 
Abwesenheit der Zonenart kann faziell bedingt sein. Nach HOTTINGER (1974) 
kommt A (G.) primaeva nur auf dem proximalen Schelf (in eingeschränkt marinem 
Milieu) vor. Diese Art zeigt eine geringere ökologische Verbreitung als die meisten 
anderen Alveolinen, die im gesamten inneren Schelfbereich vorkommen können. 
Alveolina (Glomalveolina) levis - Zone 
Kategorie: Intervall-Zone 
Alter: Unteres oberes Paleozän 
Autor: Hottinger 1960a 
Definition: Intervall vom erstmaligen bis zum letztmaligen Auftreten von A (G.) levis. 
7.3 Paleozän 
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Beschreibung: Zusammen mit A. (G.) levis (siehe Tafel 12, Fig. 2 und Fig. 3 kommt 
auch hier A. (G.) pilula der vorherigen Zone und A. (G.) cf subtilis (Probe 
180393/22, siehe Tafel 12, Fig. 4) vor. A. (G.) telemetensis endet in dieser Zone 
(Profil 'Gebet Thelmet', Probe 180393/22). 
Begleitende Formen sind Miscellanea rhomboidea, Miscellanea miscella, 
Ranikothalia sp., Operculina sp., Discocyclina sp., Quinqueloculina sp., Fallotella 
kochanskae, Fallotella sp., Kathina sp., Sakesaha sp. und Broekinella arabica. Die 
Zone endet mit der Zonenart A. (G.) levis. 
Bemerkungen: Bei Abwesenheit von A. (G.) levis wurde diese Zone über das 
alleinige Vorkommen von A. (G.) pilula ohne die Begleitformen der A. (G.) primaeva -
Zone vor dem Erscheinen von A. cucumiformis oder A. ellipsoidalis definiert. Faunen 
der A. (G.) levis - Zone wurden im südlichen und östlichen Südgalala (Kloster St. 
Paul, Gebel Thelmet) in Sedimentfolgen mit nach Osten zunehmender Mächtigkeit 
nachgewiesen. Begleitformen der A. (G.) levis - Zone erscheinen auch in einem 
Profil (Gebel Um Makhasa) im nördlichen Westsinai. 
Im nördlichen Südgalala wurde die A. (G.) levis - Zone durch die Vergesellschaftung 
von A. (G.) telemetensis und A. (G.) pilula ohne Hottingerina lukasi und A. (G.) 
dachelensis abgegrenzt. Die Sedimente dieser Zone zeigt eine geringere 
Mächtigkeit als in den weiter südlich gelegenen Profilen. Ein Hiatus zur darüber 
folgenden Zone ist wegen einer im Gelände sichtbaren Diskordanz wahrscheinlich. 
Die größten Mächtigkeiten erreicht die Sedimentfolge dieser Zone im südöstlichen 
Südgalala (Kloster St. Paul). 
Alveolina cucumiformis - Zone 
Kategorie: Intervall-Zone 
Alter: Oberes oberes Paleozän 
Autor: Hottinger 1960a 
Definition: Intervall vom erstmaligen bis zum letztmaligen Auftreten von Alveolina 
cucumiformis. 
Beschreibung: Zusammen mit A. cucumiformis erscheinen A. (G.) subtilis und die 
nicht auf diese Zone beschränkten A. (G.) lepidula und A. äff. avellana. A. (G.) pilula 
aus dem Paleozän endet in dieser Zone. Vergemeinschaftet mit diesen Formen 
kommen Miscellanea miscella, Operculina sp., Discocyclina sp., Quinqueloculina sp., 
Fallotella sp. und Broekinella arabica vor. Erstmals in dieser Zone erscheint 
Orbitolites sp. Im oberen Teil dieser Zone erscheinen erste Nummulitiden. Die obere 
Grenze der Zone wird mit dem letzten Vorkommen von A. cucumiformis definiert. 
Bemerkungen: Faunenassoziationen dieser Zone wurden nur im östlichen Südgalala 
(Gebel Thelmet) festgestellt. In allen anderen Profilen folgt auf die A. (G.) levis -
Zone (und lokal die A. (G.) primaeva - Zone) die A. ellipsoidalis - Zone. 
Im Profil am Gebel Thelmet erscheint oberhalb der Formen der A (G.) levis - Zone 
A (G.) subtilis (bei Profilmeter 119, Probe 301092/78). Die Formen A (G.) lepidula 
und A ellipsoidalis folgen erst ab Profilmeter 148 (Probe 301092/76, siehe Tafel 8, 
Fig. 6). A (G.) subtilis wird von HOTTINGER (1960a) zuerst in der A cucumiformis -
Zone beschrieben. Dieses Kriterium, bei Abwesenheit der Zonenart, ist nicht 
ausreichend für die Abgrenzung einer A cucumiformis - Zone. Die entsprechenden 
Proben werden deshalb in die A ellipsoidalis - Zone gestellt. Im Profil am 
Pauluskloster wurde A. äff. cucumiformis gefunden (DROBNE 1994, mündl. Mitt.). A 
äff. cucumiformis wird von HOTTINGER (1960a, 1960b) innerhalb der A ellipsoidalis 
- Zone beschrieben. Die entsprechenden Gesteine werden deshalb in die A 
ellipsoidalis- Zone (Unteres Eozän) gestellt. 
7.4 Eozän 
Eozäne planktonische Foraminiferen wurden in den Mergel und Silten des 
östlichen Südgalala und den Tonsteinen des Wadi Dakhl gefunden. Die 
beschriebenen Biozonen treten in den Profilen Kloster St. Paul und Wadi Dakhl 
westlich des Golfes von Suez auf. 
Biozonen eozäner Großforaminiferen (Alveolinen) konnten in Profilen des 
gesamten Südgalala (Gebel Thelmet, Kloster St. Antonius, Kloster St. Paul, Wadi 
Mihraf, Bir Dakhl), des Wadi Dakhl, am Südrand des Nördlichen Galala-Massivs 
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(Profil Camp, Wadi Askhar, Bir Madsus) und des westlichen Sinai (Hamam Faraun, 
Ain Sudr, Gebet Um Makhasa, Gebel Mucheiba, Gebel Gindi) nachgewiesen 
werden. 
7.4.1 Planktonische Foraminiferen - Biozonen 
Morozovella edgari- Zone 
Kategorie: Intervall-Zone 
Alter: Unterster Teil des unteren Eozän 
Autor: PREMOLI-SILVA & BOLLI 1973 
Definition: Intervall vom letztmaligen Auftreten von Morozovella velascoensis 
velascoensis bis zum letztmaligen Auftreten von M. edgari. 
Beschreibung: TOUMARKINE & LUTERBACHER (1985) beschreiben aus dieser 
Zone Morozovella edgari, M. aequa, M. subbotinae, M. quetra, M. formosa gracilis 
und Globigerina linaperta. G. velascoensis und Planorotalites chapmani treten nach 
TOUMARKINE & LUTERBACHER (1985) in der folgenden M. subbotinae - Zone 
nicht mehr oder nur noch selten auf. LUGER (1985) beschreibt allerdings P. 
chapmani noch innerhalb der M. subbotinae - Zone. 
Bemerkungen: M. edgari konnte in den untersuchten Profilen nicht nachgewiesen 
werden. Die, im allgemeinen der M. edgari - Zone zugeordnete, starke Regression 
an der Paleozän/Eozän-Grenze erscheint dadurch an der Basis bzw. der unteren M. 
subbotinae- bzw. A. ellipsoidalis - Zone. Inwieweit der untere Teil der M. subbotinae -
Zone die M. edgari - Zone enthält, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt 
werden. Vorläufig wird ein die gesamte Zone oder Teile umfassender Hiatus 
angenommen. 
Morozovella subbotinae subbotinae - Zone 
Kategorie: Intervall-Zone 
Alter: Unteres unteres Eozän 
Autor: BOLL11957 ("Globorotaliarex- Zone") 
Definition: Intervall vom letztmaligen Auftreten von Morozovella edgari bis zum 
erstmaligen Auftreten von M. aragonensis. 
Synonymie: Zone G (pars) (v. HILLEBRANDT 1962) 
Globorotalia rex- Zone (?pars) (SAID & SABRY 1964) 
Globorotalia subbotinae-marginodentata - Zone (G): Globorotalia 
subbotinae - Unterzone (G ) (v. HILLEBRANDT 1965) 
Globorotalia rex - Zone (pars) (BOLLI 1966) 
Globorotalia wilcoxensis - Zone (pars) (EL NAGGAR 1966) 
Globorotalia subbotinae - Zone (PREMOLI-SILVA & BOLLI 1973) 
Globorotalia subbotinae - Zone (pars) (STAINFORTH et al. 1975) 
Globorotalia (Acarinina) wilcoxensis BERGGREN - Partial ränge Zone 
(P7)(pars.)(BLOW1979) 
Globorotalia subbotinae - Zone: Globorotalia subbotinae - Subzone (v. 
HILLEBRANDT 1981) in: HERM et al.) 
Morozovella subbotinae - Zone (LUGER 1985) 
Morozovella subbotinae - Zone (TOUMARKINE & LUTERBACHER 
1985) 
Beschreibung: Zusammen mit Morozovella edgari erlischt nach TOUMARKINE & 
LUTERBACHER (1985) Globigerina velascoensis. Neben M. cf. subbotinae (siehe 
Tafel 19, Fig. 6 und Fig. 7) kommen die nicht auf diese Zone beschränkten Formen 
Acarinina primitiva, Planorotalites chapmani, M. subbotinae, A. soldadoensis 
soldadoensis, A. äff. soldadoensis (siehe Tafel 19, Fig. 5, Fig. 8 und Fig. 9), M. 
aequa aequa (siehe Tafel 21 , Fig. 5), M. aequa lacerti (siehe Tafel 21 , Fig. 6 und 
Fig. 7), M. cf. occlusa (siehe Tafel 19, Fig. 4), M. cf. africana (siehe Tafel 21, Fig. 4), 
M. äff. esnehensis (siehe Tafel 21, Fig. 8) und M. formosa gracilis vor. Innerhalb 
dieser Zone endet M. aequa. Die obere Grenze der Zone wird durch das erste 
Auftreten von M. aragonensis bezeichnet. Nach TOUMARKINE & LUTERBACHER 
(1985) beginnen im obersten Teil dieser Schicht A. cf. soldadoensis angulosa (siehe 
Tafel 19, Fig. 3) und M. formosa formosa. 
Begleitend kommen die benthonischen Foraminiferen Cibicidoides cf allieni (siehe 
Tafel 23, Fig. 2), Cibicidoides sp. (siehe Tafel 23, Fig. 1), Gaudryina cf. aissana 
(siehe Tafel 23, Fig. 6) und Neoflabellina jarvisii (siehe Tafel 23, Fig. 12) vor. 
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Bemerkungen: Faunenassoziationen der M. subbotinae - Zone wurden in Schichten 
des Wadi Sudr im Westsinai, des östlichen Südgalala und der südlich 
anschließenden Gebiete festgestellt. Da die Faunen dieser und der vorangehenden 
Zone fast identisch sind und die Zonenart nicht nachgewiesen werden konnte, ist 
nicht eindeutig zu klären, ob die M. edgari - Zone in dieser Zone eingeschlossen ist 
(siehe M. edgari - Zone). Die Einstufung in die M. subbotinae - Zone erfolgt über die 
Abwesenheit im von G. velascoensis im unteren Teil sowie M. aequa und M. 
aragonensis im oberen Teil. 
Morozovella formosa formosa - Zone 
Kategorie: Intervall-Zone 
Alter: Mittleres Unteres Eozän 
Autor: BOLLI 1957 
Definition: Intervall vom erstmaligen Auftreten von Morozovella aragonensis bis zum 
erstmaligen Auftreten von Acarinina pentacamerata. 
Synonymie: Globorotalia colligera-esnaensis-pentacamerata - Zone (?pars) (SAID & 
KERDANY1961) 
Zone G (pars) (v. HILLEBRANDT 1962) 
Globorotalia rex- Zone (?pars) (SAID & SABRY 1964) 
Globorotalia subbotinae-marginodentata - Zone (G): Globorotalia 
marginodentata - Unterzone (G 1) (v. HILLEBRANDT 1965) 
Globorotalia rex - Zone (pars) (BOLL11966) 
Globorotalia wilcoxensis - Zone (EL NAGGAR 1966) 
Globorotalia aequa-pentacamerata-esnaensis - Zone (ABDOU et al. 
1969) 
Globorotalia subbotinae - Zone (pars.) (BECKMANN et al. 1969) 
Globorotalia edgari -Zone (PREMOLI-SILVA & BOLL11973) 
Globorotalia subbotinae - Zone (pars) (STAINFORTH et al. 1975) 
Globorotalia (Acarinina) wilcoxensis BERGGREN - Partial ränge Zone 
(P7)(pars.)(BLOW1979) 
Globorotalia subbotinae - Zone: Globorotalia marginodentata - Subzone 
(v. HILLEBRANDT 1981) in: HERM et al.) 
Globorotalia subbotinae - Zone (FARIS 1982) 
Morozovella formosa formosa - Zone (TOUMARKINE & 
LUTERBACHER1985) 
Beschreibung: Gleichzeitig mit Morozovella aragonensis erscheint M. formosa 
formosa. 
Begleitende, nicht auf diese Zone beschränkte Formen sind M. subbotinae, M. 
formosa gracilis, Acarinina soldadoensis soldadoensis, Globigerina linaperta. Mit 
dem Ende der Zone endet auch M. formosa gracilis. 
Bemerkungen: Faunenassoziationen dieser Zone wurden südlich des Südgalala in 
den distalen Tonsteinen des Wadi Dakhl festgestellt. Die Zone konnte nicht exakt 
abgegrenzt werden. 
7.4.2 Benthonische Foraminiferen - Biozonen 
Alveolina ellipsoidalis - Zone 
Kategorie: Intervall-Zone 
Alter: Unteres unteres Eozän 
Autor: Hottinger 1960a 
Definition: Intervall vom erstmaligen Auftreten von Alveolina ellipsoidalis bis zum 
erstmaligen Auftreten von Alveolina moussoulensis. 
Beschreibung: Gleichzeitig mit A. ellipsoidalis (Tafel 13, Fig. 3) erscheinen A 
pasticillata, A. cf. solida (siehe Tafel 13, Fig. 1) und A äff leupoldi. Begleitende 
Formen sind A (G.) lepidula, zusammen mit Miscellanea sp., M. rhomboidea (Probe 
28992/24untan> Tafel 11, Fig. 7), M. meandrina (Probe 28992/24untjejn, siehe Tafel 
11, Fig. 8), Operculina sp., Discocyclina sp., Kathina sp. (Probe 28992/24unten, 
siehe Tafel 11, Fig. 4), Fallotella sp., Nummulites sp. und Orbitolites sp. 
Bemerkungen: Die für diese Zone typischen Faunenassoziationen konnten fast im 
gesamten Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. Sie erscheinen im 
Nordgalala, im Südgalala, im Westsinai. Sie fehlen im südlichen 
Untersuchungsgebiet, da dort pelagische Sedimente mit planktonischen 
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Foraminiferen ausgebildet sind. Die Sedimentmächtigkeiten nehmen innerhalb der 
Zone im Südgalala nach Südosten zu. 
Alveolina moussoulensis - Zone 
Kategorie: Intervall-Zone 
Alter: Mittleres unteres Eozän 
Autor: Hottinger 1960a 
Definition: Intervall vom erstmaligen Auftreten von Alveolina moussoulensis bis zum 
erstmaligen Auftreten von Alveolina corbarica. 
Beschreibung: In dieser Zone erscheinen neben A. moussoulensis (Tafel 13, Fig. 3-
5) die nicht nur auf diese Zone beschränkten Formen A aragonensis, A. 
subpyrenaica und A. decipiens (siehe Tafel 14, Fig. 1). Auf diese Zone beschränkt 
ist die Form A cucumiformis tumida (siehe Tafel 13, Fig. 6). Zusammen mit A (G.) 
lepidula kommen Nummulites sp., Operculina sp., Discocyclina sp., Fallotella sp., 
und Orbitolites sp. vor. 
Bemerkungen: Die Zonenart A moussoulensis ist in ihrer Varianzbreite nur schwer 
von der darunter vorkommenden A ellipsoidalis zu unterscheiden (siehe auch 
GIETL, in prep.). Diese Zone wurde unterstützend über die begleitende Form A 
cucumiformis tumida definiert. Bei Abwesenheit dieser Art ist die Trennung von der 
unterlagernden A ellipsoidalis - Zone nicht deutlich durchführbar. Diese Zone wurde 
im westlichen Nordgalala, in Profilen im östlichen Südgalala und im Westsinai 
nachgewiesen. Die Mächtigkeit der Sedimentfolgen ist im östlichen Südgalala und 
im südlichen Westsinai am größten. Diese Zone ist dort in den Karbonatgeröllen von 
konglomeratischen Siltsteinen (Profil 'Hamam Faraun', Probe 130593/36) und in 
allodapischen und turbiditischen Kalksteinen (Profil 'Gebel Thelmet', Probe 
301092/76, siehe Tafel 8, Fig. 6) abgebildet. 
Alveolina corbarica - Zone 
Kategorie: Intervall-Zone 
Alter: Mittleres unteres Eozän 
Autor: Hottinger 1960a 
Definition: Intervall vom erstmaligen Auftreten von Alveolina corbarica bis zum 
erstmaligen Auftreten von Alveolina trempina. 
Beschreibung: Begleitende Formen von A corbarica sind A aragonensis und A 
decipiens, die in dieser Zone enden, sowie A (G.) lepidula. Vergesellschaftet mit 
diesen Formen kommen Operculina sp., Discocyclina sp., Nummulites sp. und 
Fallotella sp. vor. 
Bemerkungen: Faunenassoziationen der A corbarica - Zone sind in den Profilen im 
östlichen Südgalala und im nördlichen Westsinai ausgebildet. Ihre Verbreitung wird 
im gesamten südlichen Südgalala und im Westsinai angenommen (vgl. GIETL, in 
prep.) 
Alveolina trempina - Zone 
Kategorie: Intervall-Zone 
Alter: Oberes unteres Eozän 
Autor: Hottinger 1960a 
Definition: Intervall vom ersten bis zum letztmaligen Auftreten von Alveolina 
trempina. 
Beschreibung: Die zusammen mit A trempina (Tafel 13, Fig. 7) vorkommende Form 
A (G.) lepidula endet zusammen mit der Zonenart. Vergesellschaftet mit diesen 
Formen kommen Operculina sp., Discocyclina sp. und Nummulites sp. vor. Im 
oberen Teil dieser Zone erscheint nach HOTTINGER (1960a) A schwageri. 
Bemerkungen: Faunenassoziationen der A trempina - Zone wurden nur in den 
Profilen im östlichen Südgalala nachgewiesen. Ihre Verbreitung wird im gesamten 
südlichen Südgalala und im Westsinai angenommen (vgl. GIETL, in prep.). 
Alveolina oblonga - Zone 
Kategorie: Intervall-Zone 
Alter: Oberes unteres Eozän 
Autor: Hottinger 1960a 
Definition: Intervall vom erstmaligen Auftreten von Alveolina oblonga bis zum 
erstmaligen Auftreten von Alveolina dainellii. 
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Beschreibung: Zusammen mit A. oblonga erscheinen A. fornasinii (siehe Tafel 13, 
Fig. 8) und A. (G.) minutula. A. schwageri wird von HOTTINGER (1960a) bereits in 
der oberen A. trempina - Zone angegeben. Operculina sp., Discocyclina sp. und 
Nummulites sp. kommen begleitend in dieser Zone vor. Die durch das Erscheinen 
von A. dainellii angezeigte obere Grenze wurde von den Profilen nicht erreicht. 
Bemerkungen: Faunenassoziationen der A. oblonga - Zone sind nur in den Profilen 
im östlichen Südgalala aufgeschlossen. Die Zonenart A. oblonga konnte nicht in 
allen Profilen nachgewiesen werden. Als Kriterium für die vorgenommene 
Zuordnung zur A. oblonga - Zone wurde dann das Vorkommen von A. schwageri und 
A. fornasinii benutzt. Im Falle von A. schwageri ist aber nach HOTTINGER (1960a) 
ebenfalls eine Einstufung in die A. corbarica - Zone zulässig. Einstufungen mit Hilfe 
von A. fornasinii wurden in den Profilen im Wadi Sudr und am Gebel Thelmet 
vorgenommen. 
8. Sequenzstratigraphisches Modell 
Die Grundeinheiten der Sequenzstratigraphie - Sequenzen, Parasequenzen und 
genetisch zusammengefaßte Sequenzserien (hier Megasequenzen) - werden durch 
die physikalischen Verhältnisse der Schichtflächen definiert. Dies beinhaltet die 
laterale Fortsetzung und Geometrie dieser Einheiten, d.h. die vertikale und laterale 
Zusammensetzung der Schichten und ihre Ablagerungsgeometrie. 
Ein Ablagerungssystem ('depositional System') stellt eine dreidimensionale 
Gemeinschaft von Lithofaziestypen dar. Eine Kombination zeitgleicher 'depositional 
Systems' ist ein 'Systems tract' (VAN WAGONER et al. 1988). 'Systems tracts' 
werden als Ablagerungen, die während spezifischer Veränderungen der Eustatik 
entstanden sind, gedeutet (POSAMENTIER et al. 1988b). Die Untereinheiten 
innerhalb jeder Sequenz sind: Highstand Systems tract, Transgressive Systems tract 
und Lowstand Systems tract. 
'Systems tracts' sind durch ihre Geometrie und Faziesvergesellschaftung 
gekennzeichnet. Dabei beschreiben die einzelnen Untereinheiten keine einheitlichen 
Positionen oder Zeitperioden innerhalb eines eustatischen Zyklus. Die aktuelle 
Entstehungszeit eines 'Systems tract' wird als Funktion der Interaktion zwischen 
Eustasie, Sedimenteintrag und Tektonik interpretiert (VAN WAGONER et al. 1988). 
Die Entwicklung eines Sedimentationsbeckens und seiner Ablagerungen wird 
durch das Zusammenwirken von Klima, Änderungen im ozeanischen 
Ablagerungsraum, Tektonik, Sedimentzufuhr und eustatische Schwankungen 
gesteuert (VAIL et al. 1991; SCHLAGER 1991). Sequenzgrenzen stellen Wechsel in 
den Mustern von Sedimenteintrag und Sedimentverteilung im Becken dar 
(SCHLAGER 1991, 1994). Tektonik und eustatische Veränderungen beeinflussen 
den für Sedimente verfügbaren Ablagerungsraum, klimatische Prozesse 
kontrollieren zusammen mit Tektonik die abgelagerten Sedimentarten (VAIL et al. 
1991). 
Die im Untersuchungsgebiet beobachteten Sedimentfolgen werden faziell und 
sequenzstratigraphisch als Bildungen einer Karbonatrampe interpretiert (vgl. Abb. 
12). Das Ablagerungsmodell folgt den Modellen von READ (1985), HANDFORD & 
LOUCKS (1993) und SCHLAGER (1991, 1994). Die Mechanismen der 
sedimentologischen Sequenzstratigraphie, der die meisten dieser Modelle folgen, 
sind nur bedingt auf Karbonatplattformen und Karbonatrampen übertragbar 
(SCHLAGER 1989, 1991). Karbonate sind bei gleichem eustatischem Signal 
wesentlich stärker von der Fazies kontrolliert als Siliziklastika. Dies verursacht 
Unterschiede zu klastisch beeinflußten Faziesräumen, die während des 'Lowstand' 
Progradation und im 'Highstand' Aggradation oder 'backstepping' zeigen. 
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Karbonatplattformen erfahren während des 'Highstand' eine laterale Ausdehnung 
('Highstand shedding', SCHLAGER 1991, 1994) und eine randlich gehäufte Bildung 
von Turbiditen. Im Gegensatz dazu kommt es während des 'Lowstand' nach 
SCHLAGER (1991) in den der Plattform oder Rampe vorgelagerten Bereichen kaum 
zu mächtiger Sedimentakkumulation. 
8.1 Terminologie 
Die in dieser Arbeit beschriebenen Sequenzgrenzen (SB) der Oberkreide werden 
als UCn und die des Paleozän/Eozän als PAn bezeichnet (wobei n einen Wert 
zwischen 1 und 10 annimmt. Sequenzgrenzen in der Oberen Kreide und dem 
Unteren Tertiär. Es wurden keine radiometrischen Alter bestimmt, die Zuordnung zu 
HAQ et al. (1987, 1988) erfolgt nach der biostratigraphischen Zonengliederung. Als 
Maßstab für eine chronostratigraphische Zuordnung werden die von HAQ et al. 
(1987, 1988) publizierten Alter benutzt. Tab. 5. zeigt eine grobe Zuordnung der im 
Untersuchungsgebiet ermittelten Sequenzgrenzen zu den absoluten Altersdaten 
nach HAQ et al. (1987,1988). 
Der Begriff 'Sequenz' wird im Sinne der 'depositional sequence' nach VAIL et al. 
(1977) benutzt. Die einzelnen Sequenzgrenzen sind vom Liegenden zum 
Hangenden numeriert. Sequenzen und mfs ('maximum flooding surface') werden 
durch ihre untere und obere Sequenzgrenze gekennzeichnet (z.B. UC1/2 oder mfs 
1/2). Die gegliederten Sequenzen entsprechen den von VAIL et al. (1991) für Zyklen 
3. Ordnung angegeben Definitionen. Sie werden zu Megasequenzen 
zusammengefaßt, die in der Oberkreide als MUCn und im Paläogen als MPAn 
bezeichnet werden (vgl. Tab. 5). Die Megasequenzen werden durch 
Sequenzgrenzen begrenzt, die z.T. unterhalb von mächtigen 'lowstand wedges' der 
überlagernden Sequenz verlaufen oder mit gleichförmiger Ausbildung über die 
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Tab. 5. Vergleich der biostratigraphisch zugeordneten Sequenzgrenzen (SB) mit 
absoluten Altersdaten von HAQ et al. (1988) 
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Die Definition der Schichtmuster ('stratal patterns') folgt VAIL et al. (1987, 1991). 
Die verwendete sequenzstratigraphische Terminologie folgt den Definitionen von 
VAN WAGONER et al. (1988). 
Abweichend davon werden die Definitionen der Sequenzen und Sequenzgrenzen 
von MITCHUM (in VAIL et al. 1987) benutzt. Nach MITCHUM ist eine Sequenz 'eine 
stratigraphische Einheit, die aus einer relativ konformen Abfolge von genetisch 
verwandten Schichten besteht, und durch Diskordanzen ('unconformities') und ihre 
korrelierbaren Konkordanzen ('conformities') begrenzt wird' (MITCHUM in VAIL et al. 
1987: p. 206). Sequenzgrenzen definiert MITCHUM als: 'erkennbare Diskordanzen 
in einer überlieferten stratigraphischen Abfolge, die vorhandene Erosion oder 
Exposition mit auffälligen Schichtlücken zeigen. Diese lassen sich lateral in weniger 
auffällige 'paraconformities' verfolgen, welche mittels biostratigraphischer oder 
ähnlicher Methoden nachgewiesen werden' (MITCHUM in VAIL et al. 1987: p. 206). 
VAN WAGONER et al. (1988) beschränkt die Begriffe 'unconformity' und 
Sequenzgrenze ('sequence boundary') auf Flächen, die deutliche subaerische 
Exposition zeigen. Dies belastet den Begriff mit einer genetischen 
Zusatzbezeichnung, die im Gelände oft schwierig, in der Seismik aber fast 
unmöglich nachweisbar ist (SCHLAGER 1991). 
Innerhalb der untersuchten Karbonate des Paleozän und Untereozän werden die 
sequenzstratigraphischen Definitionen und Kriterien, wie sie von SCHLAGER (1989, 
1991, 1994) vorgeschlagen, angewendet. 
8.2 Sequenzstratigraphie im Aufschluß 
Die Identifikation der Sequenzen in den Aufschlüssen folgt den von VAN 
WAGONER et al. (1988) und SCHLAGER (1991, 1994) gegebenen Richtlinien. 
8.2.1 Sequenzgrenzen in den Profilen 
Sequenzgrenzen im proximalen Bereich von Karbonatrampen zeigen ausgedehnte 
marine Überflutungsflächen ('marine flooding surfaces') oder Diskordanzen mit 
beckenwärtigen Faziesverschiebungen. Die beobachteten Sequenzgrenzen werden 
alle als 'Typ 1 Sequenzgrenzen' interpretiert (Type 1 sequence boundary', VAN 
WAGONER et al. 1988). Sie werden von unterschiedlich ausgebildeten, z.T. 
differenzierten LST's überlagert. Im neritischen Anteil der Karbonatrampe sind die 
Sequenzgrenzen durch subaerische Exposition und damit einhergehende 
subaerische Erosion gekennzeichnet. Erneuter Meeresvorstoß, eine beckenwärtigen 
Faziesverschiebung und ein winkeliges 'onlap' (Profile 'Gebel Thelmet', 'Kloster St. 
Antonius': PA2) der die Sequenzgrenze überlagernden Schichten (VAN WAGONER 
et al. 1988) erfolgen zeitgleich. Beispiele dazu werden im Kapitel 9.3 und im Anhang 
C beschrieben. 
Die Gliederung der Sequenzgrenzen ist biostratigraphisch untermauert, wobei die 
Datierungen aus den beckenwärtigen Profilen mit sehr guter biostratigraphischer 
Kontrolle in die neritischen Bereiche verfolgt werden können. Flächen mit 'onlap' von 
jüngeren Schichten über älteren Schichten werden als Sequenzgrenzen der distalen 
Rampe interpretiert (GRÄFE 1994). 'Downlap'-Flächen werden landwärts verfolgt. 
Die oberhalb eines 'Highstand Systems tracts' vorkommenden und zum Hangenden 
durch 'downlap'-Flächen begrenzten feinklastischen marinen Sedimente werden als 
'basin-floor-fan' (BFF) bezeichnet (VAN WAGONER et al. 1988). "Subaquatische 
Rutschungen', Turbidite und Schuttfächer, die mit 'onlap' der umgebenden 
8.2 Sequenzstratigraphie im Aufschluß 
63 8. Sequenzstratigraphisches Modell 
Sedimente oberhalb eines 'Highstand Systems tract' (VAIL et al. 1991) auskeilen, 
werden 'slope fan' (SF) genannt. Pro- bis aggradierende, keilförmig überlagernde 
und auf dem 'basin-floor-fan' aufliegende oder 'downlap' zum 'slope fan' zeigende 
Sedimentfolgen werden als 'Lowstand wedge' (LSW) bezeichnet, wenn sie von 
transgressiven Schichten überlagert werden. 
Sequenzgrenzen sind in den tiefen Beckenteilen schwierig zu erkennen, da die 
Sedimente vollkommen aus pelagischen Ablagerungen bestehen und die 
Meerespiegelschwankungen keine Änderungen der Lithologie hervorrufen. Die 
Biozonen der sequenzstratigraphisch gegliederten Sedimente der distalen und 
proximalen Rampe können aber gut in die tiefen Beckenteile verfolgt werden. 
Grobsandhorizonte, die im 1-1,5 m Abstand in die pelagischen Serien eingeschaltet 
sind, lassen sich so mit Sequenzen aus flachmarinen Bereichen der Rampe 
vergleichen (vgl. Kap. 9.3.1.4) 
8.2.2 Definition der Systems tracts im Aufschluß 
Für die Ablagerungen des Untersuchungsgebiet wurde ein Faziesmodell erarbeitet, 
das einer distal versteilten Rampe entspricht (READ 1985, TUCKER & WRIGHT 
1990, HANDFORD & LOUCKS 1993). Die folgenden Beschreibungen der 
Sequenzen auf der Rampe werden in a) LST, b) TST und c) HST gegliedert. Dabei 
wird die Differenzierung der 'Systems tracts' zuerst in klastischen Ablagerungen und 
danach innerhalb von Karbonaten beschrieben (vgl. Abb. 14). 
a) Innerhalb der klastisch dominierten Wechselfolgen kommen 'Lowstand System 
tracts' (LST) im Untersuchungsgebiet hauptsächlich im Übergangsbereich zum tiefen 
Becken und dem Gebiet der distalen Rampe vor. Als Folge der fortwährenden 
Hebung des Liefergebietes im südlichen Nordgalala progradieren dabei die 
proximalen und distalen Rampenbereiche während des Maastricht und Unteren 
Paleozän nach Südosten. 
In Zeiten relativer Meeresspiegelabsenkungen war die im Nordosten vorgelagerte 
Schwelle ('Syrian Are', siehe Kap. 10.2.1) teilweise oder ganz aufgetaucht und der 
Erosion ausgesetzt (während Maastricht und Eozän). Auf der distalen Rampe wurde 
eine Abfolge von mächtigen 'Lowstand Systems tracts", 'Transgressive Systems 
tracts' (TST) und geringmächtigen 'Highstand Systems tracts' (HST) abgelagert. Der 
"Lowstand Systems tract' (LST) ist auf der distalen Rampe als eine Wechselfolge von 
Karbonaten und Mergeln ausgebildet, die eine Meeresspiegelabsenkung 
('shallowing upward') anzeigt. Dadurch werden die Fazieszonen in Richtung des 
Beckens verschoben. Das Vorkommen pelagischer Komponenten und die 
Meeresspiegelverflachung sind dabei von der Beckengeometrie (tektonisch 
gesteuert) und der Stärke der vorhergehenden Transgression abhängig (nach 
GRÄFE 1994). 
Im Übergang zur Beckenfazies kam es zur Ausbildung eines 'Lowstand wedge' 
(LSW), der in 'Basin floor fan' (BFF), 'Slope Fan' (SF) untergliedert werden kann. 
Der 'Basin floor fan' ist durch feine Karbonatsilte und Mergel gekennzeichnet, die 
interne Vermischungsstrukturen zeigen. Der 'Slope fan' besteht aus Kalkturbiditen , 
Kalkkonglomeraten und Grobsanden. Als 'Lowstand wedge' wurden Wechselfolgen 
von Kalksteinen und Mergeln bezeichnet, die 'downlap' zum unterlagernden SF oder 
BFF zeigen und von transgressiven pelagischen Schichten überlagert werden. 
Weiter in Richtung des Beckens (bzw. am Rampenfuß) werden dem Lowstand lokal 
pelagische Karbonate zugeordnet (siehe Abb. 14, LST). Die mächtigste und am 
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markantesten ausgebildete klastische LST-Sedimentation erscheint während ^es 
Maastricht (Nördlicher Südgalala) und Eozän (Südlicher Südgalala). Während des 
Paleozän wurden aufgrund des transgressiven Charakters Kalksteine, bestehend 
aus geringmächtigen 'Grainstones' (LST) und mächtigen 'Float- und Wackestones' 
(TST und HST), gebildet. 
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Abb. 14 Schematische Entwicklung der 'Systems tracts' auf der distal versteilten 
Rampe in einer Gegenüberstellung des siliziklastischen beeinflußten Systems in der 
Oberkreide und des karbonatisch dominierten Systems im Alttertiär (Legende siehe 
Abb. 7) 
Die bisher erwähnten Lithologien sind charakteristisch für siliziklastische Serien, 
wie sie von VAN WAGONER et al. (1988) und POSAMENTIER et al. (1988a) 
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beschrieben werden. Bei rein karbonatischen Abfolgen auf Plattformen oder 
Rampen, die im Untersuchungsgebiet im Paleozän und Eozän ausgebildet sind, 
erscheinen nach SCHLAGER (1991, 1994) andere geometrische und lithologische 
Ausbildungen. Während karbonatische LST's der alten Plattformmorphologie 
vorgelagert sind, bedecken TST's und HST's die alte Plattform (siehe Abb. 14). 
SCHLAGER (1991,1994) beschreibt aus der Bahama Bank als Analogien des LST 
schmale Karbonatrücken, die Kalksteine des letzten HST umlagern. Die Karbonate 
werden dominiert von Algen, Korallen, Mollusken und Foraminiferen, die aus den 
Riffen geliefert werden. Die Matrix besteht aus feinem Sand oder Kalkschlamm mit 
10 bis 25 % Pellets und wenigen Peloiden (SCHLAGER 1991). Entsprechend der 
proximalen Position auf der Rampe fehlen LST-bildungen oft in den paleozänen 
Schichten des südlichen Nordgalala und nördlichen Südgalala. Im zentralen und 
östlichen Südgalala wurden im LST geringmächtige 'Grainstones' und Kalksteine 
mit Rot- und Grünalgen, Korallen, Mollusken und benthonischen Foraminiferen 
abgelagert (siehe Abb. 14, LST). Ähnliche Bildungen wurden auch in den 
untereozänen Abfolgen des Nordgalala und westlichen Sinai's gefunden. 
b) Der TST wird, nach der Entwicklung des LST, im Becken und dem Gebiet der 
distalen Rampe durch eine basale transgressive Schicht (marine-flooding surface) 
mit einer geringen Vertiefung des Ablagerungsraumes angezeigt. Im 
Übergangsbereich zum Becken ist die basale transgressive Schicht identisch mit der 
obersten Grenzfläche des LSW. Dabei zeigen die internen Parasequenzen des TST 
eine rückläufige Faziesverschiebung ('backstepping'). Die marinen Tone und Mergel 
innerhalb des TST enthalten in geringen Anteilen Pyrit und andere authigene 
Minerale bis hinauf zur 'Maximum flooding surface' (mfs). In der mfs kommt es zur 
maximalen Anreicherung von Fossilien (VAIL et al. 1991). Die Oberfläche des TST 
wird von VAN WAGONER et al. (1988) als mfs, 'downlap surface' oder 'Condensed 
section' bezeichnet. 
Nach KIDWELL (1991) sind aber 'Condensed sections' nicht allein an die mfs 
gebunden. Sie erscheinen an transgressiven Horizonten an der Basis des TST 
('transgressive lag deposits'), an der mfs und auch im späten HST (KIDWELL 1991). 
Deshalb wurde dieses Kriterium nicht zur Bestimmung der mfs genutzt. 
Im Bereich der distalen und äußeren proximalen Rampe ist die mfs nicht als 
deutlich abgrenzbare Schicht ausgebildet. Wie bereits von GRÄFE (1994) aus 
Profilen in Spanien beschrieben, erscheint die mfs dort als Übergangszone 
zwischen hemipelagischen Wechselfolgen von Kalksteinen und Mergeln des TST 
und mergeligen Kalksteinen und tonigen Mergeln, die als HST interpretiert werden. 
In den proximalen Rampenpositionen konnte die mfs meist als klar ausgebildeter 
Horizont ausgegrenzt werden. 
Auf der proximalen Rampe wird der TST, abhängig von der Rampenposition, von 
marinen bis flachmarinen Kalksteinen in Wechsellagerungen mit Mergeln, Dolomiten 
und dolomitischen Sanden gebildet (siehe Abb. 14, TST). Im Untersuchungsgebiet 
sind derartig ausgebildete TST's in eozänen Ablagerungen am Nordrand des 
Südgalala und Südostrand des Nordgalala repräsentiert. 
In rein karbonatischen Abfolgen kommt es nach SCHLAGER (1991, 1994) während 
des TST zur Bildung von hauptsächlich aus Oolithen zusammengesetzten 
Sandbänken mit Pellets und Ooiden; 'hardgrounds' sind weit verbreitet. Die 
abgelagerten Sedimente bilden zum Hangenden eine Vertiefung des 
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Ablagerungsraumes ab ('deepening upward'), ausgehend von 'Karbonatschlämmen' 
an der Basis bis zu offen-marinen Sanden (SCHLAGER 1991). 
Vergleichbare, dem TST zugeordnete mergelige Kalksteine, 'Kalkschlämme' und 
Karbonatsande wurden im Paleozän und Eozän des nördlichen Südgalala, 
Nordgalala und westlichen Sinai beobachtet (siehe Abb. 14, TST). 
c) Hemipelagische Mergel und mergelige Karbonate bilden den HST im Bereich der 
distalen Rampe. Der HST wird an der Basis von der mfs und zum Hangenden von 
der Basis des LST (d.h. einer Sequenzgrenze) abgegrenzt. Auf der äußeren 
proximalen und der distalen Rampe bildet ein transgressiver Horizont ('marine 
flooding surface') die oberste Abgrenzung des HST. Die Parasequenzen des HST 
zeigen Progradations- oder Aggradationsmuster. 
Der HST besteht im Untersuchungsgebiet an der distalen Rampe aus 
hemipelagischen Mergeln und mergeligen Kalksteinen. Im Becken wird der HST aus 
mergeligen Tonsteinen gebildet. Im Bereich der oberen, distalen und der äußeren 
proximalen Rampe bilden hemipelagische Karbonate, Karbonatsande und 
'Karbonatschlämme' den HST (siehe Abb. 14, HST). 
In rein karbonatischen Abfolgen kommt es während des HST (und TST) zum 
Ausgleich des Meeresspiegelanstiegs bei ausreichender Karbonatproduktion zur 
Ablagerung mächtiger Karbonate und damit zu lateraler Progradation (SCHLAGER 
1991). Nach GRÄFE (1994) progradieren die Karbonate während des Überganges 
vom TST zum HST stark in distale Richtungen, um die maximale Ausbreitung der 
Karbonate im späten HST zu erreichen. 
Im Untersuchungsgebiet ist der HST in den rein karbonatischen Abfolgen der 
proximalen Rampe durch mächtige hemipelagische bis neritische Karbonate 
gekennzeichnet (siehe Abb. 14, HST). In den flachmarinen Abfolgen der inneren 
proximalen Rampe überlagern lakustrine Karbonate und Sandsteine die 
flachmarinen Karbonate des TST/HST. 'Systems tracts' dieser Ausbildung 
erscheinen im Eozän des Nordgalala und des nördlichen Westsinai. Die 
Sequenzgrenzen werden durch subaerische Erosionshorizonte angezeigt. Die 
Grenze der flachmarinen Karbonate des TST/HST zu den Überlagernden lakustrinen 
Sedimenten (und damit auch die mfs) ist deutlich ausgebildet. 
Durch die Beobachtung der lateralen Entwicklung der beobachteten 
Sequenzgrenzen und der damit verbundenen Flächen innerhalb der korrelierten und 
sequenzstratigraphisch bearbeiteten Profile wurde ein Gesamtbild der 
Rampensituation und Rampenentwicklung erstellt (siehe Abb. 11-13). 
8.3 Seismische Stratigraphie 
Seismische Profile stellen die durch künstliche Erregerwellen erzeugten 
Reflektionen des Untergrundes dar und sind deshalb einigen Beschränkungen 
unterworfen. Da die meisten Reflektionen aus Interferenzen zusammengesetzt sind, 
besteht keine direkte Entsprechung zwischen seismischen Ergebnissen und 
tatsächlichen Profilansichten des Untergrundes (SHERIFF 1977). Seismische Daten 
sind nur dann stratigraphisch bedeutsam, wenn sie mit Daten aus Bohrungen 
verknüpft sind. 
Das Ausmaß an stratigraphischen und strukturellen Daten, das über seismische 
Profile bezogen werden kann, wird durch die seismische Auflösung begrenzt. Damit 
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wird die Möglichkeit bezeichnet, zu erkennen, wenn mehrere Merkmale an der 
Generierung eines seismischen Reflektors beteiligt sind (SHERIFF 1977). Der 
vertikal maximal auflösbare Bereich beträgt 1/4 der am Reflektor dominanten 
Wellenlänge (WILLIAMS 1993). Tief liegende Reflektoren sind durch höhere 
Geschwindigkeiten und niedrigere Wellenlängen gekennzeichnet. Die Auflösung der 
Reflektoren nimmt dadurch mit größerer Tiefe ab. 
Der von VAIL et al. (1977, 1987) geführte Nachweis, daß seismische Reflektionen 
geologischen Zeitlinien folgen, bildet die Grundlage der seismischen Stratigraphie. 
Dabei werden Gruppen seismischer Reflektoren entsprechenden 
chronostratigraphischen Ablagerungsintervallen zugeordnet (VAIL et al. 1977). 
Richtlinien zur Vorgehensweise in der seismischen Stratigraphie sind von VAIL et al. 
(1977, 1987) und HARDENBOL et al. (1981) beschrieben worden. Es wird versucht 
die dort beschriebenen Vorgehensweisen zur Interpretation der verfügbaren 
seismischen Profile des Golfes von Suez zu nutzen. 
Zuerst werden starke und charakteristische Reflektoren ausgewählt und innerhalb 
der seismischen Profile verfolgt. Auf diese Weise wurde ein Referenzmuster 
korrelierbarer Reflektoren erarbeitet. Die stark eingeschränkte Auflösung der 
seismischen Profile erlaubte keine Auflösung von 'Systems tracts' oder sogar 
Sequenzen. Die in den seismischen Profilen abgebildeten Reflektoren folgen 
Sequenzgrenzen nur teilweise (an Stellen großer Diskordanz). Es ist nicht möglich, 
sie eindeutigen Sequenzgrenzen zuzuordnen. Deshalb lassen sich aus den 
seismischen Profilen nur generelle Entwicklungen ablesen, die bedingt mit den im 
Gelände identifizierten Megasequenzen verglichen werden können. 
Die interpretierten Reflektoren werden mit biostratigraphischen und 
sequenzstratigraphischen Interpretationen aus Bohrungen und den bearbeiteten 
Geländeprofilen datiert. Die Bohrungen werden über 'velocity logs' mit den 
seismischen Profilen verbunden. Die Geländeprofile wurden mit Hilfe von 
generierten einfachen 2-dimensionalen synthetischen Seismogrammen mit den 
Reflektionsmustern der seismischen Profile verglichen. 
8.3.1 Seismische Profile aus dem Golf von Suez 
In diesem Kapitel wird anhand seismischer Profile versucht, zusätzliche 
Informationen über die im Untersuchungsgebiet ausgebildeten Ablagerungsräume 
zu erhalten. Damit soll die Datengrundlage für eine dreidimensionale Betrachtung 
des Ablagerungsraumes gestützt bzw. erweitert werden. 
Die erhältlichen seismischen Profile aus dem Golf von Suez wurden von den 
Explorationsfirmen einem Standardprocessing unterzogen. Die angewandte 
Frequenzfilterung liegt in den Bereichen 5-25 Hz, 5-35 Hz und 5-50 Hz. Eine 
Feingliederung der untersuchten Abfolgen kann in den seismischen Profilen wegen 
der geringen Auflösung der Reflektoren nicht vorgenommen werden. 
Zur Identifizierung der Tiefenreflektoren der Oberkreide und des Alttertiär dienten 
Bohrungsdaten. Zusammen mit Bohrungen verfügbare velocity logs und velocity 
modellings (Two-Way-Travelling-times - TWT, Teufen, Wellengeschwindigkeiten) 
und seismische Konturkarten wurden zur Einpassung der Reflektoren in die 
seismischen Profile genutzt . Die Daten wurden den Arbeiten von OSAMA (1987), 
GHALY (1991), MONGY (1992), EL DEMERDASH (1981), SULTAN & SCHUTZ 
(1984), TEWFIK (1988), BARAKAT et al. (1988) und SABRY & SABRY (1990) 
entnommen. Der Abstand der Bohrungen zu den Profilen beträgt z.T. mehr als 500 
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m. Die Reflektoren können deshalb nicht mit vollständiger Sicherheit zugeordnet 
werden. Die Lage der seismischen Profile ist in Abb. 15 angegeben. 
1: Seimische Fazies, die mit 
den proximalen Kalksteinen 
des unteren Paleozän 
verglichen wird 
2: Seimische Fazies, die mit 
den randlichen Schüttungen 
des unteren und mittleren 
Paleozän verglichen wird 
3: Seimische Fazies, die mit 
den Ablagerungen des 
Schelfes abseits der Rampe 
(unteres und mittleres 
Paleozän) verglichen wird 
/ Faziesgrenzen 
/ Randstörungen des 
des Wadi Araba. Mit 
permischen und karboni-
schen Schichten innerhalb 
des Wadi und kretazischen/ 
tertiären Ablagerungen im 
Nord- und Südgalala. 
20 km 
Abb. 15 Lage der seismischen Profile im Golf von Suez. 
Die dargestellten seismischen Faziestypen werden von durch entsprechende 
Bohrungsdaten eindeutig zugeordneten seismischen Profilen abgeleitet. Östlich des 
Wadi Araba sind wegen der bis in den Golf von Suez vorgreifenden 'Wadi Araba'-
Struktur, an der Gesteine des Perm und der Trias aufgeschoben wurden, keine 
Reflektoren der oberkretazischen bis alttertiären Schichten zu beobachten. Die 
identifizierten Reflektoren werden aufgrund ihrer Geometrien und 
Reflektionscharakteristika nördlich und östlich dieser Struktur mit Ablagerungen des 
äußeren Schelfes und südlich davon mit Sedimenten auf einer Rampe verglichen. 
Die seismische Fazies 1 ist durch starke, engständige Reflektoren gekennzeichnet, 
die in südöstlicher Richtung auskeilen bzw. in die seismische Fazies 2 übergehen. 
Sie wird als Äquivalent der im Südgalala aufgeschlossenen Rampenbildungen 
interpretiert. Die seismischen Faziestypen 2 und 3 zeigen schwache, weitständige 
Reflektoren und werden mit der Sedimentation des äußeren Schelfes verglichen. Die 
seismische Fazies 2 zeigt dabei stärker differenzierte Reflektionsmuster, die 
möglicherweise Einflüsse der Rampe widerspiegeln. Strukturen, die den in den 
Einzelprofilen und Profilkorrelationen der westlich des Golfes von Suez 
aufgeschlossenen Schichten beobachteten Faziesentwicklungen zugeordnet werden 
können, sind nur in den seismischen Profilen im Golf von Suez östlich des Südgalala 
(siehe Abb. 1) festgestellt worden. Im folgen werden zwei dieser Profile 
exemplarisch vorgestellt. 
8.3.1.1 Seismisches Profil CC83-821 
Das Profil liegt nordöstlich des Südgalala (östlich von Zafarana), ca. 5 km vor der 
Küste. Es verläuft von NW nach SE. Das zum Punkt 1340 korrelierte Bohrprofil GS 
185-1 gibt eozäne Schichten in einer Tiefe von 2684 m, paleozäne Tone bei 2921 m 
und oberkretazische Karbonate bei 2951 m an (EL DEMERDASH 1981). Die dafür 
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berechneten TWT-zeiten (2,1 s TWT für das Eozän, 2,4 s Paleozän, 2,5 s 
Oberkreide) können nur bedingt als Anhaltspunkt für die Tiefe der Reflektoren 
verwendet werden. 
In Konturkarten des Tiefenreflektors für das obere Eozän werden vor der Zafarana-
Plattform 1,4 - 1,6 s TWT an (OSAMA 1987) angegeben. Die Tiefe des Reflektors 
verschiebt sich nach SE auf 1,8 s bzw. 2,1 s TWT. so n» 1» 200 2« 








Abb. 16 Seismisches Profil CC83-821 
Ein entsprechender, schwacher Reflektor im seismischen Profil von Punkt 50 bis 
180, bei 1,6 s TWT wird als 'prämiozäner' Reflektor interpretiert. Er verläuft zuerst 
fast horizontal (bis Punkt 150), danach taucht er auf 1,7 s (bei Punkt 180) ab und 
läuft mit einem anderen, tieferen Reflektor zusammen. Die seismischen Strukturen in 
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diesem Teil des Profils werden als Faziesverzahnung alttertiärer Kalksteine mit 
distalen Sedimenten interpretiert (vgl. Abb. 16). Die Struktur reicht von Punkt 50 in 
Tiefen von 1,5 s bis 1,8 s TWT bis Punkt 250 in Tiefen von 1,8 s bis 1,9 s TWT. Das 
Ende der interpretierten Verzahnung wird bei Punkt 170 (Tiefe 1,7 s TWT) 
angenommen. 
Die Struktur wird als seismisches Äquivalent der im Südgalala ausgebildeten 
distalen Karbonatrampe interpretiert. Es können zwei Einheiten unterschieden 
werden, die durch Reflektoren abgegrenzt sind. Sie werden als Äquivalente der 
Megasequenzen MUC2 und MPA1 gedeutet. Die untere Einheit (MUC2?) keilt nach 
SE langsam aus (bei Punkt 200) und verliert an Deutlichkeit. Die obere Einheit 
(MPA1?) endet bei Punkt 180. Die Verzahnung bildet die Progradation der 
proximalen Kalksteine auf die distale Rampe und inneren Schelf ab (Südgalala: 
Profil 'Gebel Thelmet' bis 'Kloster St. Paul'). Die Verlagerung der Reflektoren nach 
höheren TWT's zusammen mit einer Verdünnung der 'Struktur' entspricht der 
südostwärts verlaufenden Vertiefung des Ablagerungsraumes und den entsprechend 
komprimierten distalen Sedimenten. 
EL DEMERDASH (1981) hat diese oberkretazischen bis frühtertiären Schichten in 
Bohrprofilen des östlichen Golfes von Suez genauer untersucht. Die 'Esna-
Formation' mit distalen Tonen und Mergeln ist dort nach seinen Angaben in einer 
Mächtigkeit von 30 m ausgebildet. Die im Wadi Dakhl ermittelte Mächtigkeit der 
paleozänen bis untereozänen Tonsteine der internen Schelfbecken beträgt 24,8 m. 
Die 'eozänen' Folgen werden von mächtigen, miozänen Karbonaten und Tonen 
überlagert (TEWFIK 1988). Die Reliefunterschiede der 'eozänen' Struktur werden 
innerhalb der miozänen Folgen langsam ausgeglichen. Die im SE liegenden 
'eozänen' Reflektoren sind undeutlich vom überlagerndem Miozän abgegrenzt. Die 
alttertiären und oberkretazischen Anteile lassen sich nicht ausscheiden. Der 
Reflektor wandert langsam in größere Tiefen. 
Die Progradation und Verzahnung alttertiärer Kalksteine scheint im Profilanteil von 
Punkt 50 bis 150 (in Tiefen von 1,6 s) in einer undeutlich nach SE progradierenden 
Verzahnung starker Reflektoren ausgebildet zu sein. Sie erreicht eine Mächtigkeit 
von 0,3 s (bei Punkt 100), es folgen darunter undeutliche, schwache Reflektoren. 
Ein tektonischer Ursprung dieser Strukturen bedingt durch die westlich benachbarte 
Zafarana-Plattform, ist nicht auszuschließen. Zusätzliche Bohrungsdaten und 
bessere seismische Profile sind in dem vermuteten Verzahnungsbereich notwendig, 
um genaue Aussagen treffen zu können. 
8.3.1.2 Seismisches Profil CC81-427 
Das Profil liegt nordöstlich des Südgalala (östlich von Zafarana), ca. 6 km vor der 
Küste. Es verläuft von NW nach SE. In Konturkarten des Tiefenreflektors für das 
obere Eozän werden vor der Zafarana-Plattform 1,5 - 1,7 s TWT angegeben 
(OSAMA 1987). Die Tiefe des Reflektors verschiebt sich nach SE auf 2,2 s bzw. 
2,3.s TWT. 
Das seismische Profil wurde mit einem Frequenzfilter 5-25 Hz behandelt. Dieses 
Frequenzband ist für eine sinnvolle Interpretation nicht ausreichend. Durch die 
niedrige Frequenzfilterung reicht die Auflösung nicht aus. Ein möglicherweise dem 
Eozän entsprechender schwacher Reflektor ist im seismischen Profil von Punkt 100 
bis 350 und bei 1,6 s TWT undeutlich zu erkennen (siehe Abb. 17). Undeutlich 
erscheint eine nach SE progradierende Struktur. Sie verläuft von Punkt 150 bis 300 
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in einer Tiefe von 1,6 s TWT. Sie endet bei Punkt 300 in einer Tiefe von 1,7 s TWT. 
Eine dem Profil CC83-821 (bei Punkt 180) entsprechende Verzahnung proximaler 
Kalksteine mit Sedimenten des Schelfes wird vermutet. 
Zusätzliche Bohrungsdaten aus dem interpretierten Verzahnungsbereich sind zur 
Klärung dieser Fragen notwendig. Mit dem vorhandenen Material können keine 
eindeutigen Aussagen gemacht werden.
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Abb. 17 Seismisches Profil CC81-427 
Die Interpretation der oberkretazischen und alttertiären Reflektoren wird durch die 
starke Absorption der überlagernden miozänen Schichten erschwert. Beim 
Durchdringen der mächtigen Evaporite, Sandsteine und Wechsellagerungen geht 
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ein großer Anteil der seismischen Energie verloren. Eine detaillierte Gliederung der 
Oberkreide und des Alttertiärs ist in den seismischen Profilen nicht möglich. Die 
Ursache liegt in den überlagernden Sedimentmächtigkeiten, der geringen 
Mächtigkeit der Formationen und der geringen Auflösung der genutzten 
Frequenzen. Die gewonnenen Teilergebnisse stützen aber die aufgrund der 
untersuchten Profile entwickelten Modelle. 
9. Sedimentationszyklen in den Profilen 
Im folgenden Kapitel sollen die Sedimentabfolgen in den untersuchten Profilen 
beschrieben und in Sequenzen gegliedert werden. Bei der Bearbeitung wurden die 
aufgenommenen Profile in 'Systems tracts' (BFF, SF, LSW, TST, HST) unterteilt, 
deren Entwicklung dann innerhalb der biostratigraphisch korrelierten Sedimentfolgen 
lateral untersucht wird. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der 
biostratigraphischen Korrelationen und generellen Entwicklungen der Sequenzen 
und der Fazies beschrieben. Die genauen Beschreibungen der Profile mit den 
entsprechenden bio- und sequenzstratigraphischen Einstufungen und 
Interpretationen können im Anhang (Appendix C) eingesehen werden. Die 
sequenzstratigraphische Gliederung beschränkt sich im wesentlichen auf die 
Schichten des Maastricht, Paleozän und Untereozän westlich des Golfes von Suez. 
Die Beschreibung der Lithologien erfolgt getrennt für die Gebiete östlich und 
westlich des Golfes von Suez. Dabei verläuft die Reihenfolge der Beschreibungen 
von Norden nach Süden. 
Zur Kennzeichnung der Ablagerungsbedingungen wurden die 
sequenzstratigraphisch untersuchten Schichten des Obercampan bis Untereozän in 
5 Megasequenzen gegliedert. 
In der '(Mega)sequenz' MUC1 des Obercampan bestehen ruhige, nur von der 
Eustatik beeinflußte karbonatische Ablagerungsbedingunge. In diesem Zeitraum 
werden erste Hebungsbewegungen an der 'Syrian Arc'-Schwelle im südlichen 
Nordgalala angenommen. Die entsprechenden Sedimente sind im Zuge der 
nachfolgenden Hebungen erodiert worden. 
Die klastisch dominierte Megasequenz MUC2 entsteht durch die Hebung der 
'Syrian Arc'-Schwelle im südlichen Nordgalala während des Maastricht. Südlich 
dieser Schwelle werden gemischt klastisch/karbonatische Ablagerungen abgelagert 
und führen zu einer Progradation des Hochgebietes in südöstliche Richtungen. 
Die karbonatisch dominierte paleozäne Megasequenz MPA1 ist durch die faziellen 
Entwicklungen auf einer distal versteilten Karbonatrampe, die sich während der 
Megasequenz MUC2 entwickelte, bedingt. Auf dieser Rampe progradieren 
biogenhaltige Kalksteine in südöstliche Richtungen. Das Ausmaß der Hebungen im 
südlichen Nordgalala nimmt langsam ab. 
Ein bestimmender Faktor in der Megasequenz MPA2 des Oberpaleozän bis 
Untereozän ist die Umgestaltung der bestehenden distal versteilten Karbonatrampe 
in eine homoklinale Rampe. Die Hebungen an der 'Syrian Arc'-Schelle und die 
Progradation der Rampe sind beendet. Es folgt eine Aggradation und im Untereozän 
ein Rückzug der Rampe nach Norden. 
Die '(Mega)sequenz' MPA3 wird durch die für das Unterozän bestimmende 
homoklinalen Rampe gekennzeichnet. Während dieser Zeit wird die Verschiebung 
der Faziesgürtel in nördliche Richtungen fortgesetzt. An der 'Syrian Arc'-Schwelle 
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sind keine Anzeichen für Hebungen zu erkennen. Die Sedimentationsmuster 
vereinheitlichen sich. 
9.1 Die präcampanen Ablagerungen 
Die im folgenden beschriebenen präcampanen Profilabschnitte wurden in den 
basalen Anteilen der untersuchten Profile aufgenommen. Der stratigraphische 
Umfang der teilweise kondensierten Abfolge umfaßt das Cenoman bis Turon und die 
oberen Anteile des Cenoman. Diese Schichten im Liegenden der campanen bis 
untereozänen Sedimente wurden keiner detaillierten Analyse unterworfen. Ihre 
Auflistung soll markante erosiv bedingte Hiaten innerhalb der Abfolgen aufzeigen, 
die einen Schlüssel zum Verständnis der geotektonischen Entwicklung dieser 
Region geben. 
Die ausgebildeten Lithologien und Sedimentationsmuster deuten den Einfluß 
präcampaner Morphologien an, die im Rahmen dieser Arbeit nicht genauer erfaßt 
werden können. Da die stratigraphischen Zuordnungen sehr grob gefaßt sind, kann 
nur eine allgemeine Aussage gemacht werden. 
Östlich des Golfes von Suez sind im Norden (Profil 'Ain Sudr', siehe Abb. 1) 
unterhalb der dem Santon bis Untercampan zugeordneten kreidigen Ablagerungen 
lithologische Äquivalente der 'Matulla Formation' aufgeschlossen. 
Die Abfolge besteht dort aus einer Wechsellagerung von grünen, siltigen 
Tonsteinen und siltigen, kreidigen Kalksteinen. Im Liegenden unterlagern 3 m 
massiger Siltstein. Die obersten 30 cm des Siltsteins sind ein lateritischer Fe-reicher 
Rothorizont mit großen Austern, der als 'hardground' interpretiert wird. Die unteren 
96 m der kreidigen Kalksteine können wegen der schlechten Erhaltung der 
Coccolithophoriden nicht eindeutig datiert werden. Es wird ein Santon- bis 
Untercampan-Alter angenommen (MAI mündl. Mitt., 1995). Die unterlagernde 
Wechsellagerung wird in das Coniac gestellt. 
Im Süden (Profil 'Hamam Faraun' siehe Abb. 1) werden Wechsellagerungen von 
dunklen Siltsteinen und dünnen Sandsteinen als Äquivalente der 'Matulla Formation' 
interpretiert. Diese Schichten werden von grünlichen, stark siltigen kreidigen 
Kalksteinen mit einer Aufarbeitung des Untergrundes überlagert. Oberhalb dieser 
Diskordanz wurden Fe- und Phosphatgerölle von bis zu 4 cm Durchmesser und 
hohe Siltgehalte festgestellt. Innerhalb von ca. 4 m erfolgt ein gradueller Übergang 
in massige kreidige Kalksteine. Die Siltsteine und Sandsteine werden der 'Matulla 
Formation' des Coniac bis Santon zugeordnet. Die überlagernden kreidigen 
Kalksteine werden in das Santon gestellt. Erste campane Alter wurden nach 35 m 
innerhalb der kreidigen Kalksteine festgestellt (MAI mündl. Mitt., 1995) 
Die Ablagerungen im Westsinai werden in Anlehnung an GHORAB (1956) als 
küstennahe Ablagerungen mit fluviatilen Einflüssen interpretiert. Im nördlichen 
Westsinai wird für das Coniac eine rasche Vertiefung des Ablagerungsraumes 
angenommen. Die kreidigen Ablagerungen des Santon bis Untercampan deuten im 
Westsinai ein verstärkt karbonatisches Milieu an. 
Westlich des Golfes von Suez werden Wechsellagerungen von Tonen, Mergeln 
und Kalksteinen als Äquivalente der 'Galala Formation' des Cenoman bis Turon 
interpretiert. Diese unterlagern im Norden des Nordgalala paleozäne bis 
untereozäne Sedimente, im Süden des Nordgalala Schichten des 
Obercampan/Maastricht und im Südgalala obercampane Ablagerungen. 
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Im nördlichen Nordgalala (Profil '15 km S' Ain Suhkna', siehe Abb. 1) wurden 15 m 
einer Wechselfolge von siltigen Mergeln, Tonschiefern und Tonsteinen als 
Äquivalente der unteren 'Galala Formation' des Cenoman interpretiert. AWAD & 
ABDALLAH (1966) beschreiben solche Sedimente innerhalb der unteren 'Galala 
Formation' als offen marine Ablagerungen. Die überlagernden Schichten werden in 
das Paleozän gestellt. 
Im zentralen Nordgalala (Profil 'Bir Quseib', sieh Abb. 1) sind Wechsellagerungen 
von Dolomiten, Kalksteinen mit Kalkalgen (KUSS, mündl. Mitt. 1993) und Mergeln 
und darüber Wechselfolgen von Mergeln und Sandsteinen ausgebildet. Eindeutige 
biostratigraphische Datierungen sind nicht möglich. Die Dolomite, Kalksteine und 
Mergel werden aufgrund lithologischer Entsprechungen als Äquivalente der 'Galala 
Formation' des Cenoman bis Turon eingestuft. Die überlagernden Mergel und 
Sandsteine werden als Äquivalent der 'Matulla Formation' interpretiert. An der 
ausgebildeten Erosionsdiskordanz zu den überlagernden tertiären kreidigen 
Kalksteinen wurden vermutlich Schichten des Santon bis Maastricht erodiert. Die 
Karbonate der 'Galala Formation' werden entsprechend AWAD & ABDALLAH (1966) 
als offen marine Ablagerungen interpretiert. Die überlagernden Schichten der 
'Matulla Formation' werden wegen der vorkommenden Wurzelreste entsprechend 
GHORAB (1956) als küstenvorgelagerte Ablagerungen eingestuft. 
Im südlichen Nordgalala (Profil 'Bir Madsus', siehe Abb. 1) ist unterhalb der 
Schichten des Obercampan/Maastricht eine Wechsellagerung von Kalksteinen, 
Tonschiefern und Tonsteinen aufgeschlossen, die als Äquivalent der oberen 'Galala 
Formation' interpretiert wird und ebenfalls küstenvorgelagerte Bedingungen mit 
fluviatilen Einflüssen (nach GHORAB 1956) anzeigt. 
Im nördlichen Südgalala (Profil 'Kloster St. Antonius', siehe Abb. 1) werden die 
obercampanen kreidigen Kalksteine von einer Wechsellagerung Fe-haltiger 
Kalksteine und glaukonitischer Siltsteine unterlagert. Diese Abfolge wurde von 
BÄNDEL & KUSS (1987) in die 'Galala Formation' des Obercenoman bis Turon 
gestellt. Die Ablagerungen werden von KUSS (1986a) als fluviatil beeinflußte, 
küstennahe Sande und Sandbarren interpretiert. KUSS & MALCHUS (1989) geben 
ein küstennahes klastisch dominiertes Ablagerungsmilieu an. 
Sowohl westlich als auch östlich des Golfes von Suez sind innerhalb der 
präcampanen Schichten Diskordanzen ausgebildet. Sie werden im Westsinai in 
Hamam Faraun und in der östlichen Wüste am Bir Quseib sowie am Antoniuskloster 
angetroffen. Die Diskordanzen können nicht eindeutig postsedimentärer Tektonik 
oder synsedimentärer Schwellenbildung zugeordnet werden. Es kann nicht geklärt 
werden, inwieweit die Diskordanzen in der östlichen Wüste durch die späteren 
tektonischen Vorgänge des 'Syrian Are' oder der Entstehung des Wadi Araba 
generiert sind. Am Bir Quseib wird eine Genese durch die oberkretazische 
Schwellenbildung angenommen (siehe Kap. 10.3). Eine die Profile 'Hamam Faraun' 
und 'Kloster St. Antonius' erfassende präcampane Schwelle wird angenommen, 
kann aber im Rahmen dieser Arbeit nicht verläßlich nachgewiesen werden. 
9.2 Ablagerungssequenzen im Campan und Maastricht 
Die Entwicklung der oberkretazischen Sequenzen ist nur im Gebiet der distalen 
Rampe (Siliziklastika des südlichen Galala-Massivs) dokumentiert (zum 
Rampenmodell siehe Kap. 5 und Kap. 10). Die Kreiden und kreidigen Kalksteine des 
Westsinai und südlich des Südgalala können nicht sequenzstratigraphisch 
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gegliedert werden. Im Nordgalala sind Ablagerungen dieses Alters nicht 
nachgewiesen. Deshalb beschränkt sich die Gliederung in 'Systems tracts' auf das 
Maastricht des Südgalalas. 
9.2.1 '(Mega)sequenz MUC1' (Campan) 
Die '(Mega)-Sequenz' MUC1 ist im Gebiet des Westsinai und südöstlich des 
Südgalala aufgeschlossen. Am Nordrand des Südgalala befindet sich der einzige 
bekannte Aufschluß am Kloster St. Antonius. Im Nordgalala ist die Abfolge nicht 
aufgeschlossen. Die untere Sequenzgrenze ist nicht aufgeschlossen. Die zum 
Hangenden abschließende TYP 1 Sequenzgrenze (UC1) wird mit einer deutlichen 
Fläche an der Grenze zum Maastricht interpretiert. 
Die Schichten des Campan können nicht in 'Systems tracts' gegliedert werden, da 
sie aus massigen, undifferenzierten Kreiden und kreidigen Kalksteinen bestehen 
Eine subaerische Exposition der unterlagernden Schichten des Campan wird 
aufgrund einer intensive Rotfärbung unterhalb dieser Fläche vermutet (Profil 'Ain 
Sudr'). Westlich des Golfes von Suez ist oberhalb der Sequenzgrenze UC1 ein 
mächtiger LST mit deutlichem lithologischen Wechsel ausgebildet. Die '(Mega)-
Sequenz' besteht in allen Profilen aus harten weißen dickbankigen bis massigen 
kreidigen Ablagerungen (Bankmächtigkeiten: 1,2 - 3,5 m) mit ebenen 
Schichtflächen, die einen Karbonatgehalt von 60-70 % aufweisen. Es sind bis 5 cm 
mächtige bräunliche schichtige bis blättrige Mergel eingeschaltet. In den Profilen 
'Kloster St. Antonius', 'Hamam Faraun' und 'Ain Sudr' sind die Mergel extrem 
geringmächtig (< 0,5 cm) oder nicht ausgebildet. Die massige Bankung der kreidigen 
Kalksteine ist für alle Profile bezeichnend. 
9.2.1.1 Westlicher Sinai 
Die Abfolge beginnt innerhalb kreidiger Kalksteine mit welligen Schichtflächen, 
zwischen die geringmächtige tonige Mergel eingeschaltet sind. Die Schichten bilden 
im östlichen Wadi Sudr (Profil 'Gebel Gindi') den Talboden und konnten im 
Liegenden nicht weiterverfolgt werden. In den überlagernden kreidigen Kalksteinen 
wurden G. aegyptiaca, Globotruncanita stuarti, Globotruncana falsostuarti und G. 
linneiana der G. aegyptiaca - Zone (Probe 280993/1) festgestellt. Die unterlagernden 
Schichten werden deshalb in das Campan gestellt. Aufgrund des Plankton/Benthos-
Verhältnisses (42 %) wird eine Entstehung in tiefneritischen bis oberbathyalen 
Tiefen angenommen. 
Bei Annäherung an den Golf von Suez ändert sich die Lithologie der 
beschriebenen kreidigen Ablagerungen zu harten kreidigen Kalksteinen. Gleichzeitig 
werden die eingeschalteten tonigen Mergel geringmächtiger oder verschwinden. In 
den weiter westlich gelegenen Profilen 'Ain Sudr' und 'Hamam Faraun' sind sie nicht 
mehr ausgebildet. Die lithologische Veränderung der Gesteine wird mit 
Dolomitisierung und diagenetischen Lösungserscheinungen erklärt. Als Ursache 
wird eine Mobilisierung von Lösungswässern durch die Bruchtektonik des Golfes 
von Suez angenommen. 
Im Profil 'Ain Sudr' (siehe Abb. 1 und Abb. 18) werden die Wechselfolgen der 
'Matulla Formation' von insgesamt 120 m dickbankigen kreidigen Kalksteinen des 
äußeren Schelfs überlagert. Die obersten 0,5 m zeigen eine intensive Rotfärbung 
und werden als subaerischer Expositionshorizont interpretiert. 
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Abb. 18 Korrelation der kretazischen Profilanteile im westlichen Sinai. 
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Die unteren 95 m der Abfolge werden durch Coccolithophoriden in das Santon bis 
Untercampan und die folgenden 25 m in die Coccolithophoridenzonen CC20 und 
CC21 des Obercampan gestellt (MAI mündl. Mitt, 1995). Der subaerische 
Expositionshorizont markiert die Campan/Maastricht-Grenze. 
Die direkt am Golf von Suez aufgeschlossenen kreidigen Kalksteine des Campan 
gehen nach Süden wieder in weichere massige Kreiden über. Mergel- oder 
Tonsteineinschaltungen fehlen. Die eingeschlossenen Coccolithophoriden sind 
schlecht erhalten. Die Dolomitisierung und diagenetische Anlösung der Gesteine 
erlaubt keine exakten Interpretationen. 
Im südlichen Westsinai (Profil 'Hamam Faraun', siehe Abb. 1 und Abb. 18) werden 
die Sandsteine der 'Matulla Formation' diskordant von 75 m massigen kreidigen 
Kalksteinen überlagert. Die Abfolge wird durch die überlagernden kreidigen 
Ablagerungen des Maastricht, schlecht erhaltene Globotruncaniden und 
Coccolithophoriden (MAI mündl. Mitt, 1995) in das Campan gestellt und als 
Bildungen des äußeren Schelfs interpretiert. 
9.2.1.2 Zentraler Südgalala 
Die einzigen Aufschlüsse, die eindeutig campane Schichten enthalten, wurden am 
Nordrand des Südgalala (Profil 'Kloster St. Antonius' und Profil 'Wadi Mihraf, siehe 
Abb. 1, Abb. 20 und Abb. 21) festgestellt. Oberhalb der Wechsellagerungen der 
"Galala Formation' folgen diskordant 43 m massige kreidige Kalksteine, in die 
einzelne linsig auskeilende Schillhorizonte mit Pycnodonte sp. und Ostrea sp. 
eingeschaltet sind. Ab 40 m ist ein erhöhter Quarzanteil innerhalb der kreidigen 
Kalksteine feststellbar. Im Hangenden überlagern tonige Siltsteine. Die Abfolge 
wurde von BÄNDEL & KUSS (1987) in das untere bis mittlere Campan gestellt. 
Innerhalb der Abfolge kommen Globotruncana ventricosa, G. cf. rugosa, 
Globotruncanita Stuartformis und Contusotruncana cf. plicata (siehe Tafel 17, Fig. 2) 
vor, die eine Einordnung in die G. ventricosa bis Gita. calcarata - Zone des oberen 
Campans erlauben (Probe 241093/34). Die Ablagerungen werden aufgrund ihrer 
P/B-Verhältnisse (ca. 50 %) als tiefneritische bis oberbathyale Sedimente des 
äußeren Schelfs interpretiert. In den überlagernden Siltsteinen erscheint G. 
aegyptiaca. Foraminiferenassoziationen der Globotruncanella havanensis - Zone 
konnten nicht nachgewiesen werden. 
Eine ähnliche Entwicklung der campanen Schichten wurde im 2 km östlich 
gelegenen Wadi Mihraf festgestellt. Die Mächtigkeit der harten, massigen kreidigen 
Kalksteine erreicht 40 m. Innerhalb der Abfolge erscheinen schlecht erhaltene, nicht 
genauer bestimmbare Globotruncaniden. Wegen der lithologischen Entsprechung zu 
den lateral verbundenen kreidigen Ablagerungen am Antonius-Kloster erfolgt eine 
Einstufung in das Campan. 
9.2.1.3 Südlicher Südgalala und Wadi Dakhl 
Innerhalb des Campan des südlichen Südgalala (Profil 'Kloster St. Paul', siehe 
Abb. 1, Abb. 22 und Abb. 23) sind ebenfalls dickbankige kreidige Kalksteine 
aufgeschlossen. Die Bankmächtigkeit und die Häufigkeit der eingeschalteten Mergel 
nehmen zum Hangenden ab. Die Sedimente enthalten die planktonischen 
Foraminiferen Globotruncana bulloides, G. rugosa, G. ventricosa, Globotruncanita cf. 
angulata (siehe Tafel 15, Fig. 12), und Rugoglobigerina rugosa und werden in die G. 
ventricosa - bis Gita. calcarata - Zone gestellt (Probe 280992/1). 
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Foraminiferenassoziationen der Globotruncanella havanensis - Zone konnten in den 
überlagernden Schichten nicht nachgewiesen werden. Wegen des P/B-
Verhältnisses (40-60 %) und der benthonischen Foraminiferen Lenticulina sp. (Probe 
280992/1; siehe Tafel 22, Fig. 6) und Gavellinella sp. werden tiefneritische bis 
oberbathyale Ablagerungstiefen angenommen. 
In südöstlicher Richtung verliert sich der klastische Eintrag in die auf dem Schelf 
gebildeten kreidigen Kalksteine. In einem 25 km südlich gelegenen Profil im Wadi 
Dakhl sind im unteren und mittleren Maastricht sehr geringe klastische Einträge 
ausgebildet. Der Anteil an feinen, pelitischen Klastika erhöht sich im oberen 
Maastricht, wird dann aber schnell bis zur Kreide/Tertiär-Grenze abgeschwächt. 
Im Profil 'Wadi Dakhl' (siehe Abb. 22) zeigen die stärker siltigen 37 m mächtigen 
campanen kreidigen Kalksteine eine stärkere Differenzierung. Die Bankmächtigkeit 
nimmt zum Hangenden ab. Ab Profilmeter 13,5 sind Ophiomorpha von mehreren cm 
Durchmesser und bis 15 cm Länge in den kreidigen Kalksteinen ausgebildet, die 
nach 10 m an diskordant bis zur Campan/Maastricht-Grenze folgenden siltigen 
kreidigen Kalksteinen enden. Die Schichten werden durch die vorkommenden 
Foraminiferen Globotruncana cf. bulloides (Probe 100294/40; siehe Tafel 16, Fig 6), 
G. bulloides, G. rosetta (Probe 100294/34; siehe Tafel 16, Fig. 1), G. cf. arca (Probe 
100294/34; siehe Tafel 16, Fig. 12), G. arca, G. cf. ventricosa, Globotruncanita 
stuartiformis, Gita. cf. insignis (Probe 100294/46; siehe Tafel 16, Fig. 13), Gita. äff. 
calcarata und Contusotruncana cf. plicata und Contusotruncana sp. (Probe 
100294/44; siehe Tafel 17, Fig. 4) in die G. ventricosa bis Gita. calcarata - Zone 
gestellt. Die überlagernden kreidigen Ablagerungen enthalten die Form G. 
aegyptiaca des Maastricht. Wegen ihres P/B-Verhältnisses (ca. 60 %) und der 
benthonischen Foraminiferen Cibicidoides cf. hyphalus (Probe 100294/34; siehe 
Tafel 22, Fig. 2), Lenticulina secans, Tritaxia sp. (Probe 100294/34; siehe Tafel 22, 
Fig. 4), Gavellinella sp., Neoflabellina sp. (Probe 100294/34; siehe Tafel 22, Fig. 7) 
und Praebulimina sp. werden tiefneritische bis oberbathyale Ablagerungstiefen 
vermutet. 
9.2.2 Megasequenz MUC2 (Unteres bis Oberes Maastricht) 
Innerhalb dieser Sequenz sind zwei unterschiedliche Lithologien ausgebildet: 
1) Die größere Verbreitung erreichen leicht siltige, mittel- bis dickbankige, gelblich-
weiße kreidige Kalksteine. Die Bankmächtigkeiten betragen 0,2 bis 1,0 m, bei einem 
Karbonatgehalt von 65-75%. Es sind siltige bräunlich-gelbe Mergel eingeschaltet. 
Die 5-10 cm mächtigen Mergel können lateral auskeilen. 
2) Am Nordrand des Südgalala ist eine gemischt klastisch-karbonatische Fazies 
ausgebildet. Innerhalb dieser Lithofazies können mehrere Sequenzen ausgegliedert 
werden. Im unteren Teil der Abfolge dominieren Mergel und Silte. Im mittleren Teil 
finden sich Sande, siltige Mergel und Karbonate mit stark klastischem Eintrag. 
Konglomeratische Karbonate und Rinnenfüllungen sind im unteren und 
abgeschwächt noch einmal im mittleren Teil der Abfolge häufig. Im Hangenden 
folgen Wechsellagerungen von Siltsteinen, Sandsteinen, dolomitischen Kalksteinen 
und Dolomiten. 
Die Gesteine des Lithofaziestyps 1 sind im Westsinai sowie im Osten und Süden 
des Südgalala ausgebildet. Der Lithofaziestyp 2 ist im nördlichen und zentralen 
Südgalala und im südlichen Nordgalala aufgeschlossen. Die Megasequenz MUC2 
beinhaltet die Sequenzen UC1/2, UC2/3 und UC3/4. Als untere Sequenzgrenze UC1 
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wird eine scharfe Grenzfläche interpretiert, über der mächtige LSW's entwickelt sind. 
Im nördlichen Westsinai zeigen die unterlagernden campanen kreidigen Kalksteine 
an dieser Fläche eine intensive Rotfärbung. Subaerische Exposition der 
unterlagernden Schichten wird angenommen. Als die im Hangenden abschließende 
TYP 1 Sequenzgrenze UC4 wird eine Grenzfläche mit oberhalb entwickelten LST 
interpretiert. Merkmale für subaerische Exposition sind nicht entwickelt. 
9.2.2.1 Nordwestlicher Sinai 
Die Sedimente im nordwestlichen Sinai bestehen unverändert aus kreidigen 
Ablagerungen des äußeren Schelfs (siehe Abb. 18). Im nördlichen Westsinai (Profil 
'Gebel Um Makhasa', siehe Abb. 1) sind kreidige Kalksteine unterhalb von 
Kalksteinen mit der oberpaleozänen Form A. (G.) cf pilula aufgeschlossen. Sie 
werden deshalb in das Maastricht bis Paleozän gestellt und zeigen 
Bildungsbedingungen des äußeren Schelfs an. Im südlich liegenden Wadi Sudr 
(Profil Ain Sudr, siehe Abb. 1) werden mit Coccolithophoriden in das untere 
Maastricht (G. aegyptiaca - Zone, MAI mündl. Mitt. 1995) eingeordnete kreidige 
Kalksteine mit Ophiomorpha diskordant von untereozänen (M. subbotinae - Zone) 
Kalksteinen und Tonsteinen überlagert. Der Hiatus wird auf eine ausgebildete 
Schwellenregion zurückgeführt. In südlicher Richtung nimmt der Siltanteil innerhalb 
der dickbankig bis massigen kreidigen Kalksteine des Maastricht (G. aegyptiaca und 
Gansserina gansseri - Zone) geringfügig zu (Profil 'Hamam Faraun', siehe Abb. 1). 
Die Arten- und Individuenzahl der planktonischen und benthonischen Foraminiferen 
nimmt in südlicher Richtung zu. 
9.2.2.2 Nordgalala 
Im Nordgalala können die dem Maastricht zugeordneten Schichten nicht eindeutig 
datiert werden. Im zentralen Nordgalala fehlen sie zwischen den oberkretazischen 
und den tertiären Ablagerungen, im nördlichen Nordgalala wurde dieser Profilanteil 
in den untersuchten Gebieten nicht angeschnitten. Basierend auf den beobachteten 
Faziesausbildungen wird eine NNE-SSW streichende Schwelle im zentralen 
Nordgalala angenommen. Das Profil "Bir Quseib' (siehe Abb. 1 und Abb. 19) zeigt 
Wechsellagerungen von Kalksteinen, Mergeln und Sandsteinen, für die ein 
oberkretazisches Alter (Cenoman bis Turon) angenommen wird (siehe auch Kap. 
9.1). Schichten des Maastricht können nicht nachgewiesen werden. Als Ursache für 
diesen Hiatus wird Erosion, bedingt durch eine Lage auf der Schwelle im zentralen 
Nordgalala, angenommen. 
Am Südrand des Nordgalala erscheinende 'Grainstones' bioklastische Kalksteine 
(Profil 'Bir Madsus', siehe Abb. 1 und Abb. 19) werden aufgrund der vorkommenden 
benthonischen Foraminiferen Cibicidoides äff. beaumontianus (Probe 160294/105; 
siehe Tafel 22, Fig. 5) sowie Fissoelphidium operculiniformis, ?Pseudosiderolithes 
sp., Osangularia sp. und Anomalinoides sp. (Probe 160294/104) dem Obercampan 
bis Untermaastricht zugeordnet. Die Schichten werden neritischen Tiefen 
zugeordnet und als erste Schüttungen der südöstlich des 'Syrian Arc'-
Hebungsgebietes progradierenden Rampe gedeutet. Ähnliche Ablagerungen sind im 
südöstlichen Nordgalala im Profil 'Wadi Malha' (siehe Abb. 1 und Abb. 19) unterhalb 
der dem Paleozän/Untereozän zugeordneten Kalksteine aufgeschlossen. 
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Abb. 19 Korrelation der Sedimente des Maastricht im Nordgalala. 
9.2.2.3 Zentraler Südgalala 
Im Südgalala dokumentieren die Schichten des Maastricht das langsame 
Vordringen der Rampe in südliche Richtungen (siehe Abb. 21 und Abb. 22). Dies 
findet seinen Ausdruck in klastisch dominierten Sedimenten, deren einzelne 
Sequenzen eine nordwärts in Richtung der Schwelle ausgerichtete Verflachung des 
Ablagerungsraumes anzeigen. Diese Entwicklung ist vor allem in den nördlichen 
Teilen des Südgalala zu beobachten. Entsprechend dem in Kap. 5 vorgestellten 
Rampenmodell stellen die Abfolgen hier Entwicklungen auf der distalen Rampe dar. 
Die südlichen Teile des Südgalala zeigen Verzahnungen mit den Sedimenten des 
äußeren Schelfs. Die Korrelation biostratigraphisch datierter Sequenzen zeigt 
rasche laterale Fazieswechsel. Schon eng benachbarte Profile ('Kloster St. 
Antonius', 'Wadi Sfir') weisen unterschiedliche Lithofaziesausbildungen auf. 
Dadurch verkomplizierte sich die Erstellung eines einheitlichen Fazieskonzeptes für 
die korrelierten Profile. Vermutlich erzeugen unterschiedliche Progradationsbeträge 
der nach Südosten einfallenden Rampe kleinräumige interne Morphologien, die 
innerhalb des in Ost-West-Richtung die Rampe querenden Südgalala diese 
lateralen Faziesverzahnungen hervorrufen. 
Im östlichen Südgalala (Profil 'Gebel Thelmet', siehe Abb. 1 und Abb. 22) sind 
innerhalb der Sequenz UC3/4 Wechsellagerungen von Siltsteinen und karbonatisch 
gebundenen Sandsteinen ausgebildet. In der folgenden Sequenz UC4/PA1 sind 
massige 'Grainstones' ausgebildet. Als Sequenzgrenze PA1 wird ein 
Aufarbeitungshorizont von Karbonatgeröllen interpretiert. Diese Foraminiferen-
Wackestones (Probe 110294/85; siehe Tafel 8, Fig. 1) enthalten ungekielte 
planktonische Foraminiferen, Nodosaria sp. und benthonische Foraminiferen der 
Familie Cibicidae. Für den mit dem unterpaleozänen Aufarbeitungshorizont im Profil 
'Kloster St. Antonius' (siehe Abb. 1) verglichenen Horizont wird ein tertiäres Alter 
angenommen. Entsprechend BERGREN & AUBERT (1975) und VAN MORKHOVEN 
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et al. (1986) werden die Ablagerungen mittel- bis tiefneritische Bildungstiefen 
zugeordnet. 
Bei einer Verlagerung entlang des Nordrandes des Südgalala nach Westen 
werden ältere Schichten des Maastricht angeschnitten. Im Profil '14 km E' des 
Klosters St. Antonius' beginnt die Abfolge innerhalb der Sequenz UC1/2 (siehe Abb. 
1 und Abb. 21). Im SF an der Basis des Profils sind Sandsteine aufgeschlossen. Der 
überlagernde LSW zeigt Wechsellagerungen von Mergeln und karbonatisch 
gebundenen Sandsteinen. Es sind kleine subaquatische Rutschungen mit 
konglomeratischen Kalksteinen eingeschaltet. Diese Grainstones enthalten 
phosphatische Gerolle, Quarzgerölle, Muschelfragmente und Orbitoides sp. Der TST 
dieser Sequenz enthält tonige Feinsiltsteine und ebenfalls subaquatische 
Rutschungen (Grainstones mit Phosphaten und Corallinaceenfragmenten). Die 
mergeligen Kalksteine des HST werden durch die scharf ausgebildete 
Sequenzgrenze UC2 abgeschlossen, an der subaquatische Rutschungen diskordant 
auf marinen Schelfsedimenten aufliegen. Die Sequenz UC2/3 enthält innerhalb des 
LSW eine Wechsellagerung von Sand- und Siltsteinen und zahlreiche kleine 
subaquatische Rutschungen (Grainstones mit Phosphaten und Muschelfragmenten). 
Die obersten 3 m enthalten Ophiomorpha, Muschelfragmente und Echinodermen. 
Der überlagernde TST besteht aus mergeligen Kalksteinen und Siltsteinen, der HST 
bis zur undeutlich ausgebildeten Sequenzgrenze UC3 aus einer Wechsellagerung 
von mergeligen Kalksteinen mit Gastropoden und sandigen Austernkalksteinen. Der 
LST der überlagernden Sequenz UC3/4 zeigt wieder eine Wechsellagerung von 
Sandsteinen und Siltsteinen, die im TST graduell in Siltsteine und siltige Mergel 
übergehen. Die mfs ist durch einen Anreicherungshorizont von Omphalocyclus 
macroporus, Ostrea sp. und Exogyra sp. markiert, die Mergel und Feinsilte des HST 
enthalten vereinzelt O. macroporus. Die Sequenzgrenze UC4 bildet eine scharfe 
Fläche, oberhalb der eine Wechsellagerung von Austernsanden und Siltsteinen des 
LST folgt. Der TST wird durch massige Sandsteine markiert. HST-Ablagerungen 
sind unterhalb der diskordant aufliegenden paleozänen Kalksteine nicht eindeutig 
festzustellen. 
Die Sequenzen werden der unteren distalen Rampe zugeordnet. Die 
Karbonatgerölle innerhalb der Grainstones zeigen eine stärkere Rundung als in 
entsprechenden Kalksteinen des westlich benachbarten Profils 'Kloster St. 
Antonius'. Durch den Vergleich mit dem genannten Profil, das Sedimente des 
gesamten Hangbereiches enthält, wird eine Position im unteren Hangbereich 
angenommen. Die vermehrte Ablagerung pelitischer Sedimente mit benthonischen 
Foraminiferen der photischen Zone (UC3/4, UC4/PA1) wird, ebenfalls durch einen 
Vergleich mit dem genannten Profil, als Kennzeichen einer Progradation und 
Versteilung der Rampe gedeutet. 
Ca. 2 km südlich sind Sedimente des oberen Maastricht mit ähnlichen Lithologien 
aufgeschlossen. Die Ablagerungen sind vorwiegend pelitisch. Gradierungen von Silt 
zu Feinsilt oder Mergel, wie sie im Profil '14 km E' Kloster St. Antonius' 
aufgeschlossen sind, wurden nicht beobachtet. Die Schichtflächen der 
Wechsellagerungen von dünnen Feinsiltsteinen, Mergeln und mergeligen 
Kalksteinen sind unregelmäßig bis flaserig. In Horizonten sind Omphalocyclus 
macroporus (TST/HST der Sequenz UC3/4) und Austern (Ostrea sp., Exogyra sp.) 
mit Gastropoden (UC4/PA1) eingelagert. Die Sequenzgrenzen verlieren an 
Deutlichkeit. Dieses Profil wird ebenfalls der unteren distalen Rampe zugeordnet. 
Die geringere Anreicherung an Biogenen (Omphalocyclus macroporus, Ostrea sp., 
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Gastropoden) und die feinere pelitische Ausbildung der Sedimente wird mit einer 
größeren Entfernung vom Liefergebiet erklärt. 
Bei einer weiteren Verlagerung nach Westen in den nördlichen Südgalala (Profil 
'Kloster St. Antonius') beginnt die Abfolge mit der Sequenz UC1/2 (siehe Abb. 20 
und Abb. 21). Innerhalb der im Campan beginnenden kreidigen Kalksteine wird ein 
Anreicherungshorizont von Quarzgeröllen 3 m unterhalb der oberen Schichtgrenze 
als Sequenzgrenze UC1 interpretiert. Der überlagernde SF besteht aus einer 
Wechsellagerung von Sandsteinen, Siltsteinen und Mergeln. Die Schichten 
enthalten Globotruncana cf. aegyptiaca (Tafel 15, Fig. 1), G. cf. bulloides (Tafel 16, 
Fig. 4 und Fig. 5), G. cf. Orientalis (Tafel 16, Fig. 7), G. cf. esnehensis (Tafel 16, Fig. 
8), G. linneiana (Tafel 16, Fig. 10), Contusotruncana cf. plicata (Tafel 17, Fig. 1) und 
C. cf. fornicata (Tafel 17, Fig. 3) der G. aegyptiaca - Zone (Probe 260992/4). Der 
überlagernde LSW besteht aus einer Wechsellagerung von Mergeln, Kalksteinen 
mit Orbitoides gruenbachensis (Probe 260992/12d; siehe Tafel 6, Fig. 1) und 
'Grainstones' (DUNHAM 1962). 
Im oberen Teil sind große Olisthostrome (siehe Tafel 1, Fig. 2) von Mergeln und 
feinkonglomeratischen Kalksteinen mit inkrustierenden Rotalgen (siehe Tafel 6, Fig. 
7), Orbitoides sp. (Probe 301092/62; siehe Tafel 6, Fig. 6) und O. cf. apiculata 
(Probe 301092/62; siehe Tafel 6, Fig. 2) in eine Wechselfolge von Kalkmergeln und 
Sandsteinen eingeschaltet. Eine Wechsellagerung von Mergeln und karbonatischen 
Siltsteinen kennzeichnet den TSTund HST. Der obere Abschluß der Sequenz wird 
durch einen Kalkstein mit Ostrea sp., Pecten sp. und Gastropoden markiert, die 
Sequenzgrenze UC2 ist eine unregelmäßige, lateral gut zu verfolgende Fläche. 
Diskordant folgt der LSW der Sequenz UC2/3 mit einer Wechsellagerung von 
Kalksteinen, Mergeln und Siltsteinen, in die kleine subaquatische Rutschungen 
eingeschaltet sind. Die Schichten enthalten Globotruncana cf. aegyptiaca (Tafel 15, 
Fig. 2 und Fig. 4) und Globotruncanita cf. stuartiformis. Der TST dieser Sequenz 
besteht aus einer Wechselfolge von bituminösen Kalksteinen, Feinsiltsteinen und 
Mergeln. Als mfs wird ein Anreicherungshorizont von Omphalocyclus macroporus 
(siehe Tafel 6, Fig. 5), Gastropoden, Pelecypoden und Ostrakoden oberhalb eines 
18,5 mächtigen bituminösen Kalksteins interpretiert. Eine Wechsellagerung von 
Kalksteinen, Mergeln mit Foraminiferen der Gansserina gansseri - Zone und 
Siltsteinen charakterisiert den HST, der von einer als Sequenzgrenze UC3 
interpretierten deutlich sichtbaren Fläche begrenzt wird. Der über der SB folgende 
Siltstein der Sequenz UC3/4 zeigt im LST Anreicherungen einer individuenreichen, 
aber artenarmen Gemeinschaft von Discoscaphytes kambysis (QUAAS), 
Saghalinites sp. und Eubaculites sp. (KENNEDY mündl Mitt. 1995) sowie Ostrea sp. 
und Pecten sp. Innerhalb des TST oberhalb der Anreicherungen sind zunehmend 
Mergel eingeschaltet. Als mfs wird die Basis eines Kalksteines interpretiert, der 
nestartige Anreicherungen von kleinen benthonischen Foraminiferen zeigt. Dieser 
diskordant überlagernde Kalkstein und die im Hangenden folgenden 
Austernkalksteine und Austernfeinsande werden als HST interpretiert, oberhalb 
dessen die Sequenzgrenze UC4 nur undeutlich ausgebildet ist. Die überlagernde 
Wechsellagerung von Sandsteinen und Austernkalksteinen wird als LST der 
Sequenz UC4/PA1 gedeutet. 
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>4MJ. 20 Die Sedimente des Cenoman, Campan und Maastricht am Kloster St. 
Antonius. 
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Die ausgebildeten Abfolgen von Sandsteinen zu Austernkalksteinen werden dabei 
als Parasequenzen interpretiert. Im Hangenden folgen Feinsandsteine, Kalkmergel 
und dolomitisierte Kalksteine des TST. Die Abfolgen von Feinsandsteinen zu 
Kalksteinen werden als Parasequenzen gedeutet, die in distale Richtungen 
progradieren. Einzelne Schichten zeigen 'downlap' auf die unterlagernden Einheiten. 
Aufgrund sedimentologischer Kriterien und der vorgefundenen Foraminiferen 
werden die Ablagerungen dem Schelfhang zugeordnet und als Schüttungen einer 
von Norden progradierenden Rampe interpretiert. Die subaquatischen Rutschungen 
weisen in südliche Richtungen. Die sedimentologische Einstufung der Ablagerungen 
zeigt eine Änderung vom oberen Bathyal (= Sublitoral, untere G. aegyptiaca - Zone) 
zum tiefneritischen Bereich (obere G. aegyptiaca und G. gansseh - Zone). Die 
Ablagerungen unterhalb der paleozänen Karbonate zeigen Sandbarrenbildungen, 
wie sie nach FÜCHTBAUER (1988) im Bereich der oberen Wellenbasis gebildet 
werden. Diese Entwicklung wird als eine von Nordosten progradierende, distal 
versteilte Rampe interpretiert. Die Position auf dieser Rampe wandert vom unteren 
distalen Rampenfuß (untere G. aegyptiaca - Zone) die distale Rampe hinauf bis in 
die äußere proximale Rampe (oberste G. gansseri- Zone und darüber). 
Vergleich der Sequenzen des Maastricht in der Umgebung des Antoniusklosters 
Innerhalb der Sequenz UC1/2 ist die mächtige, differenzierbare LST-Sedimentation 
ca 1 km nach Osten verfolgbar. Die großen subaquatischen Rutschungen sind 
östlich dieser Linie nicht mehr ausgebildet. Weiter östlich sind die Sedimente des 
unteren Maastricht (bzw. der Sequenz UC1/2) nicht mehr aufgeschlossen (siehe 
Profil '14 km E' Kloster St. Antonius'). Die weitere Entwicklung der Lithologien 
innerhalb dieser Sequenz kann nicht verfolgt werden. 
In direkter Umgebung des Klosters sind (östlich des ersten Profils) weitere 
Rutschkörper der Sequenz UC1/2 angeschnitten. Die aufgenommenen Profile 
enthalten basal Sand- und Siltsteine mit 'fining upward'-Gefügen. In die Siltsteine 
sind lateral auskeilende Sandsteine mit basalen starken Anreicherungen 
phosphatischer Gerolle und Exogyra sp. eingeschaltet. Zum Hangenden dominieren 
Wechsellagerungen von Mergeln und Kalksteinen. Die unregelmäßig gebankten 
Kalksteine enthalten in einem Wackestone mit Phosphaten O. gruenbachensis, 
phosphatische Gerolle und Bioklasten, die lateral in kleinen Linsen angereichert 
sind. Die westlich des Klosters sind im untersten Maastricht ausgebildeten massigen 
Silte werden dem unteren Rampenfuß oder dem BFF zugeordnet (siehe Profil 'Wadi 
Mihraf, Abb. 21). 
Die Sedimente der Sequenzen UC2/3 zeigen lateral eine weitere Ausdehnung als 
die unterlagernde Sequenz. Östlich des Klosters erscheinen mächtige LST-
Ablagerungen (Profil '14 km E' Kloster St. Antonius'), die in BFF, SF und LSW 
gegliedert sind. Die Sequenzgrenzen sind lateral gut zu verfolgen (siehe Tafel 1, 
Fig. 1; Tafel 1, Fig. 3). Die Sedimente zeigen eine Zunahme der pelitischen Anteile 
nach Osten. Innerhalb des TST nehmen die 'downlap'-Flächen zu. Geringe 
Ausdehnung besitzen die Ablagerungen dieser Sequenz westlich des Klosters. Die 
in direkter Nähe des Klosters mächtigen LST's (Profil 'Wadi Mihraf) nehmen schnell 
an Mächtigkeit ab. Die LST-Sedimente sind nicht differenzierbar. Östlich des Wadi 
Askhar sind keine Ablagerungen dieser Sequenz aufgeschlossen. Über die weitere 
Entwicklung kann deshalb nichts ausgesagt werden. 
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>4öö. 2 t Profilkorrelation der Sedimente des Maastricht entlang des nördlichen 
Südgalala in einem von E nach W verlaufenden Profilschnitt. Die Profile 'Kloster St. 
Antonius' und 'Wadi Sfir" bilden einen N-S gerichteten Profilschnitt. 
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Die Sequenz UC3/4 ist in allen Profilen aufgeschlossen. Nach Osten ändert sich 
die Lithologie nur langsam, wobei der Silt-Anteil zunimmt und der Anteil an 
Gastropoden, Pecten und Ammoniten abnimmt. Der LST dieser Sequenz nimmt 
nach Osten an Mächtigkeit zu und zeigt zunehmend Anreicherungshorizonte von 
Exogyren. Die Grenze zum überlagernden TST wird zu einer scharfen Fläche mit 
deutlicher lithologischer Änderung. Die Sedimente gehen nach Westen rasch in 
Feinsiltsteine und Mergel über, wogegen in östlicher Richtung die lithologische 
Veränderung langsamer erfolgt. Sie ist immer wieder durch Einschübe von 
subaquatischen Rutschungen und Grobsandsteinen unterbrochen, die westlich des 
Klosters fehlen. Die am Kloster als scharfe Grenzfläche ausgebildete 
Sequenzgrenze UC4 verliert zuerst wenig an Deutlichkeit. Im Profil '14 km E' Kloster 
St. Antonius' sind die 'flooding surfaces' der unterlagernden Sequenz UC3/4 
deutlicher ausgebildet als im Profil 'Kloster St. Antonius'. Weiter östlich am Gebel 
Thelmet geht die Sequenzgrenze UC4 in eine undeutliche Grenzfläche innerhalb 
von Sand- und Siltsteinen über. Die monotone Lithofazies und die undeutlich 
ausgebildeten Sequenzgrenzen sind nach VAN WAGONER et al. (1988) ein 
Resultat der Verlagerung in tiefere Anteile der Rampe. 
Innerhalb des Wadi Sfir gehen die Schichten der Sequenzen UC3/4 und UC4/PA1 
in östlicher Richtung in massige Siltsteine und Wechsellagerungen über. Die 
Wechsellagerungen bestehen aus unregelmäßig mittelbankigen Kalkstein (0,3-0,6 
m) und 10-20 cm mächtigen feinschichtigen Sandstein. Die Kalksteine enthalten 
eingeregelte Austernschalen. Es wird eine dem Profil 'Kloster St. Antonius' 
entsprechende, aber geringfügig vom Liefergebiet entferntere Position auf der 
distalen Rampe angenommen. Die Silt- und Sandsteine werden als auskeilende 
Schüttungsfächer interpretiert. 
Die Entwicklung der Sequenzen des Maastricht im westlichen Südgalala 
Die Schichten im westlichen Südgalala werden als Bildungen des äußeren Schelfs 
interpretiert. Die siliziklastische Beeinflussung wird auf die im südlichen Nordgalala 
aktive Schwelle zurückgeführt. Die in westlicher Richtung entlang des Nordrandes 
des Südgalala aufgenommenen Profile zeigen eine zunehmende Distanz zum 
Liefergebiet an. Zusammen mit einer Verschiebung in die NNW-SSE ausgerichtete 
Achse der Schwelle im südlichen Nordgalala führt dies zu zunehmend pelitischer 
Sedimentation und einer Mächtigkeitsabnahme der einzelnen Sequenzen (siehe 
Abb. 22). 
9.2.2.4 Südlicher Südqalala und Wadi Dakhl 
Südlich des Südgalala verzahnen die feinklastischen Schüttungen der 
progradierenden Rampe mit kreidigen und mergeligen Ablagerungen des Schelfs. 
Der von der Rampe stammende klastische Einfluß innerhalb der Sedimente und ihre 
Mächtigkeit verringern sich in südlichen Richtungen. 
Im Profil 'Kloster St. Paul' (siehe Abb. 1, Abb. 22 und Abb. 23) folgen oberhalb der 
campanen Schichten 67 m kreidige Ablagerungen. Die Globotruncanella havanensis 
- Zone konnte innerhalb der Schichten nicht nachgewiesen werden. Die Schichten 
ab Profilmeter 35,4 (Probe 280992/19) werden in die Globotruncana aegyptiaca -
Zone mit einer Mächtigkeit von 39.2 m eingeordnet. Darüber folgen bis zur K/T-
Grenze bei Profilmeter 102,5 kreidige Ablagerungen mit Gansserina cf. gansseri 
(siehe Tafel 15, Fig. 7). 
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^öö. 22 Korrelation der Sedimente des Maastricht in einem von Nord nach Süd 
verlaufenden Profilschnitt durch das südliche Galala-Massiv. 
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Innerhalb dieser Zone nehmen die Artenzahl und Diversität der Foraminiferen zu. 
Zusätzlich kommen G. rosetta (siehe Tafel 16, Fig. 2), Globotruncanita cf. pettersi 
(siehe Tafel 16, Fig. 11), Heterohelix striata (siehe Tafel 15, Fig. 6), 
Globotruncanella petaloidea (siehe Tafel 15, Fig. 9) und Planoglobulina sp. (siehe 
Tafel 15, Fig. 5) vor. Abathomphalus mayaroensis konnte nicht nachgewiesen 
werden. Bei Profilmeter 84 gehen die Schichten graduell in mergelige kreidige 
Kalksteine über. Durch das P/B-Verhältnis und die benthonischen Foraminiferen 
Cibicidoides cf. allieni (Tafel 22, Fig. 3), Neoflabellina sp., Dorothia sp. (Tafel 23, Fig. 
8) und Ammodiscus sp. werden für die Ablagerungen entsprechend BERGREN & 
AUBERT (1975) und VAN MORKHOVEN et al. (1986) tiefneritische bis oberbathyale 
Bildungstiefen angenommen. Der klastische Einfluß wird auf die von Nordosten 





































.0 v, * 
•*= m o 
















Kloster St. Paul 
100 m 




i T l ^ l T l Ä prfT 
*^m T TO5-












l - l - l - l 
3 
Iäi. 
- ' • ü J ^ - ' -
-L-±-±T±-±-
f1 l - l - l [3333313 l - l - l - l 
^ 
















i i | J_"j\ CO28992/25 




^ „ 28992/22 
Q Q 28992/20 
I - I — r 
M - l - l - & 
. — • — ' — • 




















Abö. 23 Die Sedimente des Campan und Maastricht am Kloster St. Paul. 
Bei einer Profilverlagerung in südliche Richtung (Profil 'Wadi Dakhl', siehe Abb. 1 
und Abb. 22) nimmt die Mächtigkeit der kreidigen Ablagerungen des Maastricht ab. 
Die durch entsprechende Foraminiferen angezeigte Globotruncana aegyptiaca -
Zone erreicht eine Mächtigkeit von 41,1 m. Die Mächtigkeit der überlagernden 
Gansserina gansseri - Zone beträgt 11 m. Abathomphalus mayaroensis konnte nicht 
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nachgewiesen werden. Die kreidigen Ablagerungen mit einem P/B-Verhältnis von 
ca. 60 % und den benthonischen Foraminiferen Cibicidoides cf. hyphalus, 
Gavellinella sp. (siehe Tafel 23, Fig. 5), Tritaxia sp., Dentalina sp. (siehe Tafel 22, 
Fig. 8), Neoflabellina sp., Ammodiscus sp. (siehe Tafel 22, Fig. 9) werden als 
Ablagerungen des äußeren Schelfs gedeutet. Entsprechend der Tiefenangaben für 
benthonische Foraminiferen von BERGREN & AUBERT (1975) und VAN 
MORKHOVEN et al. (1986) werden tiefneritische bis oberbathyale Entstehungstiefen 
angenommen. 
9.2.3 Gesamtbetrachtung 
Die lithologische Entwicklung der Sequenzen des Maastricht im südlichen Galala-
Massiv zeigt eine Abnahme der psammitischen und eine Zunahme des pelitischen 
Anteile entlang des Nordrandes nach Osten. Dies deutet eine distal ausgerichtete 
Faziesabfolge an. Die Sequenzgrenzen sind am markantesten in den oberen 
Anteilen der distalen Rampe ausgebildet. Die LST's sind am besten in den äußeren 
Bereichen der distalen Rampe, die TST's und HST's am besten in der oberen 
distalen und der proximalen Rampe zu gliedern. Die basalen Flächen der LSW 
(UC1/2, UC2/3) zeigen oft nach SE einfallende 'downlap'-Flächen. 
Die biostratigraphische Korrelation der Profile zeigt ein auf den Südgalala 
beschränktes zweidimensionales Bild zur lateralen Entwicklung der Sequenzen (vgl. 
Abb. 21 und 22). In den Profilen ist eine Progradation der Sequenzen und 
Parasequenzen in südliche Richtung zu erkennen. Durch Korrelation der Sequenzen 
und 'parasequence-sets' wird die Vertiefung des Ablagerungsraumes entlang des 
Nordrandes des Südgalala erkennbar. Zusammen mit ähnlichen südlich 
ausgerichteten Entwicklungen innerhalb des Wadi Mihraf, Wadi Sfir und Wadi 
Askhar sowie 14 km östlich des Kloster St. Antonius wird ein Einfallen der Rampe in 
südöstliche Richtungen rekonstruiert. Die TST's und HST's nehmen zuungunsten 
der LST-Ablagerungen an Mächtigkeit zu. Die Ausrichtung der beobachteten 
synsedimentären Rutschungen weist nicht eindeutig nach Südosten. BÄNDEL & 
KUSS (1987) beschreiben vom Kloster St. Antonius sogar nach Norden gerichtete 
Rutschungsstrukturen. Die im Rahmen der Untersuchungen beobachteten und 
eingemessenen Strukturen zeigen Ausrichtungen in südliche Richtungen. Östlich 
des Klosters zeigen die Rutschungen vorwiegend nach SE, westlich davon sind die 
Mehrzahl der Rutschungen nach Süden oder Südwesten ausgerichtet. Die 
Parasequenzen (innerhalb der Sequenzen UC1/2, UC2/3, UC3/4, UC4/PA1) 
progradieren innerhalb der TST's in östliche bis südöstliche Richtungen. Die 
Richtung der retrograden Parasequenzen in den LST's ist aufgrund der Verteilung 
der Aufschlüsse nicht so gut zu verfolgen. Nördliche bis nordwestliche Richtungen 
werden angenommen. Innerhalb des Maastricht verflacht der Ablagerungsraum im 
nördlichen Südgalala zunehmend. Die beschriebene Verteilung der lithologischen 
Muster progradiert in geringerem Maße nach Südosten. Die lithologischen 
Verzahnungsmuster sind jetzt stärker ausgebildet. Die Sequenzgrenzen werden 
durch gut erkennbare, klar definierte Flächen markiert und sind auch auf der 
distalen Rampe besser zu gliedern. 
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9.3 Ablagerungssequenzen im Paleozän und Eozän 
Während des Alttertiär kommt es im Untersuchungsgebiet verstärkt zur Bildung von 
Kalksteinen. Diese dominieren im Paleozän des Südgalala und im Untereozän des 
Nordgalala und nördlichen Westsinai. Klastisch-karbonatische Wechselfolgen sind 
südlich und lokal auch nördlich der Kalksteine aufgeschlossen. Die Entwicklung der 
Sequenzen kann auf der äußeren proximalen bis distalen Rampe im Südgalala am 
besten verfolgt werden. Sequenzstratigraphische Gliederungen konnten auch im 
nördlichen Galala-Massiv und nördlichen Westsinai (proximale Anteile der Rampe) 
durchgeführt werden. Sie fokussieren sich auf das Untereozän. Die Tonsteine und 
Karbonate südlich des Südgalala und im südlichen Westsinai sind nur bedingt in 
'Systems tracts' gliederbar. 
9.3.1 Megasequenz MPA1 (Oberes Maastricht bis Oberes Paleozän) 
In dieser Megasequenz sind innerhalb des Untersuchungsgebietes mehrere 
Lithofaziestypen ausgebildet: 
Im nordöstlichen Westsinai sind siltige dünn- bis mittelbankige kreidige 
Ablagerungen und Siltsteine aufgeschlossen. Der Siltanteil nimmt zum Hangenden 
hin zu, während die Schichtmächtigkeiten abnehmen. Vereinzelt sind dunkle, siltige 
Mergelbänder eingeschaltet (Gebel Gindi). In dem nordwestlich anschließenden 
Profil 'Ain Sudr' konnten keine paleozäne Sedimente nachgewiesen werden. Im 
Norden des Westsinai sind massige kreidige Kalksteine ausgebildet (Gebel 
Mucheiba, Gebel Um Makhasa). Südlich des Südgalala (Wadi Dakhl) und im 
südlichen Westsinai (Hamam Faraun) wurden im Paleozän distale Tonsteine mit 
geringen Mächtigkeiten ('Condensed section', Wadi Dakhl) abgelagert. Im 
südöstlichen Südgalala (Kloster St. Paul) ist eine mergelige Übergangsfazies 
ausgebildet. Über kreidigen Ablagerungen des Maastricht folgen hier paleozäne 
siltige Mergel. Eine Ausnahme bildet das Profil Bir Dakhl'. Dort sind basal 
paleozäne kreidige Kalksteine mit dünnen Sandsteinen und Grobsandhorizonten 
ausgebildet. Im Gebiet des nördlichen und zentralen Südgalala sind reine Kalksteine 
von 30-70 m Mächtigkeit ausgebildet, die in mehrere Sequenzen gegliedert werden. 
Die Entwicklung dieser Kalksteine wird der'äußeren proximalen Rampe zugeordnet. 
Innerhalb des Südgalala wurde eine südöstlich gerichtete Progradation mit 
'upstepping' der Sequenzen festgestellt. 
Als untere Grenzfläche der Megasequenz wurde die Sequenzgrenze 1. Ordnung 
UC4 mit oberhalb entwickelten LST interpretiert. Merkmale für subaerische 
Exposition sind nicht entwickelt. 
Als obere Grenzfläche der Megasequenz wurde die Sequenzgrenze 1. Ordnung 
PA5, mit überlagerndem LST interpretiert. Die unterlagernden Kalksteine zeigen 
schwache Dolomitisierung. 
9.3.1.1 Nordwestlicher Sinai 
Im Norden des Westsinai (Profil 'Gebel Um Makhasa', siehe Abb. 1 und Abb. 24) 
werden die kreidigen Kalksteine des Maastricht von lateral auskeilenden 
mikritischen und bioklastischen Kalksteine überlagert. Diese Wackestones enthalten 
in pyritisierten Horizonten Operculinen und A. (G.) cf. pilula (siehe Tafel 9, Fig. 2) 
der A. (G.) levis - Zone des mittleren Paleozän. 
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Abb. 24 Korrelation der paleozänen und untereozänen Ablagerungen östlich des 
Golfes von Suez. 
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Solche Mikrofaziestypen können nach TUCKER & WRIGHT (1990) im Bereich von 
Karbonat-Sandbänken ('barren') vorkommen. Die FeS2-Anreicherungen deuten eine 
Ablagerung in sublitoralen, sauerstoffarmen Tiefen an. Darüber folgen kreidige 
Kalksteine mit eingeschalteten mergeligen Kalksteinlinsen, die als Bildungen des 
äußeren Schelfs gedeutet werden. Diskordant folgt eine Wechsellagerung von 
Kalksteinen und Silten, die in die A. ellipsoidalis - Zone eingeordnet wird. 
Eine ähnliche lithologische Abfolge ist in dem südlich gelegenen Gebel Mucheiba 
aufgeschlossen. Über dickbankigen mergeligen kreidigen Kalksteinen folgen 
diskordant massige kreidige Kalksteine. Die im Hangenden folgenden Schichten 
sind überschottert. Darüber lagert eine Wechsellagerung von Dolomiten und 
mergeligen Kalksteinen, die entsprechend dem Profil 'Gebel Um Makhasa' in das 
untere Eozän gestellt wird. Es überlagern Kalksteine mit Si02-Konkretionen, die als 
Bildungen des tiefen Schelfs interpretiert werden. Ähnlich wie im Profil 'Gebel Um 
Makhasa' wird eine Vertiefung des Ablagerungsraumes angenommen. 
Die in den kreidigen Ablagerungen ausgebildete Fazies des äußeren Schelfs wird 
im Paleozän vom Einfluß der sich vom Nordgalala ostwärts ausdehnenden Schwelle 
erfaßt. In den nördlichen Profilen ('Gebel Um Makhasa', 'Gebel Mucheiba') werden 
weiterhin kreidige Ablagerungen des äußeren Schelfs akkumuliert. Einflüsse eines 
südlich anlagernden Hochgebiets sind zu erkennen. 
Im Wadi Sudr wird aufgrund eines das obere Maastricht und Paleozän erfassenden 
Hiatus die Schwellenregion vermutet (siehe Abb. 24). Sie versorgt im oberen 
Maastricht und Paleozän die südöstlich benachbarten Gebiete (Gebel Gindi, Hamam 
Faraun) mit geringen klastischen Einträgen. Im Süden des Untersuchungsgebietes 
ist, beeinflußt durch die südöstlich progradierende Karbonatrampe des Südgalala 
ein Depocenter ausgebildet. Im Profil 'Hamam Faraun' (siehe Abb. 1) werden die 
kreidigen Kalksteine des Maastricht von einer an der Basis stark siltigen Kreide 
überlagert. Im Hangenden folgen siltige Tonmergel und ein Kalkstein mit starken Fe-
Anreicherungen und eingeschalteten Mergeln, deren Coccolithophoriden ins 
Untereozän (MAI mündl. Mitt, 1995) gestellt werden. Die basalen mergelig-kreidigen 
Sedimente werden wegen der vorkommenden kleinwüchsigen Formen von 
Parasubbotina äff. pseudobulloides (siehe Tafel 18, Fig. 11), Eoglobigerina fringa 
und Guembelitria cretacea (Probe 130593/29) in die untere P. pseudobulloides -
Zone gestellt. Im Hangenden entnommene Proben zeigen Foraminiferen der 
Planorotalites pusilla pusilla bis P. pseudomenardii - Zone. Die basalen siltigen 
kreidigen Kalksteine werden als Bildung des äußeren Schelfs interpretiert. Die 
siltigen Anteile werden als Einflüsse der distalen Rampe gedeutet. Das Einsetzen 
der Mergel wird mit einer in der P. pusilla pusilla - Zone stattfindenden 
Transgression in Verbindung gebracht. 
9.3.1.2 Nordgalala 
Die vermutlich im Obercampan bis Untermaastricht gebildete Schwelle im 
südlichen Nordgalala beeinflußt auch im Paleozän die Sedimentation im Nordgalala. 
Im Profil 'Camp' (siehe Abb. 1 und Abb. 29). Am Südrand des Nordgalala sind 
sandige Dolomite mit eingeschalteten 'Grainstones' ausgebildet. Diskordant 
überlagern kreidige Ablagerungen, die der Sequenz PA4/5 zugeordnet werden. 
Darüber sind Kalksteine mit Foraminiferen der A. moussoulensis - Zone ausgebildet. 
Für die Dolomite und 'Grainstones' wird ein paleozänes bis untereozänes Alter 
angenommen. Entlang einer Linie W Bir Madsus-Bir Quseib fehlen Schichten, die 
dem Paleozän zugeordnet werden können. Ähnliche, dem Paleozän zugordnete 
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Lithologien im nördlichen Nordgalala (Profil '15 km S' Ain Suhkna') zeigen, daß 
nördlich der Schwelle Sande und klastisch dominierte Karbonate gebildet wurden. 
Südlich erscheinen inter- bis subtidale Kalksteine, die der oberen proximalen Rampe 
zugeordnet werden (siehe Abb. 29). 
9.3.1.3 Zentraler Südgalala 
Im zentralen Südgalala sind im Paleozän mächtige Kalksteine ausgebildet, die in 
südöstlicher Richtung auskeilen und dort mit Mergeln und kreidigen Ablagerungen 
verzahnen. 
Im östlichen Südgalala (Profil 'Gebel Thelmet', siehe Abb. 1 und Abb. 26) beginnt 
die paleozäne Abfolge mit karbonatisch gebundenen Sandsteinen und 'Grainstones' 
der Sequenz UC4/PA1. Die Sequenzgrenze PA1 ist ein durch Kalksteingerölle 
markierter Horizont. Innerhalb der Sequenz PA1/2 sind ebenfalls massige 
karbonatisch gebundene Sandsteine ausgebildet. Die diskordant überlagernde 
Sequenz PA2/3 zeigt im TST Kalksteine, deren Schichtflächen ein 'downlap' in 
südöstliche Richtungen abbilden. Innerhalb der Kalksteine erscheinen linsige 
Rutschkörper mit Rotalgen und Serpuliden. Die überlagernden mergeligen 
Kalksteine des HST enthalten Rotalgen, Discocyclinen, Operculinen und 
planktonische Foraminiferen. Die vorkommenden Formen Alveolina (Glomalveolina) 
dachelensis, A. (G.) cf. subtilis (Probe 180393/22; siehe Tafel 12, Fig. 4) erlauben 
eine Einstufung in die A. (G.) levis -Zone. Die Sequenzgrenze PA3 zeigt eine 
deutliche Aufarbeitung der unterlagernden Schichten. In der überlagernden Sequenz 
PA3/4 sind im TST Kalksteine mit Serpuliden, Discocyclinen, Operculinen, 
Miscellaneen, Corallinaceen, Grünalgen, Poriferen und Korallen (Probe 180393/18; 
siehe Tafel 11, Fig. 3) ausgebildet. Die biopelmikritischen Wacke- bis Floatstones 
mit Intraklasten (Probe 180393/19; siehe Tafel 8, Fig. 3) werden aufgrund der 
vorkommenden Formen Miscellanea rhomboidea, Mise, meandrina, A. (G.) 
dachelensis, A. (G.) telemetensis A. (G.) pilula und A. (G.) levis werden die 
Schichten in die A. (G.) levis - Zone eingestuft. Der überlagernde HST enthält eine 
Wechsellagerung von Kalksteinen und geringmächtigen Silten. Die Kalksteine sind 
Wackestones mit A. (G.) lepidula (Probe 301092/79;siehe Tafel 8, Fig. 4 und Fig. 5 
sowie Tafel 10, Fig. 4). Oberhalb der undeutlich ausgebildeten Sequenzgrenze PA4 
wird der TST der Sequenz PA4/5 durch einen Anreicherungshorizont von 
Kalksteingeröllen mit A. (G.) pilula, Operculina sp. und Quinqueloculina sp. in einem 
Wackestone angezeigt. Im Hangenden folgt eine Wechsellagerung von mergeligen 
Kalksteinen und Siltsteinen. Die mfs wird durch einen diskordant überlagernden 
Wackestone mit Operculina sp., Miscellanea sp., A. (G.) pilula, A. (G.) telemetensis 
und Grünalgen markiert. Der folgende HST zeigt eine Wechsellagerung von 
mergeligen Kalksteinen und siltigen Mergeln mit zum Hangenden abnehmenden 
Bankmächtigkeiten. Die Schichten der Sequenz PA4/5 werden wegen der Form A. 
(G.) pilula in die A. cueumiformis - bis A. ellipsoidalis - Zone gestellt (nach 
HOTTINGER 1960a). Die Kalksteine der beschriebenen Sequenzen werden 
entsprechend den Mikrofaziestypen von WILSON (1975) in den offenen 
Plattformbereich, d.h. die proximale Rampe gestellt. Die gesamte Abfolge wird als 
progradierende Karbonatsedimentation der proximalen Rampe gedeutet. Die 
vorkommenden Grünalgen und Alveolinen werden neritischen Tiefen zugeordnet. 
Entsprechend Angaben von HOTTINGER (1984), TUCKER & WRIGHT (1990) und 
FLÜGEL (1978) für die vorkommenden Biogene und Mikrofazieskriterien werden 30-
50 m Wassertiefe in den LST's und 50-100 m in den TST's und HST's vermutet. 
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Im ca. 17 km westlich gelegenen Profil '14 km E' Kloster St. Antonius' werden die 
kretazischen Sandsteine mit unregelmäßigen Kontakt von 8 m massigen 
Sandsteinen ohne Austern überlagert (siehe Abb. 26). Diskordant folgen 35 m weiße 
massige knollig verwitterte Kalksteine, in denen in den untersten 40 cm 1-3 cm 
große Phosphatgerölle angereichert sind. Die aus dem basalen Kalkstein 
entnommenen Kalksteinproben zeigen Wackestones mit geringen Mengen von 
Operculina sp. und ungekielte planktonische Foraminiferen. Bedingt durch die 
unterlagernden Schichten des Maastricht und die lithologische Korrelation mit 
anderen Profilen aus dem nördlichen Südgalala werden sie in das untere Paleozän 
gestellt. Bei der lateralen Verfolgung der Sequenzgrenzen entlang der Nordkante 
des Südgalala in östlicher Richtung wurde ein 'downlap' der Sequenzen festgestellt. 
Die aufgeschlossenen Kalksteine werden deshalb der Sequenz PA2/3 zugeordnet. 
Die Sequenz UC4/PA1 und PA1/2 wird innerhalb des unterlagernden Sandsteins 
vermutet. Sie ist vermutlich als dünne, nach Osten auskeilende Randschüttung der 
progradierenden Kalksteine ausgebildet. Die geringe Mächtigkeit der Sequenzen 
wird mit der geringen Produktion von erodierten Bioklasten während des LST erklärt 
(subaerischer Exposition ausgesetzte Karbonate werden verfestigt und nur 
geringfügig erodiert, SCHLAGER 1991). Die lateralen Schüttungen der TST und 
HST sind geringer als vergleichbare LST-Schüttungen klastischer Systeme 
(SCHLAGER 1991, vgl. Kap. 8.2). 
Im nördlichen Südgalala (Profil 'Kloster St. Antonius', siehe Abb. 1 und Abb. 25) 
zeigt der LST der Sequenz UC4/PA1 eine Wechsel lag erung von Sandsteinen, 
Austernkalksteinen und Kalkmergeln. Die K/T-Grenze wird entsprechend HAQ et al. 
(1988) an der Grenze zum überlagernden TST vermutet, der Wechselfolgen von 
Sandsteinen, Mergeln und Kalksteinen enthält. Die HST folgenden 30-50 cm 
mächtigen mergeligen Kalksteine mit planktonischen Foraminiferen (P. 
pseudobulloides) keilen lateral aus und zeigen an der oberen Schichtgrenze ein 
Paläorelief. Die Sequenzgrenze PA1 (bzw. der überlagernde TST) ist ein deutlich in 
die unterlagernden Schichten einschneidender Aufarbeitungshorizont. Die im TST 
der Sequenz PA1/2 ausgebildeten massigen Kalksteine werden als Mud- bis 
Wackestones klassifiziert, die zum Hangenden in Floatstones übergehen. Oberhalb 
der undeutlich ausgebildete Sequenzgrenze PA2 treten verstärkt subaquatische 
Rutschungen auf. Die diese Diskordanz überlagernden mittelbankigen Kalksteine 
des TST enthalten eingeschaltete subaquatische Rutschungen mit Miscellaneen, 
Operculinen, Korallen und Grünalgen. Innerhalb des HST sind die mittelbankigen 
Kalksteine als Floatstones mit Miscellanea meandrina, Hottingerina lukasi, Bryozoen 
und Rotalgen ausgebildet. Die Sequenzgrenze PA3 ist eine deutliche Diskordanz mit 
'downlap' der überlagernden Schichten. Darüber folgen dickbankige Kalksteine der 
Sequenz PA3/4. Diese Boundstones enthalten Korallen, Poriferen, Corallinaceen, 
Serpuliden, Pelecypoden, Discocyclina sp., Operculina sp., Miscellanea meandrina, 
Mise. sp. und A. (G.) telemetensis (Probe 250992/37; siehe Tafel 7, Fig. 2). Die 
Sequenz wird von Rudstones mit Korallen, Poriferen, Operculina sp., Discocyclina 
sp., A. (G.) telemetensis und Grünalgen des späten HST abgeschlossen. Die 
Sequenzgrenze PA4 ist eine scharfe, unregelmäßige Fläche zu den überlagernden 
siltigen Mergeln und 'Grainstones' des TST der Sequenz PA4/5. Die mfs wird durch 
einen lateral auskeilenden bioklastischen Kalkstein mit A. (G.) dachelensis, A. (G.) 
pilula, A. (G.) telemetensis, Fallotella kochanskae, Ranikothalia sp., Korallen und 
Poriferen angezeigt. 
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Die Sequenzgrenze PA5 oberhalb des überlagernden massigen Dolomits ist eine 
scharfe Grenzfläche mit tiefgründiger Dolomitisierung des Untergrundes. Die 
folgenden 'Grainstones' der Sequenz PA5/6 enthalten A ellipsoidalis und 
Morozovella subbotinae des Untereozän. 
Die Abfolge beginnt mit mergeligen Kalksteinen der P. pseudobulloides - Zone. Die 
diskordant folgenden Kalksteine der Sequenz PA1/2 werden durch die 
vorkommenden Foraminiferen in die obere A. (G.) primaeva - bis unter A. (G.) levis -
Zone gestellt. Der Nachweis der A (G.) levis - Zone innerhalb der Sequenz PA2/3 
und PA3/4 erfolgt durch das Vorhandensein von A (G.) telemetensis unterhalb von 
A. ellipsoidalis sowie von H. lukasi und Mise, rhomboidea. Zwischen diesen 
Schichten und den überlagernden Sedimenten der A. ellipsoidalis - Zone wird ein die 
obere A (G.) levis - und die A. cueumiformis - Zone umfassender Hiatus vermutet. 
Die Kalksteine werden als Bildungen der proximalen Rampe gedeutet. Aufgrund der 
vorkommenden Faunen und Floren werden neritische Bildungstiefen vermutet, 
innerhalb derer die eustatischen Meeresspiegelschwankungen gut verfolgt werden 
können. Die durch die Profilkorrelationen ermittelte Rampengeometrie erscheint im 
nördlichen Südgalala homoklinal. 











































































Abb. 25 Die Sedimente des Paleozän und Untereozän am Kloster St. Antonius 
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Die Sequenzen UC4/PA1 und PA1/2 gehen in östlicher Richtung nach ca. 3-6 km in 
25 m Wechsellagerung von massigen bioturbaten Siltsteinen (0,5-1,2 m) und 
mittelbankigen, massigen Sandsteinlinsen (0,3-1,1 m) über (siehe Abb. 21). Die 
Sandsteine nehmen zum Hangenden an Anzahl und Mächtigkeit zu. Die 
Kreide/Tertiär-Grenze wird an der Basis der ersten mächtigen 
Sandsteineinschaltungen vermutet. In den obersten 5 m sind die Sandsteine 
schräggeschichtet. Darüber lagern 30 m massige knollig verwitterte Kalksteine der 
Sequenz PA3/4. In Linsen eingeschaltete Floatstones enthalten Operculina sp., 
Discocyclina sp., Hottingerina lukasi, Korallen, Corallinaceen und Grünalgen. Die 
Kalksteine werden in die A. (G.) primaeva bis A. (G.) levis - Zone gestellt. Es wird 
eine Position auf der oberen distalen Rampe angenommen. In der Sequenz PA1/2 
sind 'Grainstones' ausgebildet, die vermutlich randliche Schüttungen der am Kloster 
St. Antonius ausgebildeten Kalksteine darstellen. Die Kalksteine der Sequenz PA1/2 
keilen lateral zwischen dem Profil '14 km E' Kloster St. Antonius' und dem Profil 
'Kloster St. Antonius' aus. 
Im Profil 'Wadi Mihraf am Nordrand des Südgalala, ca. 2 km westlich des 
Antoniusklosters, ist innerhalb der Sequenzen UC3/4 und UC4/PA1 25 m eine 
gradierte Wechsellagerung von Siltsteinen und Sandsteinen aufgeschlossen (siehe 
Abb. 1 und Abb. 21). Die Wechsellagerung zeigt ein 'coarsening upward'-Gefüge. 
Die Sandsteine sind vereinzelt schräggeschichtet. Die Kreide/Tertiär-Grenze wird 
innerhalb dieser Wechsellagerung vermutet. Die überlagernden 30 m knollig 
verwitternden Kalksteine enthalten linsenförmig herauswitternde Kalksteinkörper. 
Für die Kalksteine wird durch lithologischen Vergleich mit dem Profil 'Kloster St. 
Antonius' ein paleozänes Alter vermutet. Aus dem Vergleich des Profils mit der im 
östlichen Wadi Sfir beobachteten Lithologie resultiert eine ähnliche Position auf der 
distalen Rampe. Für das südlich zwischen diesen Gebieten liegende Wadi Sfir wird 
eine nähere Position zur proximalen Rampe (bzw. dem Liefergebiet) interpretiert. 
Zusammen mit der lithologischen Ausbildung am Kloster St. Antonius wird deshalb 
eine um das Kloster St. Antonius und Wadi Sfir streichende Fazieszonierung 
konstruiert. Dieses Verteilungsmuster wird als NNE-SSW streichende 
progradierende Karbonatrampe erklärt, die mit ihrer SSW-Kante das Kloster St. 
Antonius erreicht. Die Vertiefung der distalen Rampe mit den entsprechenden 
Lithofaziesgürteln verläuft entlang einer gedachten Progradationsrichtung vom 
Kloster St. Antonius über das östliche Wadi Sfir zum Kloster St. Paul (siehe Abb. 21 
und Abb. 26). Weniger auffällig ist diese Vertiefung abseits der progradierenden 
Rampe in SSW-Richtung zu beobachten. Bedingt durch den langsamen lateralen 
Übergang der 'Syrian Arc'-Schwelle und der verbundenen Karbonatrampe wechseln 
die Lithologien westlich entlang des Südgalala in den Sequenzen langsam von 
Karbonaten zu Siltsteinen und Mergeln. 
In der lateralen Fortsetzung des Sandsteins der Sequenz UC4/PA1 in westlicher 
Richtung ist eine Abnahme der basalen phosphatischen Gerolle erkennbar. Der 
Horizont mit 'fining upward' an der Basis der Sandsteine verringert sich 1 km weiter 
westlich auf 4 m. Grabbauten und Fluchtspuren wurden dort nicht festgestellt. In die 
überlagernden 20 m der Sandsteine sind vereinzelt bis zu 0,5 m mächtige 
Kalksteinlinsen eingeschaltet. Diskordant überlagern knollig verwitternde Kalksteine, 
die linsig herauswitternde Kalksteinkörper (Wackestones mit Großforaminiferen) 
enthalten. Die unregelmäßig gebankten mergeligen Kalksteine, wie sie in den 
Profilen 'Wadi Sfir', 'Kloster St. Antonius' und '2 km W Wadi Askhar' oberhalb der 
Sandsteine erscheinen, sind nicht ausgebildet. Diese Schichten können nicht exakt 
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datiert werden. Die veränderte lithologische Abfolge wird als Resultat einer tieferen 
Position auf der distalen Rampe gesehen. Die vom letzten Profil lateral verfolgten 
Sedimentkörper scheinen auszukeilen. Die in den Sandstein eingeschalteten 
Kalksteinkörper werden als subaquatische Rutschungen der unteren distalen Rampe 
interpretiert. 
Die laterale Entwicklung der Sequenzen im Südaalala 
Die Sequenzgrenze PA1 ist am Kloster St. Antonius als deutliche Aufarbeitungslage 
der unterlagernden Schichten zu erkennen. Der Hiatus an der Sequenzgrenze PA1 
scheint in östlichen Richtungen an Reichweite zu gewinnen. Die am Kloster St. 
Antonius unterhalb der massigen paleozänen Kalksteine aufgeschlossenen 
mergeligen Kalksteine werden in östlicher Richtung durch dunkle Siltsteine ersetzt. 
Profil '14 km E' Kloster St. Antonius' wird als Alter oberes Maastricht bis unteres 
Paleozän für diese Schichten vermutet. Diese Siltsteine werden ohne starke 
Aufarbeitung von Kalksteinen der Sequenz PA2/3 überlagert. 
Die Sequenz PA1/2 keilt lateral ca 3 km östlich des Klosters St. Antonius aus. Die 
Sequenzgrenze PA2 ist eine deutlich ausgebildete Fläche. Sie wird von linsenförmig 
herauswitternden Kalksteinlinsen überlagert, die Korallen, Miscellanea sp., 
Operculina sp. und A. (G.) telemetensis enthalten. 
Die Sequenzgrenze PA3 ist eine deutliche ausgebildete Diskordanz mit 'downlap' 
der überlagernden Schichten. Darüber folgen Float- bis Boundstones mit Korallen, 
Corallinaceen, Serpuliden, Austern, Discocyclina sp., Operculina sp., Miscellanea 
sp., A. (G.) telemetensis und Grünalgen. Für diese Fazies werden neritische 
Bildungstiefen der proximalen Rampe angenommen. Während die Mächtigkeit der 
Sequenz PA2/3 relativ konstant bleibt, ist für die obere Sequenz PA3/4 nach Süden 
eine Mächtigkeitsabnahme zu verzeichnen. Diese proximalen Kalksteine sind allein 
auf die Umgebung des Antoniusklosters beschränkt. Nach Südosten und Westen 
wandeln sich die Kalksteine zu Wackestones mit Foraminiferen, für die oberbathyale 
Entstehungstiefen angenommen werden. Die Schichten verzahnen nach Südosten 
mit Silten und Mergeln der distalen Rampe und des Schelfs. Deutlich ist dies an der 
Sequenzgrenze PA3 im Gebiet 14 km östlich des Klosters (siehe Tafel 5, Fig. 1). Die 
Mächtigkeit der Sequenz PA3/4 bleibt konstant. Die Progradation der Sequenz 
PA2/3 wird bis zum Gebel Thelmet und zum Pauluskloster verfolgt. 
Die Sequenzgrenze PA3 verläuft zuerst an der Grenze zum überlagernden TST 
und HST der Karbonatsequenz PA3/4 (mit einem Hiatus). Nach Südosten verläuft 
die Sequenzgrenze PA3 unterhalb mit den Kalksteinen verzahnenden 'Grainstones' 
und Mergeln des LST der Sequenz PA3/4. Das distale Auskeilen des TST und HST 
dieser Sequenz ist in den überlagernden Kalksteinen gut zu verfolgen. Die 
Kalksteine der Sequenz PA3/4 konnten nur am Nordrand und im nördlichen 
zentralen Teil des Südgalala beobachtet werden, im südlichen Teil keilen sie aus 
und werden oberpaleozänen-untereozänen Wechsellagerungen überlagert. 
Im Süden und Südosten des Südgalala werden die auf der Rampe progradierten 
Kalksteine der Sequenz PA3/4 von den Wechsellagerungen der Sequenz PA4/5 
überlagert (vgl. Profil 'Gebel Thelmet' und 'Kloster St. Paul', A (G.) levis - Zone). Am 
Gebel Thelmet folgen auf die neritischen Floatstones der Sequenz PA3/4 
Wackestones mit Foraminferen der Sequenz PA4/5. 
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iAöö. 26 Korrelation der paleozänen Profilanteile in einem von Nordwest nach 
Südost verlaufenden Profilschnitt durch das südliche Galala-Massiv. Es wird eine 
distal versteilte Rampenmorphologie abgeleitet (vgl. Kap. 10). 
9.3 Ablagerungssequenzen im Paleozän und Eozän 
99 9. Sedimentationszyklen in den Profilen 
Im nördlichen Südgalala (Profil 'Kloster St. Antonius') werden die proximalen 
Kalksteine (PA1/2, PA2/3, PA3/4 und PA4/5) erst im Untereozän von 'Grainstones' 
und bioklastischen Kalksteinen überlagert (A. ellipsoidalis - Zone, PA5/6). Es wird 
ein Rückzug der proximalen Kalksteine in nördliche Richtungen vermutet (vgl. Abb. 
26). 
9.3.1.4 Südlicher Südgalala und Wadi Dakhl 
Der südliche Südgalala wird im Paleozän von den Ablagerungen der 
progradierenden Karbonatrampe erfaßt. Im Wadi Dakhl entsteht südlich der 
progradierenden Rampe ein Depocenter. 
Im Profil 'Kloster St. Paul' (siehe Abb. 1, Abb. 26 und Abb. 27) im südöstlichen 
Südgalala gehen die kreidigen Kalksteine des Maastricht bei Profilmeter 83,7 
graduell in mergelige kreidige Ablagerungen über. Ab Profilmeter 107 überlagern 
dunkle massige Mergel, die nach Nordosten mit mergelig-siltigen kreidigen 
Kalksteinen verzahnen (siehe Tafel 2, Fig. 2; Tafel 2, Fig. 3). Die bei Profilmeter 
105,4 m entnommene Probe 110294/69 enthält kleinwüchsige Formen von 
Parasubbotina pseudobulloides, Eoglobigerina fringa, Guembelitria cretacea und 
Globigerina sp. (siehe Tafel 18, Fig. 1) zusammen mit Fischzähnen und terrigenem 
Quarz. Ab 109 Profilmeter folgen Foraminiferen der M. trinidadensis - Zone (P 
pseudobulloides, Morozovella trinidadensis, M. inconstans und Globoconusa 
djaubergensis; Probe 280992/32). Oberhalb dieser Zone folgen P pseudobulloides, 
M. trinidadensis und M. uncinata der M. uncinata - Zone (Probe 280992/34). Die 
überlagernde M. angulata - Zone erreicht eine Mächtigkeit von 5 m und zeigt eine 
individuenreiche Fauna mit M. angulata (siehe Tafel 20, Fig. 4 bis Fig. 9 und Tafel 
21, Fig. 2), M. cf. uncinata (siehe Tafel 21, Fig. 1), M. aequa (siehe Tafel 21, Fig. 3), 
Acarinina mckannai, Planorotalites cf. chapmanii (siehe Tafel 20, Fig. 1), P. äff. 
compressa (siehe Tafel 20, Fig. 2) und Planorotalites sp. (siehe Tafel 20, Fig. 3). 
Vergemeinschaftet sind diese Formen - wie in den vorhergehenden Zonen - mit 
Cibicidoides hyphalus, Gavellinella sp. und Lenticulina sp. 
Die kreidigen Ablagerungen können nicht in Sequenzen gegliedert werden. Die 
Schwankungen des P/B-Verhältnisses bzw. die enthaltenen Foraminiferen erlauben 
diesbezüglich keine verläßlichen Interpretationen. Es überlagern mergelige 
Kalksteine des HST der Sequenz PA3/4. Sie sind als Wackestones mit Miscellanea 
rhomboidea, Discocyclina sp., planktonischen Foraminiferen und Bioklasten von 
Korallen ausgebildet (Probe 280992/20). Am Kontakt zu den unterlagernden 
Mergeln ausgebildete Anreicherungen von Foraminiferen der M. angulata - Zone 
werden als mfs interpretiert. Im Hangenden überlagert die Sequenz PA4/5 mit 
Kalksteinen und 'Grainstones' des LST sowie einer Wechsellagerung von 
Kalksteinen und Mergeln des TST. Innerhalb dieser Schichten werden die A. (G.) 
primaeva - und A. (G.) levis -Zone vermutet. Es folgen dolomitische Kalksteine sowie 
eine Wechsellagerung von mergeligen Kalksteinen und Kalkmergeln des HST. Die 
in der Wechsellagerung eingeschalteten turbiditischen Kalksteine und 'debris flows' 
enthalten A. ellipsoidalis (Probe 280992/21). 
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-4ÖÖ. 27 Darstellung der Sedimente des Paleozän und Untereozän im Profil 'Kloster 
St. Paul". 
Die laterale Entwicklung in der Umgebung des Paulusklosters 
Am Pauluskloster gehen die massigen kreidigen Kalksteine des Maastricht graduell 
in dickbankige bis mittelbankige, mergelige kreidige Ablagerungen mit 
eingeschalteten Mergeln über. Die Kreide/Tertiär-Grenze liegt innerhalb dieser 
Einheit. Oberhalb der Kreide/Tertiär-Grenze überlagern dunkle massige Mergel 
(siehe Abb.28). 
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Abb. 28 Paleozän-eozäne Sedimente in der Umgebung des Klosters St. Paul. Die 
Korrelation der Profile (und Sequenzen) zeigt eine Mächtigkeitszunahme in südöst-
lichen Richtungen, (siehe Tafel 3, Fig. 1). 
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Bei einer Profilverschiebung um 40 m nach Osten verzahnen sich die kreidigen 
Kalksteine und Mergel mit 7 m einer Wechsellagerung bräunlicher Mergel und 
Siltsteine und einer 10 m mächtigen Wechsellagerung von mergeligen 
mittelbankigen knollig verwitterten Kalksteinen und bräunlichen Mergeln. 50 m weiter 
östlich gehen diese Schichten in dunkle mergelige kreidige Ablagerungen mit 
dünnen eingeschalteten Mergeln über. Diese Verzahnungen werden als Einflüsse 
der distalen Rampe gedeutet (vgl. Abb. 28). 
Bei einem Profilversatz um 150 m nach Westen nehmen die basalen mergeligen 
kreidigen Kalksteine an Mächtigkeit zu (auf ca. 20 m). Die überlagernden Mergel 
gehen auf ca. 7 m Mächtigkeit zurück. 
Die siltigen kreidigen Ablagerungen werden als von Schüttungen der distalen 
Rampe beeinflußte Sedimente des äußeren Schelfs interpretiert. Bedingt durch eine 
Transgression in der P. pseudobulloides bis M. trinidadensis - Zone kommt es zu 
einer Vertiefung des Ablagerungsraumes (P/B-Verhältnisse von 45-65 %). Die 
mergeligen kreidigen Kalksteine der M. uncinata - bis M. angulata - Zone (mit P/B-
Verhältnissen von 65-80 %) werden ebenfalls dem äußeren Schelf zugeordnet. 
Darin kommen die benthonischen Foraminiferen Gavellinella rubiginosa (Probe 
280992/36; siehe Tafel 23, Fig. 4), Dorothia sp. (Probe 280992/35; siehe Tafel 23, 
Fig. 10), Nodosaria sp. (Probe 280992/35; siehe Tafel 23, Fig. 3) vor. Diese Formen 
zeigen nach SAINT-MARC (1992) und SPEYER (1994) mittelneritische bis bathyale 
Tiefen an. Die erhöhten P/B-Verhältnisse deuten möglicherweise bereits den Einfluß 
eines südlich des Südgalala vorhandenen Depocenters an oder sind auf eine 
Versteilung der distalen Rampe zurückzuführen. Innerhalb der M. angulata - zone ist 
eine leicht regressive Tendenz ausgebildet. Oberhalb der M. angulata - Zone erfolgt 
eine erneute Transgression. Die im HST der Sequenz PA3/4 progradierende 
proximale Karbonatrampe tangiert mit den randlichen Schüttungen ihrer biogenen 
Kalksteine jetzt das Gebiet nördlich des Kloster St. Paul. 
In den überlagernden, der A. (G.) primaeva - bis A. ellipsoidalis - Zone 
zugeordneten Kalksteinen mit 'debris flows' erzeugt die fortdauernde Transgression 
den ersten Rückzug der Kalksteine, der trotz der nachfolgenden regressiven 
Bedingungen fortdauert. 
Im südwestlichen Südgalala (Profil 'Bir Dakhl', siehe Abb. 1) sind im Paleozän 
innerhalb der Sequenz PA1/2 massige Sandsteine des LST und im TST kreidige 
Kalksteine mit Si02-Konkretionen ausgebildet. Die kreidigen Kalksteine enthalten 
die Foraminiferen Parasubbotina pseudobulloides (Probe 090294/22; siehe Tafel 18, 
Fig. 3 sowie Probe 090294/23; siehe Tafel 18, Fig. 2) Morozovella inconstans, 
Eoglobigerina fringa, Planorotalites compressa und Globigerina sp. der P. 
pseudobulloides - Zone (Probe 090294/32). Im LST der überlagernden Sequenz 
PA2/3 folgen Sandsteine und Siltsteine, die von Sandsteinen, Silten und Mergeln 
des TST überlagert werden. Die Mergel enthalten P. pseudobulloides, Praemurica 
cf. taurica (Probe 090294/31; siehe Tafel 18, Fig. 4), M. inconstans und M. 
trinidadensis (Probe 090294/31) der M. trinidadensis - Zone. Die Probe 090294/29 in 
den überlagernden Mergeln zeigt M. cf. uncinata (siehe Tafel 18, Fig. 6), M. äff. 
angulata, siehe Tafel 18, Fig. 5), M. trinidadensis (siehe Tafel 18, Fig. 7), 
Planorotalites compressa und Globigerina sp. und wird in die M. uncinata - Zone 
gestellt. Die im Hangenden folgende Probe 090294/30 enthält bereits M. uncinata, 
M. cf. angulata (siehe Tafel 18, Fig. 8, Fig. 9 und Fig. 10) und P. pseudobulloides 
der M. angulata - Zone. Diskordant überlagern im HST kreidige Kalksteine mit Si02-
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Konkretionen. Innerhalb der Sequenz PA3/4 wird der TST von einer 
Wechsellagerung mergeliger und kreidiger Kalksteine gebildet. Der Beginn des HST 
wird durch Einschaltungen von Si02-Bändern angezeigt (mfs). Es überlagern 
mergelige Kalksteine und Kreiden mit eingeschalteten Olisthostromen. Die Sequenz 
PA4/5 zeigt eine Wechsel lag erung kreidiger und mergeliger Kalksteine mit 
subaquatischen Rutschungen pelmikritischer Kalksteine. 
Die Sedimente werden als Bildungen des äußeren Schelfs interpretiert. Wegen des 
P/B-Verhältnis von 80 %, (Probe 090294/32) und der Form ?Bulimina sp. (Probe 
090294/24; siehe Tafel 23, Fig. 11) werden tiefneritische bis bathyale 
Bildungsbedingungen angenommen. Die kreidigen Ablagerungen des äußeren 
Schelfs werden im unteren Paleozän von Schüttungen der progradierenden distalen 
Rampe erfaßt. Die im oberen Teil ausgebildete Wechselfolge kreidiger und 
mergeliger Kalksteine, die dem Schelf bzw. den internen Schelfbecken zugeordnet 
werden, zeigt den nachlassenden Einfluß der Karbonatrampe an, der 
möglicherweise durch ihren Rückzug bedingt wird. 
Südlich des Südgalala, im Profil 'Wadi Dakhl' (siehe Abb. 1 und Abb. 26), gehen 
die kreidigen Kalksteine des Maastricht graduell in siltige kreidige Kalksteine über, 
diskordant überlagern Tonsteine mit im Abstand von 1-1,5 m eingeschalteten 
Grobsandhorizonten. Die 2-4 cm mächtigen Horizonte zeigen 'fining upward' über 
einen erosiv eingeschnittenen Schichtkontakt. Proben innerhalb der siltigen 
kreidigen Kalksteine zeigen P pseudobulloides und Eoglobigerina fringa der P 
pseudobulloides - Zone. Innerhalb der Tonsteine (Probe 100294/57) ist die M. 
uncinata - Zone mit M. cf. trinidadensis (siehe Tafel 19, Fig. 1 und Fig. 2), M. 
uncinata und Parasubbotina pseudobulloides ausgebildet. Im oberen Teil der 
Tonsteine (Probe 100294/58) wurde die Morozovella subbotinae - Zone mit M. cf. 
subbotinae (siehe Tafel 19, Fig. 6 und Fig. 7), Acarinina äff. soldadoensis (siehe 
Tafel 19, Fig. 8 und Fig. 9), A. cf. soldadoensis angulosa (siehe Tafel 19, Fig. 3), M. 
formosa gracilis, M. cf. occlusa (siehe Tafel 19, Fig. 4) und M. aequa nachgewiesen. 
Eine weitere Probe (100294/59) enthält ebenfalls M. subbotinae, M. cf. formosa und 
A. äff. soldadoensis (siehe Tafel 19, Fig. 5). Innerhalb dieser Zone kommt auch 
Cibicidoides sp. (Probe 100294/64; siehe Tafel 23, Fig. 1) vor. Die ebenfalls 
innerhalb der Tonsteine (Probe 100294/67) vorkommenden benthonischen 
Foraminiferen Neoflabellina jarvisii (siehe Tafel 23, Fig. 12), Gaudryina cf. aissana 
(siehe Tafel 23, Fig. 5) und Cibicidoides allen! (siehe Tafel 23, Fig. 2) sind nach 
SAINT-MARC (1992) und VAN MORKHOVEN et al. (1986) kennzeichnend für 
tiefneritische bis bathyale Tiefen. Die Ausbildung von Peliten scheint ein südlich der 
'Syrian Arc'-Schwelle entstehendes Depocenter anzudeuten. Die eingeschalteten 
Grobsandhorizonte werden mit Sequenzen oder Parasequenzen der Karbonatrampe 
verglichen. 
9.3.2 Megasequenz MPA2 (Oberes Paleozän bis Unteres Eozän) 
Innerhalb des Untersuchungsgebietes sind mehrere Lithologien ausgebildet: 
Im nördlichen Westsinai sind siltige, mittel- bis dickbankige Kalksteine (0,4 bis 1,0 
m) aufgeschlossen. Vereinzelt sind dunkle siltige Tonsteine eingeschaltet (Ain 
Sudr). Zum Hangenden und nach Norden nimmt die Bankmächtigkeit zu. Nach 
Osten nehmen die Bankmächtigkeiten der Gesteine ab und die Siltgehalte erhöhen 
sich. Vermehrt sind siltige kreidige Ablagerungen (wie in der Megasequenz MPA1) 
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eingeschaltet (Gebel Gindi). Im südlichen Westsinai gehen die Gesteine in 
Wechsellagerungen von Kalksteinen, Silten und Sanden über. 
Im Südgalala ist eine Abfolge von mergeligen Kalksteinen ausgebildet. In den 
östlichen und zentralen Profilen ('Gebel Thelmet', 'Wadi Sfir') ist ein 'backstepping' 
der Sequenzen auf der Karbonatrampe erkennbar. Die im Profil 'Gebel Thelmet' 
aufgeschlossenen, in 2 Sequenzen gegliederten Wackestones mit planktonischen 
Foraminiferen scheinen nach Westen an Mächtigkeit abzunehmen. Im nördlichen 
Südgalala ('Kloster St. Antonius') werden die mächtigeren Kalksteine des Paleozän 
von eozänen Klastika und Karbonaten überdeckt. Diese Schichten sind nur im 
Südgalala entwickelt. Die Mächtigkeit der untereozänen Schichten nimmt nach 
Südosten zu. 
Im nördlichen Galala-Massiv und nördlich davon sind innerhalb des Oberpaleozän 
bis Untereozän mittel- bis dickbankige kreidige Kalksteine, dolomitische Kalksteine 
und Dolomite ausgebildet. Diese Schichten überlagern im südlichen Nordgalala 
diskordant Schichten des Cenoman bis Turon. Im zentralen und nördlichen 
Nordgalala geben BÄNDEL & KUSS (1987) vereinzelt Loferite innerhalb dieser 
Ablagerungen an. 
Als untere TYP 1 Sequenzgrenze PA5 wird eine Grenzfläche mit oberhalb 
entwickelten LST interpretiert. Die unterlagernden Kalksteine zeigen schwache 
Dolomitisierung. 
Als obere TYP 1 Sequenzgrenze PA7 wird eine Grenzfläche mit oberhalb 
entwickelten mächtigem LSW interpretiert. Merkmale für subaerische Exposition ist 
nicht entwickelt. 
9.3.2.1 Nordwestlicher Sinai 
Eine Transgression im unteren Eozän leitet eine Vereinheitlichung der 
Faziesräume im nordwestlichen Sinai ein. Die im Paleozän aktive Schwelle des 
Wadi Sudr verliert an Einfluß. In allen Profilen abseits der alten Schwelle sind 
mergelige Kalksteine und pelmikritische Kalksteine ausgebildet. In den die 
paleozäne Schwelle berührenden Profilen erscheinen Biomikrite mit Alveolinen und 
Nummuliten (siehe Abb. 24). 
Nördlich und südlich des Wadi Sudr werden homoklinale Rampenmorphologien 
angenommen. Der morphologische Niveauunterschied der Schwelle im Wadi Sudr 
ist gering und verliert sich im unteren Eozän. Die südlichsten Anteile des 
Untersuchungsgebietes (Hamam Faraun) werden von der in eine homoklinale 
Morphologie übergehenden Rampe im Südgalala beeinflußt. 
Im nördlichen Westsinai (Profil 'Gebel Um Makhasa', siehe Abb. 1 und Abb. 24) 
können die einzelnen Sequenzen nicht exakt gegliedert werden. Die Sequenzgrenze 
PA5 oberhalb der paleozänen kreidigen Kalksteine der Sequenz PA4/5 ist eine 
scharfe, unregelmäßig verlaufende Fläche, die als TYP 1 Sequenzgrenze 
interpretiert wurde. Innerhalb des überlagernden TST der Sequenz PA5/6 ist eine 
Wechsellagerung von Silten und Kalksteinen ausgebildet. Die Kalksteine werden als 
Boundstones von Lithothamnium sp. und Goniopora sp. (Probe 270393/10; siehe 
Tafel 9, Fig. 3) mit Orbitolites sp., Operculina sp., Nummulites sp. und Alveolina 
pasticillata der A. ellipsoidalis - Zone klassifiziert. Es sind 3 'deepening upward'-
Zyklen ausgebildet, die als Parasequenzen interpretiert werden. Eine Parasequenz 
wird dabei entsprechend der Definition von VAN WAGONER (1985) über ihre 
begrenzenden 'marine flooding surfaces' definiert. Hier sind dies die diskordant in 
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den Untergrund einschneidenden Basen der Kalksteine. Im diskordant 
überlagernden HST folgen Kalksteine mit Nummulites sp. und N. äff. fraasi (Probe 
270393/13, siehe Tafel 9, Fig. 4) und Bioklasten, deren einzelne Zyklen als 
Parasequenzen gedeutet werden. Im LST der Sequenz PA6/7 sind kalkarenitische 
Kalksteine und mergelige Kalksteine ausgebildet. Diskordant überlagern 
pelmikritische Kalksteine. Die zunehmende Einschaltung mergeliger Kalksteine mit 
Si02-Konkretionen wird als Kennzeichen des TST gedeutet. Der HST wird von 
mergeligen Kalksteinen mit Si02-Kalksteinen gebildet. Die im Hangenden folgende 
Sequenz PA7/8 wird von pelmikritischen (LST), und mergeligen Kalksteinen (TST 
und HST) gebildet. Die Entwicklung von Korallen-Boundstones und Karbonaten mit 
klastischen Einträgen, die mit mergeligen Kalksteinen des äußeren Schelfs 
verzahnen, oberhalb der paleozänen Schelfsedimente wird als Einfluß erosiver 
Vorgänge an der südlich anschließenden 'Syrian Arc'-Schwelle des Wadi Sudr 
gedeutet. 
Das benachbarte Profil 'Gebel Mucheiba' (siehe Abb. 1 und Abb. 24) zeigt eine 
ähnliche Entwicklung. Über den mergeligen und pelmikritischen Kalksteinen der 
Sequenz PA5/6 überlagern diskordant Packstones mit Nummulites sp., Discocyclina 
sp., Orbitolites sp., A. (G.) lepidula, A. (G.) äff. subtilis, A. moussoulensis und A. äff. 
leupoldi des TST der Sequenz PA5/6. Innerhalb der lateral auskeilenden Kalksteine 
kommen zusätzlich Poriferen, Corallinaceen und Dasycladaceen vor. Die mergeligen 
Kalksteine des HST enthalten A. (G.) lepidula, Nummulites sp., Discocyclina sp. und 
Gastropoden. Die prosperierenden Faunen und Floren deuten eine flachmarine 
Entstehung an, die zusammen mit den im Vergleich zum Profil 'Gebel Um Makhasa' 
stärker regressiven Bedingungen eine der Schwelle näher benachbarte Position 
andeutet. 
Im südlich folgenden Profil 'Ain Sudr' (siehe Abb. 1 und Abb. 24) fehlen die 
Schichten des Paleozän. Es ist ein vom oberen Maastricht bis an das unterste 
Eozän reichender Hiatus ausgebildet. Als Ursache wird die sich vom südlichen 
Nordgalala hierher ausweitende 'Syrian Arc'-Schwelle angesehen. Die südöstlich 
anschließenden Profile zeigen in den paleozänen Schichten einen klastischen 
Einfluß, der auf die Erosion der paleozänen Schichten im Bereich des Wadi Sudr 
zurückgeführt wird. 
Südlich, in direkter Nähe zum Wadi Sudr (Profil 'Gebel Gindi', siehe Abb. 1 und 
Abb. 24), kann die Sequenz PA5/6 oberhalb der kreidigen Ablagerungen des 
Maastricht bis Paleozän näher gefaßt werden. Die Sequenzgrenze PA5 ist eine 
deutliche Fläche mit Aufarbeitung der unterlagernden kreidigen Schichten. Dem LST 
werden Siltsteine mit Kalksteingeröllen zugeordnet. Die Gerolle enthalten 
Discocyclina sp., Operculina sp., Nummulites sp., die untereozäne Form Orbitolites 
sp. und Serpuliden. Der TST zeigt Siltsteine und Kalksteine mit Operculina sp. 
Nummulites sp., Operculina sp., Orbitolites sp. und Serpuliden. Der HST wird von 
zyklischen Wechselfolgen von Kalksteinen und Siltsteinen gebildet. Die diskordant 
in den Untergrund einschneidenden Basen der im HST eingeschalteten 
bioklastischen Kalksteine werden als 'flooding surfaces' interpretiert. Für die 
Schichten wird eine tiefneritische Bildungstiefe angenommen, wobei die Biogene auf 
allochthone Schüttungen synsedimentärer Rutschungen zurückgeführt werden. Der 
klastische Einfluß wird auf die im Wadi Sudr ab dem mittleren Maastricht 
bestehende Schwelle zurückgeführt. 
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Im südlichen Westsinai (Profil 'Hamam Faraun', siehe Abb. 1 und Abb. 24) sind 
über den paleozänen Mergeln als Floatstones ausgebildete, zuerst bioturbate und 
später konglomeratische Kalksteine (Probe 130593/33, siehe Tafel 10, Fig. 2) des 
HST der Sequenz PA5/6 ausgebildet. Ein eingeschalteter Mergelhorizont enthält 
eozäne Discoasteriden (Probe 130593/31; MAI, mündl. Mitt. 1995). Die Floatstones 
enthalten A. ellipsoidalis (Probe 130593/33; siehe Tafel 13, Fig. 2), A. (G.) lepidula, 
A. äff. cucumiformis, Operculinasp., Discocyclina sp. und Miscellanea sp. 
Die Sequenzgrenze PA6 ist eine scharfe Fläche mit einer leichten Aufarbeitung des 
Untergrundes. Diskordant folgen kreidige Kalksteine des LST der Sequenz PA6/7 
mit subaquatischen Rutschungen von dolomitischen Kalksteinen. Der kreidige 
Kalkstein des überlagernden TST enthält zunehmend subaquatische Rutschungen. 
Die Kalksteine innerhalb dieser Rutschungen weisen die turbiditische Abfogen mit 
den von AIGNER (1986) beschriebenen Kennzeichen (basaler diskordanter 
Anreicherungshorizont, Gradierung) auf. Die turbiditischen Kalksteine sind 
Wackestones mit Intraklasten und A. ellipsoidalis, A. (G.) lepidula, Miscellanea sp., 
Discocyclina sp., Operculina sp. Nummulites sp., Corallinaceen und Echinoideen 
(Proben 130593/34 und 130593/35) der A. ellipsoidalis - Zone. Die mfs wird durch 
ein Kalksteinkonglomerat angezeigt. Die Kalksteingerölle innerhalb der siltigen 
Matrix sind Rudstones mit A. moussoulensis, A. cucumiformis tumida, Miliolida sp., 
Gastropoden und Pelecypoden der A. moussoulensis - Zone. Der HST wird von 
knolligen mergeligen Kalksteinen gebildet. Diese turbiditischen Bildungen der 
Sequenzen PA5/6 und PA6/7 werden als randliche Schüttungen der proximalen 
Karbonatrampe gedeutet. 
Während der Regression der A. (G.) levis - bis A. cucumiformis - Zone werden 
weite Teile der proximalen Rampe erodiert und in die südlich bis südöstlich 
anschließenden Rampenteile verfrachtet. Gleichzeitig erfolgt der Rückzug der 
Rampe in nördliche Richtungen. Die mergeligen Kalksteine des HST der Sequenz 
PA6/7 werden als Ablagerungen des Schelfs gedeutet. 
9.3.2.2 Nordgalala 
Die im südlichen Nordgalala ausgebildete Schwelle verliert ihren Einfluß durch die 
untereozäne Transgression. Zusammen mit nördlich des Untersuchungsgebietes 
vermuteten Hebungen führt dies zu einer nordwärts gerichteten Verschiebung der 
Fazieszonen. Im südlichen und zentralen Nordgalala sind sub- bis intertidale 
Bildungen verbreitet. Im nördlichen Nordgalala (Profil '15 km S' Ain Sukhna') scheint 
eine geringe Vertiefung des Ablagerungsraumes ausgebildet zu sein (siehe Abb. 
29). 
Im nördlichen Nordgalala (Profil '15 km S' Ain Suhkna', siehe Abb. 1 und Abb. 29) 
sind oberhalb der vermutlich paleozänen Schichten, durch überschotterte Schichten 
abgesetzt, Kreiden, Kalksteine und Siltsteine der Sequenz PA5/6 aufgeschlossen. 
Die Kalksteine sind Wackestones mit planktonischen Foraminiferen, Nodosaria sp., 
Gastropoden und Grünalgen (Probe 311092/83). Es überlagern massige Dolomite. 
Die Sequenz PA6/7 zeigt im TST eine Wechsellagerung von Kalksteinen und 
Mergeln und im HST massige kreidige Kalksteine mit Anreicherungen von 
Gastropoden und Nummuliten (N. äff. robustus, Probe 311092/89). Die Einordnung 
in das Untereozän beruht auf Korrelationen mit den anderen Profilen und den 
vorkommenden Nummuliten. 
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Abb. 29 Korrelation der Sedimente des Paleozän-Untereozän innerhalb des 
Nordgalala. 
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Im südwestlichen Nordgalala (Profil 'Camp', siehe Abb. 1 und Abb. 29) sind 
innerhalb der Sequenz PA5/6 kreidige Ablagerungen ausgebildet, die diskordant auf 
'Grainstones' und Dolomite vermutlich paleozänen Alters aufliegen. Die Sequenz 
PA6/7 enthält im LST massige Siltsteine, in die unregelmäßig gebankte 
bioklastische Kalksteine eingeschaltet sind. Diese mit subaquatischen Rutschungen 
verglichenen dichtgepackten Floatstones enthalten Gastropoden, Ostrea sp., 
Korallen sowie Klasten von inkrustierenden Algen, Echinoideen und Poriferen 
(Probe 140294/97; siehe Tafel 9, Fig. 5). In den mikritischen Intraklasten sind 
Alveolina moussoulensis (siehe Tafel 12, Fig. 4), A. cf. decipiens, A. äff. leupoldi, A. 
(Glomalveolina) lepidula, Operculina sp., Discocyclina sp., Orbitolites sp. und 
Fallotella sp. der A. moussoulensis - Zone eingeschlossen (Probe 140294/97 und 
140294/95). 
Im überlagernden TST sind massige Siltsteine mit eingelagerten Kalksteingeröllen 
ausgebildet. Der HST zeigt knollig verwitternde mergelige Kalksteine. Diese 
Floatstones enthalten A. corbarica, A. (G.) lepidula, A. decipiens, Operculina sp., 
Discocyclina sp. und Nummulites sp. (Probe 140294/93). Die Sedimente werden als 
Bildungen einer homoklinalen Rampe nördlich der 'Syrian Arc'-Schwelle interpretiert. 
Die vorkommenden benthonischen Foraminiferen deuten innerhalb der Abfolge 
neritische Bedingungen und eine geringe Abnahme der Wassertiefe bis zur 
photischen Zone an. 
Die im Profil 'Bir Quseib' (siehe Abb. 1 und Abb. 29) im östlichen Nordgalala 
aufgeschlossenen stark kreidigen Kalksteine werden aufgrund lithologischen 
Vergleichen mit anderen Profilen des Nordgalala (Profil 'Camp', 'Bir Madsus') in 
das Untereozän gestellt. Vermutlich ist ein das Paleozän und Teile des Untereozäns 
umfassender Hiatus ausgebildet. Für dieses Profil wird eine Lage auf der 'Syrian 
Arc'-Schwelle angenommen. 
Das Profil 'Bir Madsus' im südlichen Nordgalala (siehe Abb. 1 und Abb. 29) enthält 
über laminierten Kalksteinen des Maastricht bis Paleozän massige kreidige 
Kalksteine mit subaquatischen Rutschungen von laminierten Kalksteinen. Der 
diskordant folgenden Sequenz PA5/6 werden massige knollig verwitternde 
Kalksteine zugeordnet. Die Floatstones enthalten A. ellipsoidalis, A. (G.) lepidula, 
Discocyclina sp., Miscellanea sp., Operculina sp., Fallotella sp., Orbitolites sp. 
Corallinaceen, Korallen und Kalkschwämme der A. ellipsoidalis - Zone. Darüber 
folgen mergelige Kalksteine und dolomitische Kalksteine. Die unterlagernden 
Ablagerungen werden als Bildungen der proximalen Rampe gedeutet. Die im 
Paleozän der äußeren proximalen Rampe zugeordneten biogenhaltigen Kalksteine 
sind bedingt durch den Rückzug der Faziesgürtel nach Norden im Untereozän des 
südlichen Nordgalala ausgebildet. Es wird eine Position südlich des 
Hebungsgebietes der paleozänen 'Syrian Arc'-Schwelle angenommen. 
Im südöstlichen Nordgalala (Profil 'Wadi Malha', siehe Abb. 1 und Abb. 29) folgen 
über den Mergeln des Maastricht diskordant massige, knollig verwitternde 
Kalksteine der Sequenz PA5/6. Im TST sind zyklische Abfolgen zu mergeligen 
Kalksteinen ausgebildet. Eingeschaltete Biopelmikrite enthalten Idalina sp. und 
Gastropoden (Probe 110593/1). Innerhalb des HST, an dessen Basis Schillpflaster 
von Pelecypoden ausgebildet sind (mfs), wechseln kreidige Kalksteine mit 
dickbankigen dolomitischen Kalksteinen. Innerhalb dieser Abfolge sind 
Wackestones mit Idalina sp., Pelecypoden, biserialen benthonischen Foraminiferen, 
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Gastropoden und inkrustierenden Rotalgen (Probe 110593/2) ausgebildet. Die 
Sequenzgrenze PA6 ist eine undeutliche Fläche mit einer Dolomitisierung des 
Untergrundes. Die überlagernde Sequenz PA6/7 enthält innerhalb des TST 
bioturbate kreidige Kalksteine und mergelige Kalksteine. Der HST zeigt vermehrt 
Einschaltungen mergeliger Kalksteine in die kreidigen Kalksteine. Es überlagern 
loferitische Kalksteine. Innerhalb dieser Wackestones mit Idalina sp. (Probe 
110593/5, siehe Tafel 9, Fig. 6) sind die Komponenten stark mikritisiert. Die 
Pelecypodenschalen zeigen angewachsene inkrustierende Rotalgen ('Onkoide'). 
Die Schichten können nicht exakt datiert werden. Aufgrund 
sequenzstratigraphischer Korrelationen mit anderen Profilen (Profil 'Bir Madsus', 
Profil 'Camp') werden untereozäne Alter angenommen. Die Sedimente werden als 
intertidale Bildungen interpretiert. Im Vergleich zu den westlich anschließenden 
Profilen im Nordgalala werden geringere Wassertiefen angenommen. Somit werden 
die oberkretazischen Sedimente mit einem Hiatus von vermutlich untereozänen 
Schichten (A ellipsoidalis - Zone ?) überlagert. In den unterlagernden Mergeln 
können noch Teile des Paleozän eingeschlossen sein (vergleiche Profil 'Bir 
Madsus'). 
Die laterale Entwicklung der oberpaleozänen-untereozänen Sequenzen im 
Nordgalala 
Innerhalb des Nordgalala können die Sequenzen gut gegliedert werden. 
Schwierigkeiten ergeben sich aus der undeutlichen biostratigraphischen Zuordnung. 
Die Grenzen sind im östlichen Nordgalala als TYP 1 Sequenzgrenzen mit 
deutlichem Hiatus und Dolomitisierung der unterlagernden Schichten ausgebildet. 
LST-Sedimente fehlen, (siehe Abb. 29). In westlicher Richtung verringert sich die 
Deutlichkeit der Hiaten, die Mächtigkeit der LST-Sedimente nimmt zu. Die 
Morphologie der oberkretazischen 'Syrian Arc'-Struktur beeinflußt die Geometrie der 
'Systems tracts' im zentralen und westlichen Nordgalala. Die intertidalen bis 
subtidalen Ablagerungen im östlichen Nordgalala können entweder auf die noch 
bestehende 'Syrian Arc'-Schwelle oder auf Hebungen, die der Öffnung des Golfes 
von Suez vorangehen, zurückgeführt werden. Die Hebungen entlang des Golfes von 
Suez könnten eine gute Erklärung für die neritischen Bildungsbedingungen in den 
Profilen '15 km S' Ain Sukhna', 'Wadi Malha' und 'Gebel Thelmet' im Südgalala, an 
die in westlicher Richtung tiefere Bildungen anschließen, sein (vgl. GIETL in prep.). 
9.3.2.3 Zentraler Südgalala 
Die Sedimente im Südgalala dokumentieren die Entwicklung der paleozänen distal 
versteilten Rampe zu einer im Untereozän die Sedimentation beeinflussenden 
homoklinalen Rampe. Durch die Regression in der M. edgari - Zone (= untere A 
ellipsoidalis - Zone) werden Kalksteine der proximalen Rampe erodiert und auf der 
distalen Rampe resedimentiert. Deutlich wird dies an den Profilen 'Kloster St. 
Antonius' und 'Kloster St. Paul' (siehe Abb. 30). Die untere distale Rampe bleibt 
zuerst unbeeinflußt, erst im mittleren Untereozän werden Resedimente akkumuliert 
(siehe Profil 'Gebel Thelmet'). Die jeweilige lokale Entwicklung ist von der Position 
auf der distalen Rampe und der lokalen Rampenmorphologie abhängig (vgl. Kap. 
10.3.1). 
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Im östlichen Südgalala (Profil 'Gebel Thelmet', siehe Abb. 1 und Abb. 30) ist die 
Basis der eozänen Abfolge eine deutliche Fläche mit aufgearbeiteten Intraklasten 
der unterlagernden Schichten. Der TST und HST der im Hangenden folgenden 
Sequenz PA5/6 zeigen mergelige Kalksteine. Die Basen der eingeschalteten 
turbiditischen Kalksteine werden als 'flooding surfaces' interpretiert. Ein 
mikrosparitischer Anreicherungshorizont von Alveolina (Glomalveolina) minutula, A. 
ellipsoidalis und A. cucumiformis tumida der A. ellipsoidalis - Zone (Probe 301092/76; 
siehe Tafel 8, Fig. 6) wird als mfs und Basis des HST gedeutet. Die überlagernde 
Sequenz PA6/7 enthält mergelige Kalksteine und Siltsteine. Als mfs werden 
Einschaltungen von dünnen tonigen Mergeln an der Basis massiger Siltsteine mit 
Operculina sp. und Nummulites sp. (HST) interpretiert. Innerhalb der Sequenz PA7/8 
folgen im TST Kalksteine mit eingelagerten, als 'flooding surfaces' interpretierten 
Anreicherungshorizonten von aufgearbeiteten Klasten. Die Floatstones enthalten A. 
moussoulensis, A. cf. pasticillata, A. decipiens (Probe 301092/68; siehe Tafel 8, Fig. 
7), A. (G.) lepidula (Probe 301092/69) und Nummulites sp. Siltige Mergel und 
mergelige Kalksteine bilden den HST. Darüber folgen Siltsteine und Kalksteine des 
TST der Sequenz PA8/9. Die Kalksteine (Probe 301092/67) sind Wackestones mit 
A trempina, A. ilerdensis (siehe Tafel 14, Fig. 2), A. cf. schwageri (siehe Tafel 14, 
Fig. 3) und A. (G.) lepidula (siehe Tafel 10, Fig. 5) und Operculina sp. der A. 
trempina - Zone. 
Ein Profilversatz um ca. 100 m nach Südosten zeigt leicht veränderte Lithologien. 
Die hier aufgeschlossene Sequenz PA4/5 zeigt im TST mergelige Kalksteine, die im 
HST mit Mergeln wechsellagern. Im oberen Teil des HST erscheint A. ellipsoidalis. 
Innerhalb des TST der Sequenz PA5/6 erscheinen dickbankige Kalksteine mit A 
ellipsoidalis und Operculina sp. und karbonatischen Extrakosten in einem 
Anreicherungshorizont an der Basis der Schicht. Im HST folgen Kalksteine mit 
eingeschalteten Feinsiltsteinen. Die oberen mergeligen Partien enthalten A 
ellipsoidalis, A. (G.) pilula (Probe 301092/37; siehe Tafel 14, Fig. 5) und Operculina 
sp. 
Die Sedimente dieser Profile werden als Ablagerungen der distalen Rampe 
gedeutet. Die Foraminiferen (Operculinen, Alveolinen) und Peloide deuten subtidale 
Tiefen von 50-100 m an (nach TUCKER & WRIGHT 1990 und HOTTINGER 1984). 
Die mergeligen Kalksteine der Sequenz PA4/5 markieren das 'drowning' 
(SCHLAGER 1991) der biogenen Kalksteine der progradierten Sequenz PA3/4 
(siehe Kap. 9.3.1.3). Die überlagernden Kalksteine mit turbiditischen Einschaltungen 
der Sequenz PA5/6 werden als 'Highstand shedding' (nach SCHLAGER 1991) und 
randliche Schüttungen der nach Norden zurückweichenden biogenen Kalksteine 
interpretiert. Die Umgestaltung der distal versteilten zu einer homoklinalen Rampe 
wird durch die zunehmenden klastischen und konglomeratischen Schüttungen des 
Untereozän dokumentiert. 
Die Korrelation der Kalkturbidite und klastischen Schüttungen zeigt eine schnelle 
Mächtigkeitsabnahme nach Südosten. Daraus wird eine nach Südosten einfallende 
Rampengeometrie abgeleitet. Die Sequenzgrenze PA5 zeigt TST-Ablagerungen 
über HST-Sedimenten. Nach VAN WAGONER et al. (1988) ist dies für distale 
Ablagerungsräume typisch. Der Rückzug der proximal gebildeten Kalksteine nach 
Norden wird durch die überlagernden Sequenzen verdeutlicht. Die LST-Sedimente 
erreichen größere Mächtigkeiten. Die ausgebildeten Sedimente werden wegen der 
vermehrten Schüttungen und subaquatischen Rutschungen der distalen Rampe 
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zugeordnet. Die Schüttungen verfüllen allmählich die im Paleozän ausgebildete 
distale Versteilung. Die Rampenmorphologie wird ausgeglichen und einer 
homoklinalen Rampe angenähert. 
Im Gegensatz zu den westlich folgenden Profilen ändert sich die Lithologie der 
Sedimente im östlichen Südgalala nicht zu pelmikritischen Kalksteinen und 
Sandsteinen (vgl. GIETL in prep.). Kalksteine mit Alveolinen, Operculinen, 
Corallinaceen und einzelnen Grünalgen bleiben bis zum oberen Untereozän 
bestimmend. Litorale bis intertidale Ablagerungen entwickeln sich zeitgleich im 
südöstlichen Nordgalala. Für diesen Anteil der homoklinalen Rampe werden 
geringere Bildungstiefen als in den westlich anschließenden Gebieten, in denen 
monotone pelmikritische Kalksteine dominieren, angenommen. Die Entstehung 
dieser subtidalen und neritischen Kalksteine am Gebel Thelmet und Wadi Malha 
wird als möglicher Hinweis einer leichten Hebung im Gebiet des Golfes von Suez 
interpretiert (vgl. Profil 'Wadi Malha' Kap. 9.3, siehe Kap. 10.2.5). 
Im nördlichen Südgalala (Profil 'Kloster St. Antonius', siehe Abb. 1, Abb. 25 und 
Abb. 30) können die 'Systems tracts' nicht so exakt gefaßt werden. Die Sequenz 
PA4/5 endet an einer deutlichen Fläche mit massiver Dolomitisierung des 
Untergrundes, die als TYP 1 Sequenzgrenze interpretiert wurde. Die Sequenz PA5/6 
enthält innerhalb des LST und TST 'Grainstones', knollige Kalksteine und 
dolomitische Kalksteine. Die Kalksteine sind Wackestones mit A. ellipsoidalis, A. (G.) 
lepidula, Miscellanea sp., Discocyclina sp., Operculina sp., Bryozoen, Corallinaceen 
und Grünalgen der A. ellipsoidalis - Zone (Proben 250992/31, 250992/31 a und 
250992/32). Den HST bilden mittelbankige Kalksteine mit Si02-Einschlüssen. Diese 
Wackestones zeigen in Horizonten A. ellipsoidalis und Operculina sp. (Probe 
190393/27). 
Die Sedimente werden als Ablagerungen der flachen proximalen Rampe 
interpretiert. Die obere A. (G.) levis - und die A. cucumiformis - Zone konnten nicht 
nachgewiesen werden. Im Profil 'Kloster St. Paul' (siehe Kap. 9.3.2.4) erscheinen 
innerhalb eines 'Grainstones' der A ellipsoidalis - Zone Kalksteingerölle der A. (G.) 
levis - Zone (siehe Kap. 9.3.2.4). Deshalb wird eine Erosion dieser Schichten und 
nachfolgende Resedimentation in dem südöstlich benachbarten Profil angenommen. 
Die im Untereozän ausgebildeten Faziestypen werden als randliche Schüttungen 
der nach Norden zurückweichenden biogenen Kalksteine gedeutet. 
9.3.2.4 Südlicher Südgalala und Wadi Dakhl 
Die Sedimente des südlichen Südgalala und des Wadi Dakhl werden, ähnlich wie 
ihre Äquivalente im südlichen Westsinai, erst nach der Umformung der 
Rampenmorphologie von klastischen und turbiditischen Einflüssen der Rampe 
erfaßt. Am deutlichsten ist der Einfluß der Rampe im Gebiet des Klosters St. Paul, 
das schon im Maastricht und Paleozän in den Einzugsbereich der distalen Rampe 
geriet. Im südwestlichen Südgalala ist kein oder nur sehr geringer Einfluß der 
Karbonatrampe erkennbar. 
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Abb. 30 Die Sedimente des Paleozän-Untereozän in einem von Nordwest nach 
Südost verlaufenden Profilschnitt durch das südliche Galala-Massiv. Die Korrelation 
der Sequenzen ergibt eine homoklinale Rampenmorphologie. 
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Im südöstlichen Südgalala (Profil 'Kloster St. Paul', siehe Abb. 1, Abb. 27 und Abb. 
30) enthalten die obersten 1,5 m der turbiditischen Kalksteine und Mergel der 
Sequenz PA4/5 ebenfalls bereits A. ellipsoidalis. In der überlagernden Sequenz 
PA5/6 folgen im LST 'Grainstones' mit Kalksteingeröllen. Diese Gerolle werden als 
Wacke- bis Floatstones mit benthonischen Foraminiferen bezeichnet. Die 
vorkommenden Formen Alveolina (Glomalveolina) pilula, A. (G.) dachelensis, A. (G.) 
telemetensis (Probe 280992/23D4, siehe Tafel 7, Fig. 5), A. (G.) cf. subtilis (siehe 
Tafel 12, Fig. 6) und Hottingerina lukasi zeigen die A. (G.) primaeva - bis A. (G.) levis 
- Zone an. Sie werden als resedimentierte Schüttungen der nordwestlich 
vorgelagerten proximalen Rampe interpretiert. 
Im Hangenden folgen pelmikritische Kalksteine, Mergel und Siltsteine des TST. Die 
Probe 280992/25g innerhalb der Mergel enthält Morozovella cf. africana (siehe Tafel 
21, Fig. 4), M. äff. esnehensis (siehe Tafel 21, Fig. 8), M. aequa aequa (siehe Tafel 
21, Fig. 5) und M. aequa lacerti (siehe Tafel 21, Fig. 6 und Fig. 7) und wird ebenso 
wie die darüber entnommene Probe 280992/26g mit Nodosaria sp. (siehe Tafel 23, 
Fig. 8) in die M. subbotinae - Zone gestellt. Die als Wackestones mit 
Großforami niferen ausgebildeten Kalksteine (Probe 280992/24) enthalten 
Miscellanea rhomboidea (siehe Tafel 11, Fig. 7), M. meandrina (siehe Tafel 11, Fig. 
8), Miscellanea sp., Kathina sp. (siehe Tafel 11, Fig. 4) sowie Glomalveolinen, 
Pelecypoden und Dasycladaceen (siehe Tafel 7, Fig. 6). In den obersten 10 cm der 
Kalksteine sind Ooide angereichert (siehe Tafel 7, Fig. 7). Im überlagernden LST 
der Sequenz PA6/7 ist eine Wechsellagerung von Kalksteinen, Mergeln und 
Nummuliten-Sanden ausgebildet. Die Kalksteine sind Wackestones mit 
Großforaminiferen (Probe 280992/28) und enthalten A. moussoulensis (siehe Tafel 
13, Fig. 5), A. cucumiformis tumida (siehe Tafel 13, Fig. 6), A. (G.) subtilis, A. (G.) 
telemetensis, Operculina sp., Miscellanea sp., Orbitolites sp., Kathina sp. und 
Pelecypoden aus der A. moussoulensis - Zone. 
Bedingt durch eine Regression an der Paleozän/Eozän - Grenze wird eine 
Verringerung der Bildungstiefe durch die in den untereozänen Schichten 
vorkommenden Dasycladaceen und Ooide angezeigt. Durch die zunehmende 
Erosion von Schichten der nördlich angelagerten proximalen Gebiete wird die in 
diesem Profil ausgebildete paleozäne distale Vertiefung der Rampe verfüllt. 
Die laterale Entwicklung paleozänen bis untereozänen Sequenzen in der 
Umgebung des Paulusklosters 
Während der A. (G.) primaeva- bis A. (G.) levis - Zone progradieren die Kalksteine 
der proximalen Rampe weit nach Südosten in Richtung der Becken des internen 
Schelf. Die randlichen Ablagerungen der während der HST's progradierenden 
Kalksteine erreichen das Gebiet des Paulusklosters in der P. pusilla pusilla - Zone (= 
unterhalb der A. (G.) primaeva - Zone). Dies korreliert mit den aus den P/B-
Verhältnissen erarbeiteten Meeresspiegelkurven, die für diese Zeit einen 
ansteigenden Meeresspiegel angeben. Als Kriterien für die Interpretation der 
Kalksteine als 'highstand shedding' dienen die Ausbildung als Floatstones, 
Rudstones und Packstones, das Korn/Mikrit-Verhältnis (9/1 bis 3/1) und die häufig 
vorkommenden subaquatischen Rutschungen und Olistostrome. Die proximalen 
Kalksteine nördlich des Klosters St. Paul sind als Wackestones bis Floatstones 
ausgebildet. Das Korn/Mikrit-Verhältnis beträgt 1/3 bis 3/1. 
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In einem nördlich folgenden Profil am Kloster St. Paul werden die massigen 
paleozänen Kalksteine von massigen Siltsteinen und mittelbankigen bioklastischen 
Kalksteinen überlagert (Probe 271092/27). Dieser Floatstone enthält in einer 
mikritischen Matrix Klasten von Lithareopsis sp., Corallinaceen und 
Kalkschwämmen. Daneben kommen Miscellanea sp., Nummulites sp., 
Quinqueloculina sp., Orbitolites sp. und Grünalgen vor. In Bereichen aus 
mikrosparitischen Zement erscheinen Anreicherungen von Peloiden (5-7 %) und 
phosphatischen Partikeln. Es überlagern mittelbankige Kalksteine (Probe 
281092/26b). Die Wackestones enthalten A. äff. cucumiformis, Operculina sp., 
biseriale benthonische Foraminiferen, Klasten von Lithareopsis sp. und Goniopora 
sp., Corallinaceen und Grünalgen (Probe 281092/26b, siehe Tafel 10, Fig. 8). 
Diskordant überlagern gelbe massige Siltsteine. Wegen des Vorkommens von 
Orbitolites sp. und von A. äff. cucumiformis wird die A. ellipsoidalis - Zone vermutet. 
Die Profile am Kloster St. Paul zeigen in ihrer Ausbildung die südöstlich verlaufende 
Richtung der Progradation und die relative Schüttungsrichtung an. Das 
nordwestlichste Profil ist den progradierenden Kalksteinen am nächsten. Die HST-
Ablagerungen der Sequenz PA3/4 und evtl. PA4/5 sind am mächtigsten ausgebildet. 
Sie lassen sich als Schüttungen der progradierenden Kalksteine ('Highstand 
shedding') interpretieren. Ihre Zusammensetzung zeigt die Nähe zum biogenen 
Produktionsgebiet an. Die Float- bis Rudstones enthalten dichtgepackt Korallen, 
Kalkschwämme, Corallinaceen und Grünalgen. Die Ausbildung der Ablagerungen 
am südöstlich gelegenen Profil 'Kloster St. Paul' zeigt die distalste Position an (siehe 
Abb. 28). 
Die Wackestones enthalten geringe Anteile an Korallen, aber im zunehmenden 
Maße planktonische Foraminiferen. Das Profil 'Kloster St. Paul b' zeigt 
konglomeratische Kalksteine und Siltsteine. Innerhalb der Sequenz PA4/5 ist im 
nordwestlichen Profil keine Veränderung festzustellen. 
Die Ablagerungen in den anderen beiden Profilen zeigen eine distale 
Faziesverschiebung. Der Charakter der Ablagerungen und Sequenzen ändert sich in 
der Sequenz PA4/5. Verstärkt regressive Trends ab der Paleozän/Eozän-Grenze 
führen zur Dominanz von LST-Ablagerungen. Die ersten klastischen Schüttungen 
erscheinen in dem nordwestlich gelegenen Profil in der Sequenz PA4/5. Mächtige 
LST-Fächer und Turbidite erscheinen in der Sequenz PA5/6. Sie werden mit der 
Regression der oberen M. velascoensis- bis M. edgari - Zone in Verbindung 
gebracht. 
Im südlichen Südgalala (Profil *Bir Dakhl', siehe Abb. 1) sind innerhalb des LST der 
als PA5/6 interpretierten Sequenz siltige Kreiden mit Si02-Konkretionen und 
dolomitische Kalksteine ausgebildet. Proben der unterlagernden Schichten geben 
paleozäne Alter an, exakte Datierung der eozänen Schichten sind nicht möglich. Die 
Sedimente werden als Bildungen des Schelfs gedeutet. Eine genaue 
Tiefenzuordnung ist nicht möglich, da die Si02-Konkretionen in unterschiedlichen 
Tiefen gebildet werden können (siehe Kap. 6.2.1). 
Südlich des Südgalala, im Profil 'Wadi Dakhl" (siehe Abb. 1 und Abb. 30) sind 
innerhalb der Sequenzen PA6/7 zuerst siltige Kalksteine und Siltsteine mit 
feinkonglomeratischen subaquatischen Rutschungen ausgebildet. Im TST der 
Sequenz PA7/8 folgen Wechsellagerungen von Kalksteinen und Siltsteinen mit 
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eingeschalteten mergeligen Kalksteinen. Der HST zeigt dickbankige Kalksteine mit 
Si02-Konkretionen, deren unterer Kontakt feinkonglomeratisch ausgebildet ist (mfs). 
Im LST der überlagernden Sequenz PA8/9 sind siltige Kalksteine und mittelbankige 
Kalksteine mit A. (G.) lepidula, Nummulites sp. und Operculina sp. (Probe 
100294/60) ausgebildet. Aufgrund der unterlagernden Tonsteine der M. subbotinae -
Zone wird für diese Schichten eine Einstufung in die A. ellipsoidalis - bis A. 
moussoulensis - Zone vermutet. Die Ablagerungen werden als von Schüttungen der 
Rampe beeinflußte Sedimente der internen Schelfbecken interpretiert. Im Zuge der 
Umbildung der Rampe zu einer homoklinalen Geometrie werden mächtige LST's in 
die südlich anschließenden Gebiete sedimentiert (siehe Abb. 30). 
9.3.3 "(Mega)sequenz' MPA3 (Unteres Eozän) 
Als untere Sequenzgrenze 1. Ordnung PA7 wurde eine Grenzfläche mit oberhalb 
entwickelten LST oder subaerischer Exposition, interpretiert. 
9.3.3.1 Nordwestlicher Sinai 
Die einzelnen Ablagerungsräume des nordwestlichen Sinai verlieren im unteren 
Eozän an Deutlichkeit. Die ausgebildeten Lithologien zeigen stärkere Ähnlichkeit als 
im Paleozän. Einer untereozänen Transgression in der A. ellipsoidalis - Zone folgen 
Regressionen, die in der A. trempina - Zone ihr Maximum erreichen. Die folgende 
Transgression der A. oblonga - Zone stellt eine einheitliche Fazies her (siehe Abb. 
24). 
Im nördlichen Westsinai (Profil 'Gebel Um Makhasa', siehe Abb. 1) wird die 
Sequenz PA7/8 diskordant von massigen Siltsteinen der Sequenz PA8/9 überlagert. 
Ein Vergleich der Sequenzen mit anderen Profilen und die Anreicherungen von N. 
äff. involutus (Probe 270393/17) und Nummulites sp. lassen ein der A. trempina - bis 
A. oblonga - Zone entsprechendes Alter vermuten. Die Ablagerungen werden als 
Bildungen des äußeren Schelfs gedeutet, wobei die klastische Schüttung auf die 
Erosion eines im Süden angelagerten Hochgebiets (Wadi Sudr) zurückgeführt wird. 
Innerhalb des Wadi Sudr (Profil 'N' Ain Sudr', KUSS 1993, siehe Abb. 1) werden 
siltige kreidige Kalksteine diskordant von konglomeratischen Kalksteinen überlagert. 
Die Gerolle enthalten einen Wackestone mit Großforaminiferen und planktonischen 
Foraminiferen (Probe 310393/78). Die Formen Alveolina (Glomalveolina) lepidula, A. 
ilerdensis, A. aragonensis, A. trempina und A. bronnerizusammen mit Orbitolites sp., 
Operculina sp., Nummulites sp., Korallen, Poriferen und Serpuliden werden in die A. 
trempina - Zone eingeordnet. Es überlagert eine Wechsellagerung von Kalksteinen 
und kreidigen Ablagerungen. Die Kalksteine werden als Wackestones mit 
Großforaminiferen und planktonischen Foraminiferen bezeichnet (Probe 310393/80). 
Sie enthalten A. (G.) lepidula, A. cf. oblonga (siehe Tafel 14, Fig. 4), A. schwageri, 
Operculina sp., Discocyclina sp., Nummulites sp., Nodosaria sp., Corallinaceen 
sowie Grünalgen und werden in die A oblonga - Zone gestellt. Darüber folgt eine 
Wechsel läge rung von Dolomiten und Mergeln. 
Die siltigen kreidigen Kalksteine im Liegenden des Profils können nicht datiert 
werden. Die untereozänen Kalksteine der A trempina - Zone werden wegen der 
vorkommenden Alveolinen, Grünalgen und Poriferen sowie des Fehlens von 
Merkmalen für eine Umlagerung (Intraklasten, abgerollte Bioklasten), als Bildungen 
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des flachen Subtidals interpretiert. Die überlagernden Schichten der A. oblonga -
Zone werden als neritische Bildungen des Hanges gedeutet. Kriterium sind die 
subaquatischen Rutschungen und die gehäuft vorkommenden planktonischen 
Foraminiferen. 
9.3.3.2 Nordaalala 
Die eozänen Sedimente des Nordgalala zeigen inter- bis subtidale Bildungen. 
Innerhalb des unteren Eozän wird eine Verflachung des Ablagerungsraumes 
angenommen, die am deutlichsten in dem Gebiet entlang des Golfes von Suez ist. 
Im nördlichen Nordgalala (Profil '15 km S' Ain Suhkna', siehe Abb. 1 und Abb. 29) 
folgen über den kreidigen Kalksteinen der Sequenz PA6/7 Kalksteine, die in einem 
Mudstone Peloide und inkrustierende Rotalgen enthalten (Probe 311092/85). Als 
mfs wurde eine verstärkte Einschaltung toniger Siltsteine, über denen kreidige 
Kalksteine des HST folgen, interpretiert. In den kreidigen Kalksteinen sind 
Floatstones mit Idalina sp., Pelecypoden, Gastropoden, Corallinaceen, Grünalgen 
und Peloiden ausgebildet (Probe 3111092/87, siehe Tafel 9, Fig. 7). die angelösten 
Schalen der Pelecypoden und Gastropoden sind von inkrustierenden Rotalgen 
umgeben (siehe Tafel 9, Fig. 8). Die Sequenzgrenze PA8 zeigt eine tiefgründige 
Dolomitisierung des Untergrundes. Durch Vergleiche dem Profil 'Gebel Um 
Makhasa' und 'Gebel Thelmet' wird die Abfolge in das Untereozän gestellt. Die 
Ablagerungen werden als Sedimente einer proximalen Rampe mit geringen 
Ablagerungstiefen (Grünalgen) gedeutet. 
Im südwestlichen Nordgalala (Profil 'Camp', siehe Abb. 1 und Abb. 29) sind 
innerhalb der Sequenz PA7/8 'Grainstones' und Kalksteine mit Alveolina corbarica, 
A. decipiens und A. (G.) lepidula der A. corbarica - Zone aufgeschlossen (Probe 
140294/90). DerTST zeigt Floatstones mit Corallinaceenthalli, die zum Hangenden 
in Boundstones übergehen. Im HST folgt eine Wechsellagerung mergeliger 
Kalksteine und dünner Silte. Die Ablagerungen werden ebenfalls einer homoklinalen 
Rampe nördlich der paleozänen 'Syrian-Arc'-Schwelle zugeordnet. 
In den Profilen südlich der angenommenen Schwelle (Profile 'Bir Madsus' und 
'Wadi Malha', siehe Abb. 1) sind massige Kalksteine mit kreidigen und loferitischen 
Einschaltungen ausgebildet. Die deutlich ausgebildeten Expositionshorizonte 
werden als Kriterium für intertidale Ablagerungen einer Schwellenregion interpretiert. 
Verglichen mit den anderen Profilen werden am westlichen Rand des Nordgalala 
aufgrund der vorkommenden Grünalgen, inkrustierenden Rotalgen und Peloide 
geringere Wassertiefen vermutet, die zum Teil durch die nicht vollständig erodierte 
'Syrian Arc'-Schwelle verursacht werden. 
Die laterale Entwicklung der eozänen Sequenzen im Nordgalala 
Innerhalb des Nordgalala können die Sequenzen wegen der leicht zu erkennenden 
Sequenzgrenzen gut gegliedert werden. Die biostratigraphische Einordnung der 
Schichten ist aber wegen der eingeschränkten Faunenspektren problematisch. 
Entlang des Golfes von Suez sind im Untereozän subtidale bis intertidale Kalksteine 
mit Typ 1 Sequenzgrenzen und Emersionshorizonten ausgebildet (Profil '15 km S' 
Ain Sukhna'). Im Südgalala sind im gleichen Zeitraum neritische Kalksteine 
ausgebildet. Die weiter westlich gelegenen Profile zeigen tiefere 
Ablagerungsbedingungen. Im zentralen Nordgalala und im Südgalala werden 
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subtidale Bildungen bzw. pelmikritische und klastische Schüttungen gebildet. 
Entlang des Golfes von Suez wird eine geringere Subsidenz als in den westlich 
anschließenden Gebieten angenommen. Ähnliche Tiefenverteilungen werden von 
STROUGO et al. (1992b) und STROUGO (1995) nördlich des Nordgalala 
beschrieben. Aus diesen Anzeichen wird eine geringe Hebung entlang der Achse 
des Golfes von Suez vermutet. Diese Hebung wäre das erste Anzeichen der ins 
obere Oligozän gestellten Öffnung des Golfes. 
9,3,3,3 Zentraler Südgalala 
Die untereozänen Abfolgen des Südgalala werden als Bildungen einer 
homoklinalen Rampe interpretiert. Auch hier ist, wie im Nordgalala, eine westlich 
gerichtete Vertiefung ausgebildet. Die den Regressionen folgende Transgression 
während der A. oblonga - Zone stellt einheitliche Bedingungen der unteren 
homoklinalen Rampe her. Die zeitgleich induzierten klastischen Schüttungen sind in 
den westlichen Gebieten stärker ausgebildet (GIETL, mündl. Mitt.). Entlang des 
Golfes von Suez werden geringere Bildungstiefen angenommen (siehe Kap. 
9.3.3.2). 
Die untereozänen Sequenzen im östlichen Südgalala (Profil 'Gebel Thelmet', siehe 
Abb. 1 und Abb. 30) enthalten in den Sequenzen PA6/7 und PA7/8 
Wechsellagerungen von Kalksteinen und Sitten. Die TST's und HST's werden 
jeweils durch massige Kalksteine mit eingeschalteten Mergeln angezeigt. Als mfs 
werden scharfe Grenzflächen mit diskordant überlagernden feinkonglomeratischen 
Kalksteinen interpretiert. Innerhalb des HST der Sequenz PA6/7 erscheinen 
Wackestones mit Großforaminiferen (Alveolina corbarica, Operculina sp. und 
Discocyclina sp.) der A. corbarica - Zone (Probe 281092/41). Im HST der Sequenz 
PA7/8 sind Grainstones mit A cf. trempina (Probe 281092/46, siehe Tafel 13, Fig. 
7), Nummulites sp., Operculina sp., Miscellanea sp., Fallotella sp. und Corallinaceen 
der A. trempina - Zone ausgebildet. Die Sequenzgrenzen PA7 und PA8 sind 
deutliche, scharf abgesetzte Flächen mit einer Dolomitisierung des Untergrundes. In 
der Sequenz PA8/9 ist wieder ein LST mit konglomeratischen Kalksteinen und 
eingeschlossenen Olisthostromen ausgebildet. Die mikrosparitischen 
konglomeratischen Kalksteine (Probe 281092/49) enthalten A. fornasinii (siehe Tafel 
13, Fig. 8), A. schwageri, Nummulites sp., Operculina sp., Orbitolites sp. (siehe Tafel 
10, Fig. 6) Fallotella sp., Corallinaceen und Korallen der A. oblonga - Zone. Im TST 
und HST sind mergelige Kalksteine mit SiO^-Konkretionen ausgebildet. Für dieses 
Profil werden wegen der vorkommenden Großforaminiferen und Floren neritische 
Ablagerungstiefen angenommen. Scharfe Sequenzgrenzen mit Dolomitisierung des 
Untergrundes werden als Kriterien für eine Entstehung auf der flachen, proximalen 
Rampe gedeutet. In der A oblonga - Zone erscheinen Konglomerate und 
Siliziklastika. Ähnliche Entwicklungen werden auch von KUSS & LEPPIG (1989) aus 
dem südöstlichen Nordgalala beschrieben. Die Ursache wird in einer Regression 
gesehen, die zu einer Exposition der nördlich anschließenden Gebiete der 
proximalen Rampe führt. Die Beteiligung von ersten Hebungsbewegungen im 
Rahmen der Bildung des Golfes von Suez an diesen Vorgängen kann im Rahmen 
dieser Arbeit nicht geklärt werden. 
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Sedimentationszyklen 
In diesem Kapitel folgt eine Gesamtdarstellung der im nachfolgendem Kapitel 
detailliert beschriebenen Sedimentationszyklen. Damit soll ein Überblick über die 
Entwicklung des Ablagerungsraumes in der Oberkreide und im Alttertiär gegeben 
werden. Da die Gesamtsituation im Arbeitsgebiet wegen der synsedimentären und 
späteren miozänen Tektonik sehr komplex ist (vgl. Abb. 31), kann auf die 
Einzeldarstellung der untersuchten Profile im nachfolgenden Kapitel nicht verzichtet 
werden. 
10.1 Oberkreide 
10.1.1 Die Sedimente des äußeren Schelfs (Campan-Maastricht) 
Diese uniformen kreidigen Ablagerungen können nicht sequenzstratigraphisch 
gegliedert werden. Die kreidigen Kalksteine des Campan bis Maastricht werden als 
pelagische Bildungen des äußeren Schelfs interpretiert. Ein von BÄNDEL & KUSS 
(1987) vom Kloster St. Antonius beschriebener Aufarbeitungshorizont mit 
phosphatisierten Fragmenten, Pellets und Fischzähnen an der Basis markiert den 
Beginn der campanen Transgression. Die in den Profilen ausgebildeten basalen 
Kreiden und kreidigen Kalksteine werden in das obere Campan (G. ventricosa - Gita. 
calcarata - Zone) gestellt. Das P/B-Verhältnis deutet relativ stabile Verhältnisse mit 
wenigen eustatischen Schwankungen an. Vereinzelt sind in den kreidigen 
Sedimenten Schillagen mit Pycnodonte vesicularis eingeschaltet, die von MALCHUS 
(1990) und KUSS & MALCHUS (1989) im Untersuchungsgebiet innerhalb campaner 
Schichten beschrieben werden. Die campanen kreidigen Ablagerungen werden an 
der Campan/Maastricht-Grenze diskordant von Sedimenten des Maastricht 
überlagert (siehe Abb. 18; Kap. 9.2.1.1). Diese der Globotruncana aegyptiaca - Zone 
zugeordneten kreidigen Ablagerungen zeigen höhere Siltgehalte als die 
unterlagernden Schichten. Die Diskordanz wird auf eine Regression, die der oberen 
Gana. ventricosa - Gita. - calcarata -Zone zugeordnet wird und einen Hiatus an der 
Campan/Maastricht-Grenze zurückgeführt. Im unteren Maastricht (untere G. 
aegyptiaca-Zone) folgt eine Transgression die durch einen Anstieg des P/B-
Verhältnis an der Basis der folgenden Megasequenz angezeigt wird. Aufgrund des 
P/B-Verhältnisses wird eine Ablagerung in Tiefen des tiefen Neritikums 
angenommen. Diese Tiefen blieben während des mittleren Maastricht bestehen. Für 
das mittlere - obere Maastricht wird wegen des abnehmenden P/B-Verhältnisses ein 
geringfügig regressiver Trend angenommen. Eine in der oberen G. gansseri - Zone 
feststellbare deutliche Transgression unterbricht diesen regressiven Trend und führt 
zu einer deutlichen Zunahme der Arten und Individuenzahl der planktonischen 
Foraminiferen. Danach setzt sich die Regression bis zur Kreide/Tertiär-Grenze fort. 
Nach LUGER et al. (in prep.) wird diese Regression im obersten Maastricht (obere 
K. falsocalcarata - Subzone) durch eine geringe Transgression unterbrochen. 
Kreidige Ablagerungen des Campan bis Maastricht sind im Westsinai, im Wadi 
Dakhl und am Nordrand des Südgalala ausgebildet. Im Nordgalala konnten keine 
campanen Sedimente festgestellt werden. 
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10.1.2 Die distal versteilte Rampe im Südgalala (Maastricht) 
Westlich des Golfes von Suez (Südgalala, vgl. Abb. 1 und Abb. 31) werden die 
kreidigen Ablagerungen, die hier nur im Campan ausgebildet sind, diskordant von 
klastischen Sedimenten überlagert. Diese Wechsellagerungen von Kalksteinen, 
konglomeratischen Kalksteinen, Sandsteinen und Siltsteinen werden in eine 
Megasequenz (MUC2) gruppiert, die intern in 3 Sequenzen (UC1/2, UC2/3, UC3/4) 
gegliedert wird. 
Megasequenz MUC2: Ab dem oberen Campan ist westlich des Golfes von Suez 
durch 'Syrian Arc'-Tektonik induzierte synsedimentäre Tektonik feststellbar. Im 
Gebiet des südlichen Nordgalala wird eine NNE-SSW-streichende Schwelle 
gebildet, die durch einen deutlichen Hiatus (Coniac bis Paleozän) angezeigt wird. 
Die Schwellenachse verläuft in etwa von Bir Quseib zum Gebiet östlich des Wadi 
Askhar. Der exakte Beginn der Hebung ist nicht sicher datierbar. Die ältesten als 
randliche Ablagerungen der Schwelle interpretierten 'Grainstones' und 
konglomeratischen Kalksteine im nördlichen Südgalala werden in die G. aegyptiaca -
Zone gestellt. Lithologisch vergleichbare Sedimente im südlichen Nordgalala können 
nicht eindeutig datiert werden. Aufgrund der identifizierten benthonischen 
Foraminiferen Fissoelphidium ?operculiniformis und ?Pseudosiderolites sp. wird eine 
Bildung im oberen Campan bis unteren Maastricht vermutet. Begleitend erscheinen 
in diesen Ablagerungen Osangularia sp. und Anomalinoides sp. 
Erosion an der Schwellenregion führt während des Maastricht zu verstärkter 
klastischer Sedimentation in den südöstlich angrenzenden Gebieten des Südgalala 
und Westsinai (Wadi Sudr, siehe Tafel 4, Fig. 2 und Hamam Faraun),wobei die 
abgelagerten Sedimentkeile eine Ausweitung des Hochgebietes in südöstliche 
Richtungen anzeigen. Die einzelnen Sequenzen bilden eine Vertiefung in 
südöstlichen Richtungen ab (siehe Abb. 31), die durch Progradation und 
Mächtigkeitszunahmen der LST's angezeigt wird (vgl. Abb. 32 und Abb.35). Im 
Südgalala sind diese Sedimentkeile als mächtige Wechsellagerungen von 
Kalksteinen, konglomeratischen Kalksteinen, Sandsteinen und Siltsteinen 
ausgebildet. Die Sedimentabfolge des mittleren bis oberen Maastricht umfaßt im 
Profil 'Kloster St. Antonius' 350 m Mächtigkeit. Die insgesamt regressive 
Entwicklung im Maastricht wird durch 3 transgressive Einschübe in Sequenzen, die 
mit Zyklen 3. Ordnung verglichen werden, gegliedert. Im unteren Maastricht (untere 
G. aegyptiaca - Zone mit O. gruenbachensis, Sequenz UC1/2) werden die den 
Nordhang des Südgalala aufbauenden Schichten in den Bereich des unteren 
Hanges bzw. des Hangfußes (entspr. VAN WAGONER et al. 1988, distale Rampe 
und Becken; SPRECHMANN 1978, unteres Sublitoral) mit tiefneritischen 
Wassertiefen gestellt. 
Die allochthon eingelagerten Orbitoideen der photischen Zone stammen aus den 
Bereichen der oberen Rampe und sind innerhalb großer subaquatischer 
Rutschungen und Olistostrome resedimentiert worden (siehe Tafel 1, Fig. 2). Für 
das obere Untermaastricht (obere G. aegyptiaca - Zone mit O. cf. apiculata, siehe 
Tafel 6, Fig. 2) werden die Wechsellagerungen von bioklastischen Karbonaten, 
Sanden und Silten mit großen Olisthostromen und Kalkkonglomeraten in die untere 
distale Rampe eingeordnet ("incised valley fills', VAIL et al. 1987, VAN WAGONER 
et al. 1988). Auch hier stellen die Orbitoideen wieder allochthone Resedimente der 
photischen oberen Rampe dar. 
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Abb. 31 Schematisches Blockbild zur Lage der Schwellenregion und der 
südostwärts gerichteten Progradation der Karbonatrampe (Maastricht - Paleozän) 
westlich des Golfes von Suez 
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Die überlagernden Wechsellagerungen von Kalksteinen und Silten (G. gansseri -
Zone, Sequenz UC2/3) werden in die mittlere distale Rampe mit mittel- bis 
tiefneritischen Wassertiefen (mittleres bis oberes Sublitoral, SPRECHMANN 1978) 
gestellt. In der mfs der Sequenz UC2/3 kommt zusammen mit Gastropoden und 
Austernschalen die benthonische Foraminifere Omphalocyclus macroporus vor. Die 
überlagernde Sequenz UC3/4 (obere G. gansseri - Zone) mit Discoscaphites 
kambysis QUAAS, Saghalinites sp., Eubaculites cf. Simplex KOSSMAT (KENNEDY 
mündl. Mitt., 1995) und Baculites sp. sowie Gastropoden, Austern und Pectiniden 
wird ebenfalls der mittleren distalen Rampe (Mittleres bis oberes Sublitoral, 
SPRECHMANN 1978) zugeordnet. Für Ammoniten werden meist Tiefen von mehr 
als 50 m (LIEBAU 1984) angenommen, das P/B-Verhältnis der unterlagernden 
Schichten (40 %, Probe 250992/27) deutet mittel- bis tiefneritische Verhältnisse an. 
Die darüber folgenden Dolomite und schräggeschichteten Sande mit Wühlgängen 
der Sequenz UC4/PA1 enthalten die oberkretazische Auster Exogyra overwegi. Das 
Fehlen planktonischer Foraminiferen verhindert eine exaktere Einstufung. Die durch 
die progradierende Karbonatrampe induzierte Verringerung der Ablagerungstiefen 
wird durch die Regression des obersten Maastricht verstärkt. Es werden 
schräggeschichtete, neritische Sandbarren akkumuliert (READ 1985), die 
Ablagerungstiefen von ca. 30-50 m entsprechen (FÜCHTBAUER 1988). Die 
einzelnen Sequenzen und die als Parasequenzen interpretierten Kalkstein/Siltstein-
Wechselfolgen bilden zum Hangenden die Progradation der Rampe ab (vgl. Kap. 
9.2.1.2). Mächtige LST-Sedimente, die nach VAIL et al. (1987) der äußeren Rampe 
zugeordnet wird, sind innerhalb der Sequenz UC1/2 im Profil 'Kloster St. Antonius' 
und in der Sequenz UC2/3 in einem Profil 14 km E' des Klosters ausgebildet. 
Aufgrund des Auskeilens einzelner Horizonte in nördlichen Richtungen, des 
Übergangs der basalen Diskordanzen (SB's und Subaquatische Rutschungen) in 
südliche Richtungen in Konkordanzen und der interpretierten 'offlap'-Muster (vgl. 
Abb 32, Abb. 35) wird eine Ausrichtung der Rampe sowie eine Progradation in 
südöstliche Richtungen angenommen (siehe Abb. 32). 
Im oberen Maastricht (und nachfolgenden Paleozän) dominieren auf der südöstlich 
progradierende Karbonatrampe karbonatische Bildungen. Dies wird im Südgalala 
durch die Bildung karbonatischer Sandbarren ('sand shoals' READ 1985) und 
Kalksteinen mit Austern angezeigt. Durch die Progradation wird eine Verringerung 
der Ablagerungstiefen erzeugt, die die tatsächliche Eustatik überdeckt. Im obersten 
Maastricht ist deshalb eine von LUGER et al (in prep.) innerhalb der Abathomphalus 
mayaroensis - Zone angegebene Transgression in den Ablagerungen nicht 
nachzuweisen. Ein Hiatus direkt an der vermuteten Kreide/Tertiär-Grenze innerhalb 
der karbonatischen Sandsteine kann ebenfalls nicht nachgewiesen werden. 
Oberhalb der Kreide/Tertiär-Grenze dominieren im Südgalala karbonatische 
Bildungen (vgl. Kap. 10.2.2). Innerhalb des überlagernden Tertiär ist an der Typ 1 
Sequenzgrenze PA1 eine Aufarbeitung des Untergrundes in den transgredierenden 
paleozänen Kalksteinen der Sequenz PA1/2 ausgebildet. 
Eine für den Zeitraum des Maastricht im Gebiet nördlich des Südgalala 
stattfindende Hebung beeinflußt die Geometrien und Ablagerungsbedingungen der 
südöstlich anschließenden Gebiete. Im umgebenden Gebiet südöstlich des 
Südgalala und im Westsinai werden weiterhin Schelfsedimente abgelagert. Für 
diesen Ablage rungs räum können während des Maastricht keine oder nur sehr 
geringe Hebungsbewegungen nachgewiesen werden. Im südlichen Nordgalala sind 
keine Ablagerungen des Maastricht ausgebildet. 
10.1 Oberkreide 
10. Der Ablagerungsraum in Oberkreide und Alttertiär - Fazies, Sedimentationszyklen 122 
LU 
CO 

















CD O) Ö ) C 1 8 » 
2» CD 















* * cd 
5 1 
75 2 
























































































C r - CM CO 
I 1 I —I 
Q Q Q Q 
/löö. 32 Schematische Darstellung 
Obercampan und Maastricht. 
der progradierenden Karbonatrampe im 
10.1 Oberkreide 
123 10. Der Ablagerungsraum in Oberkreide und Alttertiär 
- Fazies, Sedimentationszyklen 
10.2 Alttertiär 
10.2.1 Die Schwellenregion im Westsinai (Paleozän) 
Die paleozänen Schichten des Westsinai sind nur bedingt sequenzstratigraphisch 
gliederbar, da vorherrschend kreidige Ablagerungen ausgebildet sind. 
Megasequenz MPA1: Im Paleozän (P. pseudobulloides - Zone) erfolgt nach einer 
Regression an der Kreide/Tertiär-Grenze eine Transgression, während der eine 
Differenzierung der Faziesräume im Westsinai erfolgte. Im Paleozän des nördlichen 
Westsinai ist innerhalb der Kreiden und kreidigen Kalksteine ein phosphatreicher 
Kalkstein mit allochthonen Alveolinen (der A. (G.) levis - Zone) und Operculinen 
eingeschaltet, über der die Kreidesedimentation des äußeren Schelfs fortbesteht 
(Profile 'Gebel Um Makhasa', 'Gebel Mucheiba'). In diesem Gebiet nördlich des 
Wadi Sudr liegt wird während des Paleozän eine Position auf dem äußeren Schelf 
angenommen. Die Kalksteine der A. (G.) levis - Zone werden als mögliche 
Äquivalente des TST/HST der Sequenz PA2/3 interpretiert. Die Alveolinen und 
Operculinen werden als allochthoner Eintrag eines benachbarten Liefergebietes 
gedeutet. Als mögliches Liefergebiet wird eine im nördlichen Wadi Sudr 
interpretierte Schwelle vermutet (siehe unten). 
Damit umfaßt die überlagernde Kreidesedimentation fast das gesamte Paleozän 
und möglicherweise Teile des Untereozän. Im Unterschied zu den untersuchten 
Profilen im südlich angrenzenden Westsinai und westlich des Golfes von Suez 
besteht in diesem Gebiet die Sedimentation des äußeren Schelfs ohne deutliche 
lithologische Änderung bis in das Eozän fort. Im südlich gelegenen Wadi Sudr 
(siehe Tafel 4, Fig. 2) fehlen die paleozänen Schichten über den nicht genauer 
differenzierbaren kreidigen Kalksteinen des Untermaastricht. Im südlichen Westsinai 
folgen auf die kreidigen Kalksteine paleozäne bis untereozäne Mergel und 
Tonsteine. Diskordant überlagern in allen Gebieten Kalksteine und Silte des unteren 
Eozän. 
Basierend auf den im Untersuchungsgebiet ausgebildeten Sedimentationsmustern 
wird für das nördliche Wadi Sudr im oberen Maastricht eine Schwelle angenommen, 
die als laterale Ausweitung der 'Syrian Arc'-Schwelle im südlichen Nordgalala 
interpretiert wird (siehe Abb. 33). Die laterale Ausweitung der Schwelle wird im 
Westsinai durch wachsenden klastischen Einfluß in den Sedimenten des äußeren 
Schelfs dokumentiert. Während des Paleozän wird für die Schwelle im nördlichen 
Wadi Sudr eine exponierte Lage angenommen, die zur Erosion der Schichten des 
oberen Maastricht und Paleozän führt. Am östlichen Ende des Wadi Sudr (Gebel 
Gindi) zeigen die Kreiden und kreidigen Kalksteine Einschaltungen 5-10 cm 
mächtiger toniger Mergel. Die Mergel werden auf eine Transgression in der oberen 
A. mayaroensis - Zone (LUGER et al., in prep.) zurückgeführt, die im Gegensatz zu 
den sonst im Untersuchungsgebiet festgestellten regressiven Trend des Maastricht 
steht. Anders als im westlich anschließenden südlichen Wadi Sudr sind die Pelite 
innerhalb der kreidigen Kalksteine erhalten geblieben. 
In den kreidigen Ablagerungen des obersten Maastricht der südlich folgenden 
Gebiete sind innerhalb der Bänke nur geringe, mm-mächtige Silte ausgebildet, die in 
südlicher Richtung auskeilen (vgl. Kap. 9.2.2.3). Während des Paleozän kommt es 
im nördlichen Wadi Sudr zu ausgedehnter Erosion der exponierten Schichten. In 
den südöstlich angrenzenden Gebieten sind ab dem mittleren Paleozän (P. 
pseudobulloides- bis M. trinidadensis - Zone, Gebel Gindi) Silte und klastische 
Schüttungen geringen Umfanges ausgebildet, die bis zum Untereozän anhalten. 
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10.2.2 Die proximale Rampe im Südgalala (Paleozän) 
Im Südgalala sind oberhalb der kretazischen klastischen Wechsellagerungen 
mächtige Kalksteine mit Korallen, Poriferen, benthonischen Foraminiferen und 
Grünalgen entwickelt, die der äußeren proximalen Rampe zugeordnet werden. Die 
der Megasequenz MPA1 zugeordneten Schichten werden entsprechend den von 
SCHLAGER (1989, 1994) gegebenen Kriterien in 4 Sequenzen (PA1/2, PA2/3, 
PA3/4, PA4/5) gegliedert. Die oberhalb folgende Megasequenz MPA2 mit den 
Sequenzen PA5/6 und PA6/7 enthält klastische Ablagerungen und konglomeratische 
Kalksteine. 
Megasequenz MPA1: Im Südgalala kennzeichnen mergelige Foraminiferen-
Wackestones, die dem HST der Sequenz UC4/PA1 zugeordnet werden, das Ende 
der klastischen Ablagerungen dieser Sequenz in der Parasubbotina pseudobulloides 
- Zone. Die Kreide/Tertiär-Grenze befindet sich innerhalb der unterlagernden 
klastischen Ablagerungen dieser Sequenz. Die überlagernden in 4 Sequenzen 
gegliederten Kalksteine werden in die P pseudobulloides - Zone bis A. levis- bzw. A 
ellipsoidalis - Zone (= Morozovella velascoensis - Zone) datiert. Die Kalksteine der 
Sequenz PA1/2 enthalten Floatstones mit Corallinaceen, Korallen und A. (G.) 
telemetensis. Die Sequenzen PA2/3 und PA3/4 bilden bioklastische Floatstones, die 
im Highstand Anreicherungen von A (G.) pilula, A. (G.) telemetensis, dendroide 
Corallinaceen und Grünalgen führen. Im späten Highstand haben sich dichtgepackte 
Packstones und Rudstones mit Korallen gebildet. 
Die Progradation der distal versteilten Rampe kann innerhalb der paleozänen 
Kalksteine des Südgalala gut verfolgt werden (siehe Abb. 32, Abb. 33, Abb 34). In 
einer ersten Phase sind die proximalen Kalksteine der Rampe nur im nördlichen 
Südgalala ausgebildet (P pseudobulloides - Zone bis M. angulata - Zone, 
Sequenzen PA1/2 und PA2/3). Die Sequenzgrenzen und mfs zeigen ein nach 
Südosten gerichtetes 'downlap' der Schichten zusammen mit einem Auskeilen der 
proximalen Kalksteine. Wegen der entlang des nördlichen Südgalala in östlicher 
Richtung bzw. innerhalb des Südgalala in südöstlicher Richtung beobachteten 
Mächtigkeitsabnahme der Sequenzen und der Verzahnung mit randlich 
vorgelagerten klastischen Ablagerungen ('highstand shedding' SCHLAGER 1989, 
siehe Tafel 5, Fig. 1) wird eine Progradation in südöstliche Richtung angenommen. 
Die Sequenz PA1/2 erreicht das Kloster St. Antonius mit der Transgression der P 
pseudobulloides - Zone. Sie keilt ca. 4 km östlich des Klosters mit 'downlap' auf die 
unterlagernden Sandsteine aus. Eine leichte Regression während der M. 
trinidadensis - Zone beendet diese Sequenz. Im Profil '14 km östlich des Klosters St. 
Antonius' progradieren Kalksteine der Sequenz PA2/3 wahrscheinlich in der M. 
uncinata - Zone auf die unterlagernden Siltsteine oberkretazisch-unterpaleozänen 
Alters. 
Eine Regression in der oberen M. angulata - Zone beendet diese erste Phase. Am 
Kloster St. Antonius zeigen die Kalksteine innerhalb der Sequenz PA3/4 ein 
verstärktes biogenes Wachstum mit Poriferen und Korallen. Die klastische 
beeinflußte Sequenz PA4/5 überlagert mit einem deutlichen Hiatus, der in die basale 
A ellipsoidalis - Zone (= M. edgari - M. subbotinae - Zone) gestellt wird. Im 
nordöstlichen Südgalala (Gebel Thelmet) ist innerhalb der Sequenz PA1/2 ein 
massiger 'Grainstone' ausgebildet. Eine exakte Gliederung ist innerhalb dieser 
Sequenz nicht möglich. Die Ablagerungen werden als vorgelagerte Schüttungen 
(TST bis HST, 'highstand shedding' SCHLAGER 1989) der progradierenden 
südostwärts progradierenden Kalksteine interpretiert. Die Kalksteine erreichen den 
10.2 Alttertiär 
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nordöstlichen Südgalala (Gebel Thelmet, siehe Tafel 2, Fig. 4) erst mit der 
folgenden Sequenz PA2/3. Die 'downlap' auf die unterlagernden 'Grainstones' 
zeigenden Kalksteine (siehe Tafel 2, Fig. 5) sind ebenfalls als Floatstones mit 
Corallinaceen, Korallen, A. (G.) telemetensis und A. (G.) levis. 
Darüber folgen die Sequenzen PA3/4 und PA4/5 mit mergeligen Kalksteinen und 
eingelagerten Silten. Die Sequenzen enthalten bioklastische Floatstones, Rudstones 
mit Intraklasten und Boundstones. Die Sequenz PA4/5 zeigt dabei vorwiegend 
bioklastische Floatstones, Wackestones und einen pelitischen Einfluß. Im unteren 
bis mittleren Paleozän sind im südöstlichen Südgalala (Kloster St. Paul) 
Ablagerungen des äußeren Schelfs ausgebildet. Die zunehmende Annäherung der 
progradierenden Karbonatrampe führt während der P. pseudobulloides - bis M. 
angulata - Zone zu einem Wechsel in der Lithologie der Sedimente von Kreiden des 
äußeren Schelfs zu den der distalen Rampe vorgelagerten Mergeln (siehe Tafel 2, 
Fig. 2; Tafel 2, Fig. 3). An der Basis der überlagernden Kalksteine ist eine deutliche 
Grenzfläche ausgebildet, die unterlagernden Mergel der M. angulata - Zone zeigen 
Anreicherungen von Morozovellen und Acarininen. In der folgenden Transgression 
der P. pusilla pusilla - Zone progradiert die Sequenz PA3/4 mit Kalksteinen bis zum 
Kloster St. Paul (siehe Tafel 2, Fig. 2). Sie überlagern dort die unter- bis 
mittelpaleozänen Mergel, die zu Intraschelf-Becken des internen Schelfs überleiten 
(siehe Tafel 2, Fig. 3). 
Nordwestlich des Klosters sind randliche Karbonatschüttungen des HST 
('Highstand-shedding', SCHLAGER 1991, 1994) aufgeschlossen (Profil 'Kloster St. 
Paul c', siehe Tafel 2, Fig. 2 und Taf. 3, Fig. 1). Innerhalb der Sequenz PA2/3 ist ein 
'upstepping' der progradierenden, aus Kalksteinen bestehenden, Parasequenzen 
ausgebildet (siehe Tafel 3, Fig. 1). Im Profil 'Wadi Sfir' (5 km S' Kloster St. Antonius) 
ist ein 'downlap' der progradierenden Kalksteine der oberen A. (G.) primaeva- bis 
unteren A. (G.) levis - Zone auf die klastischen Sedimente der Oberkreide 
ausgebildet (vgl. Abb. 33). Während der fortschreitenden Transgression der oberen 
P. pusilla pusilla- bis P. pseudomenardii - Zone wird die Progradation der Kalksteine 
auf die distale Rampe beendet. Die in die tieferen Schelfbecken progradierten 
Anteile der proximalen Kalksteine können die Meeresspiegelanhebung nicht 
kompensieren. Eine Kompensation durch erhöhte Biogenproduktion wird am Kloster 
St. Antonius durch die erhöhte Mächtigkeit der Sequenz PA3/4 angezeigt. Die 
einzelnen Sequenzen keilen in südlichen Richtungen aus (siehe Tafel 2, Fig. 1). 
Megasequenz MPA2: Durch die in der oberen M. velascoensis- bis M. edgari - Zone 
folgende Regression werden Teile der proximalen Rampe freigelegt. Die 
geringmächtig ausgebildete Sequenz PA4/5 wird am Kloster St. Antonius durch 
einen Emersionshorizont mit Dolomitisierung und Aufarbeitung der unterlagernden 
Schichten begrenzt (PA5). Im zentralen, östlichen und südöstlichen Südgalala 
(Kloster St. Paul und Gebel Thelmet, südlich und östlich des Kloster St. Antonius) 
werden auf der distalen Rampe oberhalb der Sequenzgrenze PA5 konglomeratische 
Siltsteine (des LST) bzw. Turbidite (des TST) mit aufgearbeiteten Klasten und aus 
den paleozänen Schichten erodierten Resedimenten und hohem Quarzgehalt 
akkumuliert. Die Mächtigkeit und laterale Ausdehnung dieser Resedimente nimmt in 
südlicher bzw. südöstlicher Richtung zu. 
Durch das Ende der Hebungen im Nordgalala folgt im oberen Paleozän bis unteren 
Eozän eine Verlagerung der proximalen Rampe nach Norden (siehe Abb. 33, Abb. 
35). Im Südgalala dominieren in dieser Zeit klastische Ablagerungen der distalen 
Rampe (siehe auch Kap. 10.2.4). Durch die klastischen Schüttungen wird die alte 
Rampenmorphologie verfüllt. Die distale Versteilung verschwindet und eine 
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homoklinale Rampe entsteht. Die untereozäne, homoklinale Rampe reicht vom 
Nordgalala bis zum Wadi Dakhl. Geringfügige Hangversteilungen werden im Wadi 
Dakhl wegen der erhöhten Sedimentmächtigkeiten und der häufigen 
Rutschstrukturen angenommen. 
10.2.3 Die distale versteilte Rampe und die Schelfbecken (Paleozän bis 
Untereozän) 
In den uniformen, südlich der Rampe vorgelagerten Tonsteinen, Mergeln und 
kreidigen Ablagerungen können keine Sequenzen gegliedert werden. Durch 
klastische Schüttungen dokumentierte Schüttungen der distalen Rampe können 
nicht verläßlich mit entsprechenden 'Systems tracts' auf der Rampe verknüpft 
werden. 
Megasequenzen MPA1 bis MPA2: In den südlichen und südöstlichen Bereichen des 
Arbeitsgebiets werden die in der Oberkreide gebildeten kreidigen Kalksteine des 
äußeren Schelfs im Paleozän bis Untereozän von Ablagerungen der distalen Rampe 
überlagert, die mit Sedimenten des Schelfs bzw. der internen Schelfbecken 
verzahnen. In südlicher bis südöstlicher Richtung ist ein Übergang bzw. eine 
Verzahnung von Wechsellagerungen von turbiditischen Kalksteinen und 
'Grainstones', die der unteren distalen Rampe angehören, mit Mergeln und 
Tonsteinen, die als Übergang zu den internen Schelfbecken interpretiert werden, 
ausgebildet (vgl. Kap. 9.3.1.4 und Kap. 9.3.2.4). Am Kloster St. Paul (im 
südöstlichen Südgalala) ist der Übergang und eine Verzahnung der distalen 
Rampensedimente mit Sedimenten des Schelfes (bzw. der internen Schelfbecken) 
ausgebildet. 
Die Ablagerungen umfassen Schichten der P pseudobulloides - bis M. subbotinae 
- Zone (= A. moussoulensis - Zone). Bedingt durch die Progradation der Rampe in 
südöstliche Richtungen sind in der P pseudobulloides - bis M. angulata - Zone 
zuerst kreidige Ablagerungen und dann Mergel ausgebildet (siehe Tafel 2, Fig. 2; 
Tafel 3, Fig. 1). Dieser lithologische Wechsel wird durch die Ausweitung der Rampe 
und die langsame Ausbildung eines südöstlich vorgelagerten Depocenters generiert 
(siehe Abb. 33, Abb. 35). Ab der P. pusilla pusilla - Zone überlagern turbiditische 
Wechsellagerungen der distalen Rampe, der Verzahnungsbereich verlagert sich in 
südöstliche Richtungen. Im südlichen Westsinai (Hamam Faraun) werden die 
kretazischen kreidigen Kalksteine von paleozänen Tonsteinen und massigen 
Mergeln (P. pseudobulloides - bis vermutlich M. velascoensis - Zone) überlagert, die 
dem beschriebenen Depocenter zugeordnet werden. Die benthonischen 
Foraminiferen und der Anstieg des P/B-Verhältnis deuten Tiefen des oberen 
Bathyals an. 
Ab dem Eozän (vermutlich M. edgari- bis M. subbotinae - Zone) sind auch hier von 
der distalen Rampe kommende turbiditische Kalksteine ausgebildet. Im Wadi Dakhl 
(südlich des Südgalalas) wird der Übergang zu den internen Schelfbecken 
angenommen. Die Bildung des Depocenters erfolgt also zeitgleich mit der 
Progradation der Kalksteine auf der proximalen Rampe (siehe Kap. 9.3.1.4). Durch 
die Progradation und die damit einhergehende Verkürzung der distalen Rampe im 
Paleozän verstärkt sich die distale Versteilung. 
Dadurch wird in dem südöstlich vorgelagerten Gebiet ein Becken generiert, das 
höhere P/B-Verhältnisse als in den weiter südlich anschließenden Gebieten zeigt 
(Wadi Qena, BESTAWI 1995 mündl. Mitt.). Es ist anzunehmen, daß die 
Beckenausrichtung einer früher angelegten Depression folgt. 
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Schematische Darstellung der progradierenden Karbonatrampe im 
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Die Streichrichtung dieses Depocenters verläuft parallel zur 'Syrian Arc'-Schwelle 
im Nordgalala; die im Becken abgelagerten Tonsteine werden als 'Esna Formation' 
bezeichnet. Tonsteine der 'Esna-Formation' werden auch aus Bohrungen im 
südlichen Golf von Suez angegeben (EL DEMERDASH 1981, TEWFIK 1988). 
Im Profil 'Bir Dakhl' (südwestlicher Südgalala) besteht das untere bis mittlere 
Paleozän (P. pseudobulloides- bis M. angulata - Zone, PA1/2 und PA2/3) aus 
massigen kreidigen Ablagerungen des Schelfs. Einflüsse der progradierenden 
Karbonatrampe führen zur Einschaltung von geringmächtigen Grob- bis 
Mittelsandhorizonten. Da dieses Profil abseits der eigentlichen 
Progradationsrichtung der Rampe liegt (vgl. Abb. 31), bleibt der Einfluß gering. Mit 
der Transgression der P. pusilla pusilla- bis P. pseudomenardii - Zone werden 
mergelige Kalksteine mit Si02-Konkretionen abgelagert, die als Bildungen unter 
Wassertiefen des äußeren Schelfbereichs interpretiert werden. Die Vertiefung des 
Ablagerungsmilieus fällt mit dem maximalen Vordringen der Karbonate im Südgalala 
zusammen. Deshalb wird sie auf eustatische Meeresspiegelschwankungen 
zurückgeführt. Eine regionaltektonisch generierte Subsidenz und Steuerung der 
Bildung des südlich des Südgalala gelegenen Depocenters als Effekt der 'Syrian 
Arc'-Tektonik kann aber nicht vollständig ausgeschlossen werden. 
10.2.4 Der Rückzug der Karbonatrampe nach Norden (Oberpaleozän und 
Untereozän) 
Die Sedimente sind gut sequenzstratigraphisch zu gliedern. Oberhalb der deutlich 
ausgebildeten Sequenzgrenzen sind vereinzelt geringmächtige LST's ausgebildet. 
Megasequenzen MPA1-MPA2: Kalksteine der proximalen Rampe sind im nördlichen 
Südgalala im gesamten Paleozän ausgebildet. Die distale Versteilung wird im 
zentralen bis südlichen Südgalala angenommen. 
Im Zentrum und im Süden des Südgalala progradieren die Kalksteine im mittleren 
Paleozän und werden im oberen Paleozän durch eine Transgression gestoppt. Mit 
der P. pseudomenardii - bis M. velascoensis - Zone (obere A. (G.) primaeva - Zone, 
Sequenzen PA3/4 und PA4/5) führt eine das Untersuchungsgebiet erfassende 
Transgressionen eine Vertiefung des Ablagerungsmilieus herbei. Die höhere 
Subsidenz in den südlichen Gebieten wird durch eine tiefere Position auf der Rampe 
erklärt. 
Durch die Progradation der Kalksteine in tiefere Ablagerungsgebiete können 
eustatische Meeresspiegelschwankungen nicht mehr durch verstärktes biogenes 
Wachstum kompensiert werden. Nach der Beendigung der Progradation von 
proximalen Kalksteinen in der P. pusilla pusilla - Zone wird damit der langsame 
Rückzug der proximalen, neritischen Rampenfazies in nördliche Richtungen 
eingeleitet (siehe Abb. 34). 
Die lithologische Entwicklung für die distale Rampe im östlichen südlichen 
Südgalala ist am Kloster St. Paul und am Gebel Thelmet ersichtlich (vgl. Kap. 
9.3.2.3, Kap. 9.3.2.4). Am Gebel Thelmet wird die Sequenz PA2/3 von den 
mergeligen Kalksteinen der Sequenz PA3/4 und PA4/5 überlagert, denen die 
Klastika der Sequenz PA5/6 aufliegen. Bis zur Paleozän/Eozän-Grenze folgen in 
den Profilen im östlichen und südlichen Südgalala mergelige Wackestones mit 
planktonischen Foraminiferen. Nur am Nordrand des Südgalala (Kloster St. 
Antonius) wird die Sequenz PA3/4 diskordant von Kalksteinen und Klastika des 
oberen Paleozän (PA4/5) überlagert, die von einem subaerischen 
Expositionshorizont begrenzt werden. 
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^öö . 34 Schematische Darstellung der homoklinalen Karbonatrampe im 
Untereozän. 
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In diesem Profil wird die Subsidenz durch erhöhte Karbonatproduktion 
ausgeglichen, die bereits an einer Mächtigkeitszunahme der Sequenz PA3/4 
sichtbar wird. Deshalb und aufgrund einer Position im mittleren bis oberen Teil der 
geneigten Rampe bestehen dort die biogenen Kalksteine bzw. ihre vorgelagerten 
Schuttfächer bis zur Paleozän/Eozän-Grenze. Die nachfolgende Regression erzeugt 
keine Expositionshorizonte, sondern LST-Ablagerungen in Form von Klastika des 
unteren Eozän (PA5/6), die im nördlichen Südgalaia das weitere Zurückweichen der 
Karbonatrampe charakterisieren (siehe Abb. 34, vgl. Kap. 9.3.2.3). 
Megasequenz MPA3: Im Untereozän folgt eine Verlagerung des proximalen 
Rampenanteils (und damit der proximalen Kalksteine) nach Norden. Durch die 
Ablagerung von turbiditischen Rampensedimenten und 'Grainstones' im Bereich 
des versteilten Hanges der distalen Rampe entsteht eine weitläufige homoklinale 
Rampe mit einer relativ einheitlichen Faziesausbildung (siehe Abb. 33, Abb. 34). 
Weiterführende Arbeiten im Eozän (vgl. GIETL, in prep.) scheinen die nun folgende 
homoklinale Rampenentwicklung zu bestätigen. Die Umwandlung erfolgte dabei von 
einer paleozänen distal versteilten, nach Südosten geneigten, Karbonatrampe (distal 
versteilte Rampe, Ramp-ooid-pellet barrier complex, READ 1985; vgl. Abb. 11 und 
Abb. 13, Kap. 6). Der Rückzug der Karbonatrampe in der oberen A. (G.) levis - Zone 
korreliert nicht exakt mit der ermittelten regionalen Meeresspiegelkurve (siehe Abb. 
43). Zusätzlich zu den eustatischen Meeresspiegelschwankungen und dem Ende 
der Schwellenaktivität im südlichen Nordgalala können ökologische Faktoren, wie 
Wassertemperatur, Salzgehalt und Durchlichtung, Einfluß nehmen. Nach 
SCHLAGER (1994) führt die 'ökologische Abhängigkeit' von Karbonaten zu 
Unsicherheiten in der dadurch induzierten 'eustatischen Kurve' (vgl. Kap. 8.2). 
10.2.5 Nordgalala und Gebel Ataqa im Paleozän und Eozän 
Für den Nordgalala können keine exakten Aussagen über die Entwicklung der 
paläogenen Rampe gemacht werden. Grund ist eine ungenügende 
biostratigraphische Einordnung der entsprechenden Schichten. Die Korrelationen 
basieren auf sequenzstratigraphischen Daten und bedürfen deshalb der 
Überprüfung (vgl. Kap. 9.3.1.2, Kap. 9.3.2.2). 
Im südlichen Nordgalala folgen über den Mergeln und bioklastischen Kalksteinen 
der 'St. Anthony Formation' (oberstes Campan - unteres Maastricht) lokal 
unterschiedliche Lithologien. Am östlichen Südrand (Profil 'Wadi Malha') überlagern 
Kalksteine mit Gastropoden diskordant (siehe Tafel 5, Fig. 3). Im Profil 'Bir Madsus' 
(Südrand des Nordgalala) folgen mergelige laminierte Kalksteine über der 'St. 
Anthony Formation'. Im westlichen Südrand (Profil 'Camp') lagern untereozäne 
kreidige Kalksteine (vermutlich A. ellipsoidalis - bis A. moussoulensis - Zone) 
diskordant über 'Grainstones' und Dolomiten, für die ein paleozänes Alter vermutet 
wird. In einem nordwestlich des Wadi Malha gelegenen Profil am Bir Quseib im 
südlichen Nordgalala lagern untereozäne massige kreidige Kalksteine diskordant 
über Silten und Mergeln der Oberkreide. Am Nordostrand des Nordgalala (Profil '15 
km S' Ain Sukhna') überlagern kreidige Ablagerungen des Untereozän 
'Grainstones' und klastisch beeinflußte Karbonate, die in das Paleozän gestellt 
werden (siehe Tafel 4, Fig. 4). Auffällig ist hier die ähnliche Lithologie der Profile 
'Camp' und '15 km S' Ain Sukhna' (siehe Abb. 29). BÄNDEL & KUSS (1987) 
beschreiben aus dem Paleozän des Nordgalala Sandsteine und sandige Kalksteine 
('Grainstones'), wobei innerhalb dieser Schichten grobe, gradierte Sandsteine 
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Rinnenfüllungen bilden. Die biostratigraphische Einstufung basiert auf Alveolinen 
der A. primaeva - Zone (BÄNDEL & KUSS 1987: S. 21). 
Basierend auf einzelnen Datierungen und Sequenz-Korrelationen wird für den 
südlichen Nordgalala eine in NNE-SSW-Richtung streichende Schwellenregion 
rekonstruiert. Mit zunehmender Kompression im Gebiet des nördlichen Golfes von 
Suez weitet sich diese Schwelle bis in den nördlichen Westsinai aus. Im Wadi Sudr 
sind entsprechende Erosion und klastische Schüttungen im oberen Maastricht bis 
Untereozän nachgewiesen (siehe Kap. 9.2.2.1). Die Faltenachse der 'Syrian Arc'-
Schwelle im südlichen Nordgalala wird auf einer Linie von Bir Quseib bis östlich des 
Profils 'Camp' angenommen. Die Angaben von BÄNDEL & KUSS (1987) und die 
beobachteten Abfolgen im nördlichen Nordgalala (Profil '15 km S' Ain Sukhna') 
deuten dort eine distale Position auf einer nördlich vorgelagerten homoklinalen 
Rampe an. Die Faziesbedingungen nördlich dieser angenommenen Schwelle sind 
schwierig zu rekonstruieren. Ein Grund sind mangelnde Aufschlüsse der Oberkreide 
und des Alttertiär. Die aufgenommenen Profile zeigen inter- bis subtidale 
Faziesbedingungen und sind wegen fehlender Indexfossilien schlecht zu datieren. 
Im oberen Paleozän besteht am Gebel Ataqa ein Hochgebiet (STROUGO 1994). 
Zusammen mit den Hochgebieten von Abu Roash, Khatatba und Quattamiya wird 
diese Struktur als das 'Suez-Cairo-Quattamiya-Hochgebiet' bezeichnet (SAID 1990). 
STROUGO (1994) nimmt südlich dieser Struktur für beide Galalas und das 
dazwischen gelegene Wadi Araba das 'Wadi-Araba-Hochgebiet' an. Vom Nordrand 
des Nordgalala beschreibt STROUGO (1995) subaquatische Rutschungen, 
klastische Schüttungen und andere Hangsedimente. Durch die ab dem Eozän 
stattfindende Hebung nördlich des Golfes von Suez entsteht ein vom Gebel Ataqa 
(siehe Tafel 5, Fig. 2) bis zum Nordgalala reichendes Hochgebiet. Intern bildet sich 
auf diesem Hochgebiet ein lagunäres, tidal beeinflußtes Becken. STROUGO et al. 
(1992b) beschreiben aus den Gebieten nördlich des Nordgalala eozäne lagunäre 
Kalksteine mit Dasycladaceen und porzellanschaligen benthonischen Foraminiferen. 
Die Autoren geben ein lagunäres, tidal beeinflußtes Ablagerungsmilieu mit 
zeitweiser Öffnung zur Tethys an. Nach Westen, Südwesten und Süden war dieses 
'lagunäre Becken' nach STROUGO et al. (1992b) von offen-marinen 
Ablagerungsräumen mit Mergeln, Nummuliten und planktonischen Foraminiferen 
umgeben. Aufgrund eigener Beobachtungen wird während des Oberpaleozän bis 
Untereozän im zentralen Nordgalala eine sub- bis intertidale Region angenommen, 
von der eine in nördlicher Richtung verlaufende allmähliche Vertiefung zur Tethys 
überleitet. Diese Region entsteht im Oberpaleozän bis Untereozän, ausgehend von 
der 'Syrian Arc'-Schwelle im südlichen Nordgalala. Erst im Eozän entsteht nördlich 
davon das von STROUGO et al. (1992b) beschriebene 'Becken' aufgrund der 
Hebungen großer Gebiete im nördlichen Ägypten. Die nördliche Begrenzung des 
'lagunären Beckens' ist durch den Gebel Ataqa gegeben. Dort bestehen im Unter-
und Mitteleozän bedingt durch die aktive Hebung stärker intertidale Bedingungen als 
im Nordgalala (BÄNDEL & KUSS 1987). Im mittleren Eozän bilden sich im 
Nordgalala und Gebel Ataqa sub- bis intertidale Kalksteine und Loferite (BÄNDEL & 
KUSS 1987). Diese Fazies umrandet weiterhin die, von STROUGO et al. (1992b) 
beschriebene 'Beckenfazies'. Im folgenden Eozän wird diese vermutlich bereits im 
Paleozän angelegte Becken verfüllt. 
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10.3 Der Übergang zu den südägyptischen Sedimentationsbecken (Campan -
Untereozän) 
Alle Profile im westlichen Sinai, im östlichen Südgalala und südlich des Südgalala 
zeigen Schelfsedimentation in Form massiger kreidiger Ablagerungen. Hier werden 
tektonisch stabile Verhältnisse angenommen. Im Maastricht wechseln die 
Ablagerungen im Westsinai sowie südlich des Südgalala zu dick- bis mittelbankigen 
kreidigen Kalksteinen mit erhöhten Tonanteilen. Im Paleozän bis Untereozän werden 
im südlichen Untersuchungsgebiet dunkle Tonsteine mit hohen P/B-Verhältnissen 
gebildet. Sie werden als Ablagerungen eines vertieften internen Schelfbeckens 
angesehen. 
BESTAWI (in prep.) beschreibt aus dem nördlichsten Aufschlüssen im Wadi Qena 
über kreidigen Ablagerungen der 'Sudr Formation' (Maastricht) ähnliche paleozän-
unterozäne, laminierte Tonsteine. LUGER & GRÖSCHKE (1989) beschreiben aus 
dem Wadi Qena campane Tonsteine und Mergel, die diskordant von 
konglomeratischen phosphatischen Mergeln des Maastricht überlagert werden. Die 
Schichten des Maastricht werden in die obere Globotruncana falsostuarti - Zone 
datiert. Somit fehlt auch hier wie im Untersuchungsgebiet zwischen den Schichten 
des Campan und Maastricht die unterste Biozone des Maastricht (Globotruncanella 
havanensis - Zone = untere G. falsostuarti - Zone). HENDRIKS et al. (1987) 
beschreiben im Wadi Qena laminierte Tonsteine und Mergel, die in die obere 'Sharib 
Formation' (Paleozän-Untereozän) gestellt wurden. Die untere 'Sharib Formation' 
(Mittleres bis Oberes Maastricht) besteht aus Mergeln und mergeligen bis kreidigen 
Kalksteinen (HENDRIKS et al. 1987). 
Im Süden verzahnen diese Schichten mit den Ablagerungen der Schelfbecken. 
Entsprechende Lithologien wurden von HENDRIKS et al. (1987) im Gebiet von 
Qena-Kom Ombo beschrieben. Der untere Teil der 'Sharib Formation' geht in die 
Kalksteine, sandigen Mergel und Tonsteine der 'Dakhla Formation' des Maastricht 
bis mittleren Paleozän über. Darüber folgt die, in südlicher Richtung an Mächtigkeit 
verlierende, 'Tarawan Formation' (Oberpaleozän bis frühes Untereozän) mit 
kreidigen Ablagerungen und mergeligen Kalksteinen. Die 'Tarawan Formation' geht 
nach Norden graduell in die, mit dem oberen Teil der 'Sharib Formation' 
verzahnende 'Esna Formation' über. Es handelt sich dabei um siltige Mergel mit 
wechselndem Kalkgehalten, die in das Untereozän gestellt werden. 
Übereinstimmend mit den Angaben von LUGER & GRÖSCHKE (1989) wird mit der 
Globotruncana aegyptiaca - Zone eine Änderung in der Lithologie der Ablagerungen 
festgestellt. Ob dies mit dem in Südägypten beschriebenen Übergang von der 
Dahkla- zur Sharib-Formation korreliert, kann nicht sicher festgestellt werden, da die 
unterlagernden ins Campan gestellten Schichten im Untersuchungsgebiet schlecht 
zu datieren sind. Die Schichten des Maastricht bis Paleozän werden einem nördlich 
zur Tethys schwach geneigtem Schelf zugeordnet. Insgesamt scheinen die in 
Südägypten von globaler Eustatik und regionaler Tektonik gesteuerten 
Sedimentationsmuster in nördlichen Richtungen in uniforme kreidige Ablagerungen 
des äußeren Schelfs überzugehen. 
Bedingt durch die Position auf dem äußeren Schelf mit größeren Wassertiefen 
werden die deutlichen und für eine Gliederung in Formationen genutzten 
Lithologieänderungen des inneren Schelfs in Nordostägypten nur durch geringe 
lithologische Veränderungen (z.B. höhere Silt- oder Mergelgehalte) oder 
geringmächtige Einschaltungen von Kalksteinen und Mergeln angezeigt. Die 
Verfolgung der aus den südägyptischen Becken beschriebenen Formationen wird 
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durch die ab dem Maastricht stattfindende Schwellenbildung erschwert, da die süd-
bis südostwärts gerichtete Rampensedimentation die Lithologien in den südlich 
anschließenden Gebieten beeinflußt. Während des Paleozän bis Untereozän 
entsteht südlich der Schwelle im Wadi Dakhl bis Wadi Qena ein kleines Depocenter 
das den internen Schelfs von der Schwelle trennt. Darüber lagert die untereozäne 
Thebes Formation', die eine Vereinheitlichung des Ablagerungsraums und mit 
lateral nur noch geringen Faziesunterschieden anzeigt. 
10.4 Zusammenfassende Darstellung 
Während des Campan zeigen die kreidigen Ablagerungen des äußeren Schelfs 
keinen Einfluß synsedimentärer Tektonik. Erste synsedimentäre 'Syrian Arc'-
Tektonik findet im südlichen Nordgalala im oberen Campan bzw. unteren Maastricht 
statt. Südöstlich dieser Schwelle, die im oberen Maastricht und Paleozän auch Teile 
des nördlichen Westsinai erfaßt, entwickelt sich eine distal versteilte Rampe, die 
während des Maastricht und Paleozän in südliche bis südöstliche Richtungen 
progradiert. In den Sedimenten am nördlichen Rand des Südgalala ist im Maastricht 
eine graduelle Entwicklung von sublitoralen Klastika der distalen Rampe zu litoralen 
Sedimenten (Sand shoal facies, READ 1985) der proximalen Rampe zu beobachten. 
Im Paleozän werden am Nordrand des Südgalala (Profil 'Kloster St. Antonius') 
Kalksteine der äußeren proximalen Rampe gebildet. In einer zweiten Phase 
progradieren diese innerhalb des östlichen Südgalala bis in die Nähe des Profils 
'Kloster St. Paul' (siehe Abb. 35, vgl. Profil '14 km E' des Klosters St. Antonius' im 
Anhang, Appendix C). Eine dritte Wachstumsphase erreicht im mittleren bis oberen 
Paleozän das Kloster St. Paul im südöstlichen Südgalala. In den südlich und östlich 
vorgelagerten Gebieten werden Mergel und Tonsteine gebildet, die als Übergänge 
zum äußeren Schelf bzw. den internen Schelfbecken gedeutet werden. Eine 
oberpaleozäne Transgression beendet die Progradation der Kalksteine im 
Südgalala. Am Nordrand des Südgalala wird die Transgression, bei entsprechend 
geringer Subsidenz, durch ein Ausgleichswachstum während der A. (G.) levis - Zone 
kompensiert. Die nachfolgenden Regressionen und das Ende der tektonischen 
Aktivität im Nordgalala führen im unteren Eozän zum Rückzug der Kalksteine nach 
Norden. Zeitgleich wird die distal versteilte Rampenmorphologie umgeformt (siehe 
Abb. 34, Abb. 35). Im nördlichen Nordgalala werden im Paleozän Klastika und 
sandige Kalksteine abgelagert. Im Gebiet nördlich des Wadi Sudr bzw. zwischen 
südlichem Nordgalala und Gebel Ataqa wird im Paleozän eine homoklinale 
Rampenkonfiguration angenommen. Im Eozän folgen dann Hebungen nördlich des 
Golfes von Suez (SAID 1990). 
Für das obere Untereozän des nördlichen Nordgalala und südlich des Gebel Ataqa 
beschreiben STROUGO et al. (1992b) eine Beckenfazies. Während des unteren bis 
mittleren Eozän wird dieses Becken verfüllt. Im Südgalala ist während des 
Untereozän verstärkt klastische Sedimentation ausgebildet, die der distalen Rampe 
zuzuordnen ist. Die Schüttungen führen vermutlich zum Ausgleich der alten, distal 
versteilten Rampenmorphologie (siehe Abb. 35). 
Es entsteht eine nach Süden geneigte homoklinale Karbonatrampe, welche die 
Sedimentationsmuster des Unter- und Mitteleozän bestimmt (vgl. GIETL, in prep.). 
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Abb. 35 Schematische Modellierung der campanen bis untereozänen 
Schwellenentwicklung im Untersuchungsgebiet im Vergleich zu den entsprechend 
gebildeten Sequenzen in einem Profilschnitt im südwestlichen Untersuchungsgebiet. 
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11. Paläobathvmetrie und Palökoloaie 
11.1 Paläobathymetrie 
Die Verbreitung von Foraminiferen in den heutigen Ozeanen wird vor allem von 
Nahrungsangebot, Licht, Salinität, Sauerstoffgehalt, pH- und Eh-Wert, 
Wasserbewegung und -Strömungen, Substrat, Wassertiefe und -temperatur 
bestimmt (LUGER 1985, nach BOLTOWSKOY & WRIGHT 1975). Für 
palökologische und paläobathymetrische Vergleiche sind im fossilen Bereich immer 
nur die Thanatozoenosen, selten die Biozoenosen überliefert. Sie dokumentieren 
Durchschnittswerte der Faunenzusammensetzung über längere Zeiträume und 
geben die kurzfristigen Schwankungen in der Verteilung der lebenden Formen nur 
gedämpft wieder (LUTERBACHER 1984). 
Bei der Rekonstruktion der fossilen Lebensbereiche werden im wesentlichen 
rezente Beobachtungen auf den fossilen Bereich übertragen. Die Vielzahl der oben 
erwähnten Einflüsse ist im Detail in rezenten Untersuchungen noch nicht geklärt. 
Eine palökologische Interpretation von Foraminiferenassoziationen ist deshalb mit 
entsprechender Vorsicht zu betrachten. Erschwerend kommt hinzu, daß diese 
Assoziationen durch diagenetische und andere Einflüsse verfälscht oder bis zur 
Unkenntlichkeit verändert sein können. Außerdem stützen sich bathymetrische 
Zonierungen vor allem auf die oberen Tiefengrenzen von Arten, deren 
bathymetrische Obergrenze in verschiedenen Regionen immer innerhalb der 
gleichen Tiefenzone liegt. Im Gegensatz dazu stehen Arten, deren bathymetrische 
Verteilung von Ozean zu Ozean schwankt. Die Anwendung paläobathymetrischer 
Tiefeneinstufungen aus weit entfernten Ablagerungsräumen wird dadurch erschwert. 
Ein Kriterium zur Rekonstruktion der fossilen Wassertiefen innerhalb vollmariner 
Sedimente ist das P/B-Verhältnis einer Faunenassoziation (VAN DER ZWAAN et al. 
1990). Der Anteil der planktonischen Foraminiferen an der 
Gesamtforaminiferenfauna liegt bei ca. 0-10 % im inneren Schelfbereich und bei ca. 
50 % im äußeren Schelfbereich (ca. 200 m Wassertiefe). Er steigt am Schelf hang, 
mit zunehmender Wassertiefe oberhalb der CCD (Carbonate Compensation Depth), 
bis gegen 100 % an (LUGER 1985, nach BOLTOWSKOY & WRIGHT 1975). Die 
Schwankungen des P/B-Verhältnisses können aber auch durch andere Faktoren als 
die Bathymetrie (Strömungen, Temperatur, selektive Auflösung durch Diagenese) 
hervorgerufen werden. Für eine realitätsnahe Aussage muß daher auch die 
Assoziation der benthonischen Foraminiferen zu bathymetrischen Einstufungen 
herangezogen werden. Die relativen Änderungen des P/B-Verhältnisses lassen aber 
innerhalb der Profile Schlußfolgerungen über relative Änderungen der Wassertiefe 
zu. 
Die vorkommenden benthonischen Foraminiferen geben durch ihre Arten und 
Artengemeinschaft Aufschluß über die Ablagerungstiefe. Die größte Artenzahl ist 
dabei im äußeren Schelfbereich zu beobachten (BOLTOVSKI & WRIGHT 1975). Im 
Schelfbereich und am Schelfhang dominieren die kalkschaligen, benthonischen 
Foraminiferen, im tieferen Schelf hang und darunter die agglutinierenden Formen 
(LUGER 1985, nach BOLTOWSKOY & WRIGHT 1975). Alle Einstufungen in die 
Tiefenzonen sind den Tiefenzuordnungen von BERGGREN & AUBERT (1975), VAN 
MORKHOVEN et al. (1986) und SPEYER (1994) entnommen. Bei Unterschieden 
zwischen der Tiefenzuweisung mittels des P/B-Verhältnis und mit benthonischen 
Foraminiferen wurden vorrangig die Zuordnungen mit benthonischen Foraminiferen 
beachtet. 
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Abb. 36 Vergleich der bathymetrischen Kurven innerhalb des Campan bis 
Untereozän im Gebiet der proximalen und distalen Rampe. 
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Im Verlauf der Tiefenzuordnungen mit benthonischen Foraminiferen wurde 
deutlich, daß die benutzte Kurve des P/B-Verhältnisses (rezentes Mittelmeer, VAN 
DER ZWAAN 1990) besonders bei Verhältnissen >50 % überhöhte Tiefen angibt. 
Die im Laufe der Bearbeitungen ermittelten Tiefenverteilungen zeigen 
Annäherungen an die von VAN DER ZWAAN (1990) für den rezenten östlichen Golf 
von Mexiko berechnete Kurve. 
Die in diesem Kapitel angegebenen Wassertiefen (in m) dienen zur relativen 
Kennzeichnung des Ablagerungsraumes. Sie sind aus den oben angegebenen 
Gründen nicht als absolute Werte aufzufassen. 
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Das untersuchte Gebiet liegt auf dem äußeren Schelf eines passiven 
Kontinentalrandes. Es kann grob in drei NNE-SSW streichende Fazieszonen 
gegliedert werden. Im Norden sind Ablagerungen des äußeren Schelfs, in der Mitte 
eine Schwellenfazies und im Süden Ablagerungen der internen Schelfbecken 
ausgebildet. Die Schwellenfazies wird durch, im Vergleich zu den Abfolgen auf dem 
äußeren Schelf, deutliche Hiaten charakterisiert. Zur Verdeutlichung der 
lithofaziellen Entwicklung zeigt Abb. 36 die Entwicklungen des zentralen und 
südlichen Untersuchungsgebietes und einen Vergleich der entsprechenden 
Bathymetrie im Gebiet der proximalen und distalen Rampe. 
Oberes Campan Paläobathymetrie im oberen C a m p a n 
20 km 20 km 
1=J] Kreiden und kreidige Kalksteine II Keine Ablagerungen des 
x £ | mit dünnen eingeschalteten Mergeln | | | Campan (Hiatus) c Klastische und karbonatische Ablagerungen der Oberkreide und des Alttertiars 
• 
Massige kreidige Kalksteine ffl Kristallines Basement 
Abb. 37 Verteilung der üthofaziestypen und bathymetrische Tiefenverteilung für das 
obere Campan. 
Im Campan nimmt der marine Einfluß innerhalb des Untersuchungsgebietes, im 
Zuge einer von der Tethys vorgreifenden Transgression langsam zu. Das Gebiet 
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steht unter marinem Einfluß; eine einheitliche Fazies ist ausgeprägt. Im Süden 
deuten das P/B-Verhältnis und die benthonischen Foraminiferen (Cibicidoides sp., 
Gyrodinoides sp., Anomalinoides sp.) neritische Tiefen an. BERGGREN & AUBERT 
(1975) geben für die paleozänen Arten der Familie Cibicididae und Anomalinidae in 
der südlichen Ukraine Tiefen von 30-75 m und VAN MORKHOVEN et al. (1986) 
tiefneritische bis abyssale Tiefen an. Die Verteilung der Lithofaziestypen und eine 
bathymetrische Karte für das obere Campan sind in Abb. 37 dargestellt. 
Im Obercampan bis Untermaastricht erfolgen nach eigenen Untersuchungen die 
ersten aktiven Hebungen im südlichen Nordgalala. Entsprechend geringe 
Wassertiefen werden durch Pseudosiderolites sp. und Orbitoideen (photische 
neritische Zone) angezeigt. Das Untersuchungsgebiet wird von einer Regression in 
der oberen G. ventricosa - Gita calcarata - Zone erfaßt. Im Kloster St. Antonius 
kommt es dabei möglicherweise zur Erosion der obersten Schichten des Campan 
(oberste Anteile der G. ventricosa - Gita calcarata - Zone). 
Eine erneute Transgression dokumentieren die Ablagerungen des unteren 
Maastricht (untere G. aegyptiaca - Zone). Das P/B-Verhältnis zeigt eine Vertiefung 
des Ablagerungsraumes. In den meisten untersuchten Profilen sind planktonische 
Foraminiferen im Unter- und Mittel-Maastricht häufig. Es werden zuerst oberbathyale 
(P/B-Verhältnis 50-60 %, keine benthon. Foraminiferen) und später tiefneritische 
Bildungstiefen (die sich nach S vertiefen) angenommen. Die vorkommenden Formen 
sind Bulimina sp., Cibicidoides sp. und Gyrodinoides octocameratus, die nach 
BERGGREN & AUBERT (1975) und VAN MORKHOVEN et al. (1986) Tiefen von 30 
- 200 m anzeigen. 
Ausnahmen sind die Profile im südlichen Nordgalala und im nördlichen Südgalala. 
Die aktive Hebung im südlichen Nordgalala und die Progradation einer 
Karbonatrampe nach Südosten erzeugen in diesen Gebieten eine Verflachung des 
Ablagerungsraums. Am deutlichsten ist dies am Kloster St. Antonius zu erkennen. 
Die Transgression des Untermaastricht wird schnell durch die progradierenden 
Sedimente kompensiert (vgl. Abb. 38). Innerhalb der unteren G. aegyptiaca - Zone 
wandelt sich die Ablagerungstiefe von oberbathyalen-tiefneritischen zu neritischen 
Bedingungen. Wegen der allochthon eingebrachten Formen von Siderolites sp., 
Pseudosiderolites vidali, Orbitoides gruenbachensis, O. cf. apiculata aus der 
photischen Zone werden entsprechend den Ablagerungsmodellen von VAIL et al. 
(1987), HANDFORD & LOUCKS (1993) neritische Ablagerungsbedingungen 
angenommen. 
Die begleitenden Foraminiferen der Familien Ammodiscidae {Ammodiscus sp.) und 
Rheophacidae (Rheophax sp.) werden von BERGGREN & AUBERT (1975) im 
Paleozän der südlichen Ukraine in Tiefen von 100-500 m angegeben. Für die in der 
Gansserina gansseri - Zone vorkommenden Formen Bolivinopsis sp., Bolivinoides 
draco und Nodosaria sp. werden von SPRECHMANN (1978) mittel neritische Tiefen 
angegeben. Für das oberste Maastricht werden am Nordrand des Südgalala wegen 
der vorkommenden Austernbänke und schräggeschichtete Barren flach neritische 
Tiefen angenommen (nach FÜCHTBAUER 1988). 
Am besten werden die lokalen Meeresspiegelschwankungen während des 
Maastricht am Kloster St. Paul und im Wadi Dakhl (siehe Abb. 36) dokumentiert. Am 
Kloster St. Paul werden wegen der P/B-Verhältnisse und der vereinzelt 
vorkommenden benthonischen Foraminiferen (Bulimina sp., Ammodiscus sp. in der 
G. aegyptiaca - Zone) tiefneritische Bedingungen angenommen. 
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Abb. 38 Verteilung der Lithofaziestypen und bathymetrische Tiefenverteilung für das 
Maastricht. 
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BERGGREN & AUBERT (1975) geben in der südlichen Ukraine für die paleozänen 
Arten der Familie Buliminidea Tiefen von 90-200 m und für die Arten der Familie 
Ammodiscidae 100-500 m an. In der oberen G. gansseri - Zone erscheinen in 
größeren Mengen Bolivinoides draco draco, Tritaxia baraki, Nodosaria sp., 
Bolivonopsis sp., Cibicidoides sp., Anomalinoides sp., Ammobaculites sp., 
Gyrodinoides sp. und Anomalinoides affinis zusammen mit Fischzähnen. Hierfür 
werden neritische Tiefen angenommen (siehe Abb. 36 und Abb. 38). Für die 
paleozänen Arten der Familie Anomalinoides geben BERGGREN & AUBERT (1975) 
in der südlichen Ukraine Tiefen von 30-75 m an. Gyrodinoides div. sp. werden von 
den Autoren in eulitorealen Tiefen bis 60 m angegeben. Nach LUGER (mündl. Mitt., 
1995) deutet das Vorkommen von Bolivinoides aber ähnliche oder tiefere 
Ablagerungstiefen wie in der G. aegyptiaca - Zone an, so daß neritische 
Ablagerungstiefen angenommen werden. 
Im oberen Maastricht (G. gansseri- Zone) erfolgt im nördlichen Südgalala (westlich 
des Golfes von Suez) eine Verflachung des Ablagerungsraumes. Sie wird durch die 
progradierende Karbonatrampe im obersten Maastricht hervorgerufen. Am Nordrand 
des Südgalala tritt sie am deutlichsten hervor. Eine geringe Transgression innerhalb 
der oberen G. gansseri- Zone ist in den südlichen Profilen ausgebildet (siehe oben 
sowie Profile 'Kloster St. Paul', 'Wadi Dakhl', Kap. 10.2.2). Für die südlichen Teile 
des Untersuchungsgebietes und den südlichen Westsinai werden tiefneritische bis 
oberbathyale Tiefen angenommen. 
In den anderen Teilen des Untersuchungsgebietes, die nicht von den Hebungen 
der 'Syrian Arc'-Tektonik beeinflußt werden, ist im obersten Maastricht eine 
abweichende Entwicklung zu beobachten. Eine Zunahme des P/B-Verhältnisses 
sowie der Artenzahl der planktonischen Foraminiferen deutet eine Vertiefung des 
Ablagerungsraumes an (siehe Gebel Gindi, Hamam Faraun, Kap. 10.2.2). Ein 
transgressiver Trend im obersten Maastricht wird auch aus den nördlichen Wadi 
Qena beschrieben (BESTAWI in prep., mündl. Mitt.). Die Erhöhung der Artenzahl 
und des P/B-Verhältnisses beginnt in den erwähnten Profilen während der oberen G. 
gansseri - Zone und korreliert mit entsprechenden Trends westlich des Golfes von 
Suez und südlich des Südgalala (siehe oben). Eine von LUGER et al. (in prep.) aus 
der oberen K. falsocalcarata - Zone beschriebene Vertiefung des 
Ablagerungsraumes kann im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen werden. Die 
Verteilung der Lithofaziestypen und eine bathymetrische Karte für das untere und 
mittlere-obere Maastricht werden in Abb. 38 gezeigt. 
Die lokalen eustatischen Schwankungen innerhalb des Paleozän erkennt man am 
besten auf der proximalen Rampe im Profil 'Kloster St. Antonius'. Im unteren Tertiär 
ist eine langsame Vertiefung des Ablagerungsraumes feststellbar, die in einer 
maximalen Transgression in der P. pseudobulloides - M. trinidadensis - Zone gipfelt. 
In den Profilen 'Kloster St. Antonius' und 'Kloster St. Paul' kommen Bulimina 
quadrata, Gyrodinoides sp. sowie Cibicidoides hyphalus und im Profil 'Wadi Dakhl' 
Frondicularia sp., Bolivina sp. (siehe Tafel 23, Fig. 8), Loxostomoides sp. vor. C. 
hyphalus wird von VAN MORKHOVEN et al. (1986) als tiefneritische bis bathyale 
Form beschrieben. Für die Formen der Familien Lenticulinidae und Frondicularidae 
werden von BERGGREN & AUBERT (1975) Tiefen von 90-200 m angegeben. 
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Abb. 39 Verteilung der Lithofaziestypen und bathymetrische Tiefenverteilung für das 
Paleozän. 
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SAINT-MARC (1992) gibt in paleozänen Schichten Tunesiens für B. quadrata 
mittelneritische bis tiefbathyale Tiefen an; Formen der Familie Lenticulinidae ordnet 
dieser Autor neritischen bis oberbathyalen Tiefen zu. Für die genannten Profile 
werden deshalb und aufgrund der P/B-Verhältnisse in südöstlicher Richtung vom 
Neritikum ('Kloster St. Antonius', 'Kloster St. Paul') zum Tiefneritikum-Oberbathyal 
('Wadi Dakhl') zunehmende Tiefen angenommen. Die Transgression in der P 
pseudobulloides - M. trinidadensis - Zone stellt für alle Profile tiefneritisch-
oberbathyale Verhältnisse her (siehe Abb. 36 und Abb. 39). 
Es folgt eine Regression in der oberen M. angulata - Zone und eine erneute 
Transgression in der P pusilla pusilla - Zone. Im nördlichen Südgalala bleiben die 
neritischen Bedingungen stabil. Kriterium dafür sind die vorkommenden 
benthonischen Foraminiferen (Operculina sp., Discocyclina sp., Alveolina div sp., 
Fallotella sp., Hottingerina lukasi). Im Gebiet um das Profil 'Kloster St. Antonius' 
werden mittelneritische Ablagerungstiefen angenommen. Kriterium sind die häufig 
anzutreffenden benthonischen Foraminiferen Fallotella kochanskae, Saudia 
labyrinthica, Hottingerina lukasi, die dendroiden Corallinaceen und Grünalgen. Die 
Form Cibicidoides hyphalus kommt nach VAN MORKHOVEN et al. (1986) in 
tiefneritischen bis abyssalen Tiefen vor. Das P/B-Verhältnis und die benthonischen 
Foraminiferen (Gyrodinoides sp., Cibicidoides hyphalus, Frondicularia sp., Bolivina 
sp.) zeigen mittel-tiefneritische Bedingungen ab der oberen M. angulata - Zone 
(Kloster St. Paul) an (nach VAN MORKHOVEN 1986 und SAINT-MARC 1992). 
Eine Regression in der M. velascoensis - Zone erzeugt im Gebiet des zentralen 
und östlichen Südgalala (Profil 'Kloster St. Antonius', 'Gebel Thelmet', 'Kloster St. 
Paul') flach-mittelneritische Ablagerungsbedingungen mit einer leichten Vertiefung 
in südöstlicher Richtung (Alveolinen und Grünalgen; entspr. HOTTINGER 1984, 
FLÜGEL 1982). 
Für das Profil Wadi Dakhl' werden im Paleozän tiefneritische-oberbathyale Tiefen 
(P/B-Verhältnisse) angenommen. Im Nordgalala und im Wadi Sudr werden im 
Paleozän Hochgebiete vermutet. Es werden flachneritische 
Ablagerungsbedingungen bis zu subaerischer Exposition angenommen, wobei es zu 
einer tiefgründigen Erosion der Schichten des Maastricht (Wadi Sudr, Nordgalala) 
und Campan (Nordgalala) kommt, die durch einen entsprechenden Hiatus belegt ist. 
Diese Schwellenregion durchläuft in SSW-NNE streichender Richtung den 
südlichen Nordgalala und das nördliche Wadi Sudr. In den anlagernden Gebieten 
(Bir Madsus, Gebel Gindi) sind neritische Ablagerungsbedingungen ausgebildet. 
Nach Norden wird aufgrund beobachteter sedimentologischer Ausbildungen 
('Grainstones') und dem von BÄNDEL & KUSS (1987) beschriebenen Auftretens 
von Alveolinen eine langsame Vertiefung des Ablagerungsraums angenommen. Im 
nördlichen Nordgalala und nördlich des Wadi Sudr werden tiefneritische 
Ablagerungsbedingungen vermutet. Die Verteilung der Lithofaziestypen und eine 
bathymetrische Karte für das untere und obere Paleozän werden in Abb. 39 gezeigt. 
Die in der M. velascoensis - Zone beginnende Regression erreicht ihren Gipfel in 
der M. edgari - Zone. Ihr folgt eine untereozäne Transgression (M. subbotinae -
Zone, = obere A. ellipsoidalis - Zone). Diese Transgression ruft in den Profilen des 
nördlichen und östlichen Südgalala kurzfristig erneut tiefneritische-oberbathyale 
Bedingungen hervor. Die nachfolgende regressive Entwicklung des Untereozän führt 
zu mittelneritischen Ablagerungstiefen (Alveolinen und Operculinen, entspr. 
HOTTINGER 1984). Am stärksten wird das distal gelegene Profil 'Wadi Dakhl' von 
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der untereozänen Transgression der M. subbotinae - Zone beeinflußt. Das P/B-
Verhältnis (70-80 %) zeigt bathyale Tiefen an. Ein, im Vergleich zur tatsächlichen 
Tiefe, überhöhtes P/B-Verhältnis wird angenommen. 
Paläobathymetrie des unteren Eozän 
(A. ellipsoidalis - A. moussoulensis - Zone) 
Unteres Eozän (A. ellipsoidalis - A. oblonge - Zone) 
20 km 
Erweitert mit zusätzlichen Daten von R Qe» (1995, mural Mit) 
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Abb. 40 Verteilung der Lithofaziestypen und bathymetrische Tiefenverteilung für das 
untere Eozän. 
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Durch eine Vertiefung hinter einer distal stark versteilten Schwelle, wie sie für das 
Paleozän und Untereozän im Südgalala angenommen wird, kann es zur Ablagerung 
kondensierter Sedimente in dem angelagerten Depocenter kommen ('Condensed 
sections', VAN WAGONER et al. 1988). Damit könnten die hohen P/B-Verhältnisse 
als Anreicherungen in den Sedimenten, die vermutlich tiefneritische Bedingungen 
widerspiegeln, erklärt werden. 
Für die im Nordgalala abgelagerten Gesteine werden wegen des alleinigen 
Vorkommens von Idalina sp. und Gastropoden und ihrer Faziesausbildung (partielle 
Dolomitisierung, Loferite, Mikrofaziesmerkmale nach TUCKER & WRIGHT 1990) 
flachtidale bis z.T. intertidale Bildungsbedingungen angenommen. Entlang des 
Golfes von Suez (abgesehen von nördlichen Nordgalala) und im Gebel Ataqa 
(BÄNDEL & KUSS 1987) sind flachtidale Bildungen ausgebildet. Im übrigen 
Untersuchungsgebiet wird im Untereozän eine tiefneritische Fazies angetroffen. 
Kriterium dafür sind Alveolinen sowie Operculina sp., Nummulites sp., Fallotella sp. 
und Orbitolites sp. (entspr. HOTTINGER 1984, LIEBAU 1984). Die Verteilung der 
Lithofaziestypen und eine bathymetrische Karte für das Untereozän ist in Abb. 40 
dargestellt. 
12. Erstellung einer regionalen Sequenztabelle und der Vergleich mit der 
globalen Sequenztabelle 
In diesem Kapitel werden regionale Sequenztabellen für den Zeitraum des Campan 
bis Untereozän diskutiert. Diese Sequenztabellen wurden durch die 
biostratigraphische Korrelation der sequenzstratigraphisch gegliederten Abfolgen 
aus einzelnen Profilen erstellt. Die Korrelation der regionalen Sequenztabelle und 
der ermittelten Meeresspiegel-kurve mit der globalen Kurve von HAQ et al. (1987, 
1988) erfolgt über die Biozonen. 
12.1 Regionale Sequenztabelle für das obere Campan und Maastricht 
Die Sequenztabelle für das obere Campan und Maastricht (siehe Abb. 41) basiert 
auf Daten aus Profilen, Bohrungen und untergeordnet seismischen Profilen. Die 
genutzten Daten stammen aus dem Bereich der distalen und äußeren proximalen 
Rampe (siehe Abb. 11). Die Korrelation dieser Daten, die Konstruktion von 
Profilquerschnitten und chronostratigraphische Korrelationen führten zur Erstellung 
einer regionalen Sequenztabelle. Die zugrundeliegenden biostratigraphischen 
Korrelationen wurden mit planktonischen und benthonischen Foraminiferen 
vorgenommen (vgl. Kap. 6 und Kap. 10). Die biostratigraphische Datierung 
ermöglicht, vereinzelt unterstützt von der sequenzstratigraphischen Bearbeitung, 
eine präzise Korrelation der einzelnen Profile. Die resultierende regionale 
Sequenztabelle wird mit der globalen Sequenztabelle von HAQ. et al. (1988) und 
Daten von GRÄFE (1994) verglichen (siehe Abb. 43). 
Die regionale Sequenztabelle für das obere Campan und Maastricht ist in Abb. 41 
dargestellt. Die gegliederten Sequenzgrenzen können im mittleren Maastricht gut 
datiert werden. Unsicherheiten bestehen bei der exakten Datierung der 
Sequenzgrenzen innerhalb des oberen Campan (G. ventricosa - Gita. calcarata -
Zone) und des oberen Maastricht (oberste G. gansseri bis A. mayaroensis - Zone) 
(vgl. Kap. 7.1.1, Kap. 7.2.1 und Kap. 9.2.2.3). Die Sequenzen entsprechen der von 
HAQ et al. (1987,1988) angegebenen Anzahl. 
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Abb. 41 Regionale Sequenztabelle für das obere Campan und Maastricht 
Die Sequenzgrenzen UC1 und UC2 stimmen nicht exakt mit den entsprechenden 
Sequenzgrenzen der globalen Sequenztabelle überein. Sie sind im Gegensatz zu 
den Sequenzgrenzen im oberen Maastricht gut mit Globotruncaniden und 
Orbitoideen datierbar. Im Untersuchungsgebiet erscheint die Sequenzgrenze UC1 
an der unteren Grenze zur G. aegyptiaca - Zone. HAQ et al. (1989) datieren diese 
Sequenzgrenze in die G. calcarata - Zone. Oberhalb der Sequenzgrenze UC1 
erscheint ein großer Lowstand wedge'. Die überlagernde Sequenz UC1/2 reicht bis 
an die G. gansseh - Zone, was mit den Angaben von HAQ et al. (1987, 1988) 
übereinstimmt. Bei diesen zeitlichen Angaben ist zu beachten, daß die oberen 
Anteile der G. venthcosa - Gita calcarata - Zone in den sequenz-stratigraphisch 
auflösbaren Profilen möglicherweise ganz oder teilweise erodiert sind, wobei die 
vermutete Diskordanz in den Schelfsedimenten des Oberen Campan und untersten 
Maastricht nur bedingt biostratigraphisch nachweisbar ist (vgl. Kap. 7.1.1). Die 
Sequenzgrenze UC1 liegt dieser vermuteten Diskordanz auf. Die beobachtete 
Abweichung innerhalb der Sequenztabellen kann deswegen durch lokale Erosion 
bedingt sein. Die Sequenzgrenzen UC2 und UC4 erscheinen früher als in der 
globalen Sequenztabelle. 
Für die Abweichung dieser gut datierten Sequenzgrenzen werden lokale 
tektonische Einflüsse der 'Syrian Arc'-Schwelle vermutet, die zu Schwankungen in 
der Sedimentzufuhr führen. Nach STECKLER et al. (1993) können solche 
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1988) innerhalb der A. trempina - Zone angegebenen Sequenzgrenze PA8 an das 
obere Ende der unterlagernden A. corbarica - Zone verursachen. Die aufgeführten 
Sequenzgrenzen werden unter Berücksichtigung dieser Punkte in die regionale 
Tabelle eingepaßt. Es bleiben jedoch geringe Unsicherheiten. Die Diskussion der 
erwähnten Sequenzgrenzen bzw. ihre Beeinflussung durch lokale Tektonik ist aus 
den oben genannten Gründen unsicher. 
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Abb. 42 Regionale Sequenztabeile für das Paleozän und untere Eozän. 
Durch bathymetrische Untersuchungen (siehe Kap. 11) wurde eine regionale 
Meeresspiegelkurve für das Paleozän und untere Eozän erstellt. Sie zeigt eine 
ähnliche Form wie die Langzeit-Kurve ('long-term-curve') von HAQ et al. (1987, 
1988). Die Schwankungen der Kurzzeitkurve ('short-term-curve') zeigen geringe 
Differenzen zur globalen Kurve. Die eustatischen Schwankungen sind im 
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Untersuchungsgebiet deutlicher ausgebildet als in der globalen Kurve von HAQ et 
al. (1987, 1988) angegeben. 
12.3 Der Vergleich mit regionalen Meeresspiegelkurven 
Die regionale Meeresspiegelkurve soll nun mit anderen, aus Ägypten und dem 
Gebiet der Tethys publizierten, eustatischen Kurven verglichen werden. Die 
benutzten Kurven stammen aus dem nördlichen Spanien (GRÄFE 1994), aus Israel 
(FLEXER et al. 1986, LEWY et al. 1990), aus Nordostägypten (BÄNDEL & KUSS 
1987), aus dem südwestlichen Ägypten (LUGER 1985) und aus dem Oman 
(HARRIS et al. 1984). Beim Vergleich ist zu beachten, das die Regionen des 
nördlichen Spanien und des Oman in der Oberkreide und dem Alttertiär stark von 
lokaler Tektonik beeinflußt werden. 
Der Verlauf und die biostratigraphische Zuordnung der 
Meeresspiegelschwankungen in Nordostägypten korrelieren mit anderen aus 
Nordostägypten (BÄNDEL & KUSS 1987) und Südägypten (LUGER 1985) 
publizierten Kurven (siehe Abb. 43 und Abb. 44). Abweichungen erscheinen bei der 
Transgression im Untermaastricht (G. aegyptiaca - Zone) gegen über den Kurven 
von FLEXER et al. (1986), und LEWY et al. (1990). Die Autoren geben die 
beschriebene Transgression mit ihrem Maximum an der Campan/Maastrichtgrenze 
an, was aber durch eine abweichend definierte Biozonierung bedingt sein kann 
(LUGER mündl. Mitt., 1995). GRÄFE (1994) und HARRIS et al. (1984) geben 
dagegen an der Campan/Maastricht-Grenze eine starke Regression an, wie sie auch 
im Untersuchungsgebiet angenommen wird. Die exakte Datierung und 
bathymetrische Einstufung wird dabei im Untersuchungsgebiet durch die nur 
schlecht erhaltenen planktonischen Foraminiferen erschwert (vgl. Kap. 7.1.1). Die 
Anzahl und Verteilung der oberkretazischen Meeresspiegelschwankungen korreliert 
gut mit den Angaben von GRÄFE (1994) und LUGER (1985) (vgl. Abb. 43 und 44). 
Die Kurven von FLEXER et al. (1986) und LEWY et al. (1990) lösen die 
Schwankungen innerhalb des Maastricht nicht deutlich genug auf. Sie zeigen 
allerdings ebenfalls einen regressiven Trend, der auch im Untersuchungsgebiet 
erkennbar ist. 
Die Verteilung und Anzahl der paleozänen bis untereozänen 
Meeresspiegelschwankungen korreliert mit den Angaben von GRÄFE (1994) und 
LUGER (1985). BÄNDEL & KUSS (1987) geben für das Paleozän eine größere 
Anzahl von sich steigernden kleinen Transgressionen an, die von der globalen 
Kurve und den Angaben von GRÄFE (1994) abweichen (vgl. Abb. 43). 
Die im Untersuchungsgebiet festgestellte Anzahl und Entwicklung der 
Meeresspiegelschwankungen differiert im Paleozän von den Angaben von BÄNDEL 
& KUSS (1987), stimmt aber mit LUGER (1985), GRÄFE (1994) und der globalen 
Kurve überein (siehe Abb. 43). Die Transgressionen und Regressionen sind 
besonders im unteren Eozän stärker ausgeprägt als von LUGER (1985) angegeben. 
Es wird vermutet, daß diese Abweichungen durch die unterschiedlichen Positionen 
auf dem Schelf erzeugt wurden. Im Untereozän ergibt sich die beste 
Übereinstimmung mit den Kurven von GRÄFE (1994) und BÄNDEL & KUSS (1987) 
(vgl. Abb. 43). 
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Abb. 43 Vergleich der regionalen Meeresspiegelkurve für das obere Campan bis 
untere Eozän mit der globalen Meeresspiegelkurve von HAQ et. al (1988). 
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Zur globalen Sequenztabelle und Meeresspiegelkurve von HAQ et al. (1987, 1988) 
bestehen geringe Differenzen. Gute Übereinstimmung wird zu der von GRÄFE 
(1994) aus dem Basco-Cantabrisehen Becken (Nordspanien) ermittelten Kurve 
festgestellt. Als mögliche Gründe dafür werden einheitliche eustatische 
Beeinflussungen durch die Tethys angenommen. Möglicherweise weichen diese 
eustatischen Schwankungen der Tethys geringfügig von den globalen eustatischen 
Schwankungen (nach HAQ et al. 1988) ab, wie die Untersuchungen von GRÄFE 
(1994) vermuten lassen. Weitere Daten aus anderen Randgebieten der Tethys sind 
nötig, um genaue Angaben machen zu können. 
12.4 Ursachen der lokalen Meeresspiegelschwankungen 
Langfristige, durch globale plattentektonische Prozesse bedingte Änderungen der 
Beckenvolumina und darauf basierende Meeresspiegelveränderungen werden als 
Zyklen 1. Ordnung bezeichnet. Solche globalen Prozesse sind die Öffnung neuer 
Ozeane ('riftings') bzw. die Dehnungsraten des Meeresbodens ('seafloor 
spreading'). Diese Prozesse wiederum unterliegen Schwankungen der erzeugten 
Dehnungsraten: 'riftings' werden von lokal sehr schnellem 'seafloor spreading' 
gefolgt, während das Zusammentreffen von Platten lokal oder temporär 'seafloor 
spreading' beendet (MIALL 1990). Die daurch bedingten Schwankungen der 
globalen 'seafloor spreading'-Raten erzeugen Zyklen 2. Ordnung. 
Die in den untersuchten Ablagerungen beobachteten Sequenzen stellen Zyklen 3. 
Ordnung dar, die von absoluten Meeresspiegelschwankungen erzeugt werden (VAIL 
et al. 1987). Dies können globale tektonische Ereignisse ('Riftings', 'Spreading'), 
klimatische Zyklen, Änderungen in der Sedimentversorgung und Subsidenzvorgänge 
sein. Die hauptsächlichen Steuerungsfaktoren von Zyklen 3. Ordnung sind Eustatik 
(absolute Meeresspiegelschwankungen), Änderungen in der Sedimentzufuhr und 
tektonische Einflüsse (VAIL et al 1987, 1991). 
Die beobachteten tektonischen Ereignisse ( z.B. 'Syrian Arc'-Tektonik) reichen zur 
Erklärung der beobachteten Zyklen nicht aus. Die, nach klassischer Ansicht, die 
Entwicklung und Geometrie von Zyklen 3. Ordnung steuernde Eustatik ist in 
Karbonaten weniger dominant (SCHLAGER 1991). Bei Karbonaten sind zusätzliche, 
unter bestimmten Bedingungen dominierende, Faktoren aktiv. 
Die Karbonatproduktion ist eng mit der chemischen Zusammensetzung und 
anderen Umweltfaktoren des umgebenden Meeres verknüpft. Dies stellt einen 
großen Unterschied zu klastischen Systemen dar, für die der Ozean lediglich als 
Transportmedium dient. Die Karbonatproduktion ist ein wichtiger Steuerungsfaktor 
der Sequenzen und 'Systems tracts'. 
Solche und andere Umweltfaktoren können, müssen aber nicht, mit 
Meeresspiegelschwankungen zusammenfallen (SCHLAGER 1991). Die im 
Untersuchungsgebiet ausgebildeten Sequenzen weichen im Maastricht und 
Paleozän gering von der globalen Kurve von HAQ et al. (1987, 1988) ab. Diese 
Abweichungen werden als Wechselwirkung eustatischer 
Meeresspiegelschwankungen mit regionaltektonischen Prozessen und ökologischen 
Faktoren (Wassertemperatur, Karbonatproduktion) interpretiert. 
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Abb. 44 Vergleich der lokalen Meeresspiegelkurve 
Meeresspiegelkurven aus angrenzenden Gebieten. 
mit regionalen 
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In der Oberkreide und dem Alttertiär befand sich Nordost-Ägypten am südöstlichen 
Rand der Tethys und am Nordostrand des Afrikanischen Kontinents. Die, durch die 
Annäherung der europäischen und afrikanischen Platte induzierte 'Syrian Are' 
Tektonik beeinflußte in starken Maße die Ablagerungsräume Nordost-Ägyptens. 
Die im Untersuchungsgebiet ausgebildeten und von früheren Bearbeitern nicht 
eindeutig datierbaren Abfolgen werden über ihre planktonischen und benthonischen 
Foraminiferen in die Biozonen des Campan bis Untereozän gegliedert. Innerhalb der 
biostratigraphisch korrelierten Profile werden rasche laterale Fazieswechsel 
festgestellt, die in südöstlicher Richtung aufeinanderfolgenden Faziesgürteln 
zugeordnet werden. Diese Fazieswechsel erzeugen zusammen mit der miozänen 
Tektonik die heutige komplexe geologische Situation und erschweren die 
Rekonstruktion der oberkretazisch-alttertiären Faziesverteilung. Die durch eine 
sequenzstratigraphische Bearbeitung entwickelten Modelle geben zusammen mit 
einer Bearbeitung seismischer Profile aus dem Golf von Suez Aufschluß über die 
Ablagerungsbedingungen im Untersuchungsgebiet. 
Im nördlichen Galala-Plateau (westlich des Golfes von Suez) überlagern tertiäre, 
neritische Kalksteine und Dolomite diskordant die litoralen, klastischen Serien und 
Karbonate der Oberkreide. Die stratigraphische Reichweite des zu beobachtenden 
Hiatus ist im zentralen Nordgalala am größten (Turon-Paleozän); im Südgalala ist 
die untersuchte Abfolge (Campan bis Unteres Eozän) komplett aufgeschlossen. Die 
biostratigraphische Korrelation zeigt im Maastricht und Paleozän starke laterale 
Faziesveränderungen. Die westlich des Golfes von Suez (Galala-Plateaus) 
entwickelten Abfolgen werden als proximale und distale Rampensedimente 
interpretiert. Das zugeordnete Hebungsgebiet liegt im Nordgalala. Östlich des 
Golfes von Suez ist eine ähnliche Entwicklung in den uniformen distalen kreidigen 
Ablagerungen zu beobachten, die durch die laterale Ausweitung des 
Hebungsgebietes in den nördlichen Westsinai erklärt wird. 
Während des Campan wurden Kreiden und kreidige Kalksteine auf dem Schelf 
abgelagert. Paläobathymetrische Daten weisen auf eine Schwelle im Gebiet des 
nördlichen Golfes von Suez hin. Nach einem kurzen regressiven Einschnitt im 
Obercampan bis Untermaastricht führte eine Transgression (Morozovella aegyptiaca 
- Zone) erneut zur Bildung kreidiger Ablagerungen. Nun erfolgte in den Galala-
Plateaus westlich des Golfes von Suez eine von den umgebenden Gebieten 
abweichende Entwicklung. Die Sedimente in den Galala-Plateaus indizieren die 
Ausbildung eines NE-SW streichenden Hebungsgebietes im Nordgalala. Diese 
Hebung wird durch fortlaufende Kompression ('Syrian Are'), bedingt durch die 
Annäherung von Europäischer und Arabischer Platte, generiert. Die Abfolgen in den 
südlich angrenzenden Gebieten zeigen im Maastricht die Progradation einer südlich 
des Hebungsgebiets angelagerten Karbonatrampe an. Die durch biostratigraphische 
Korrelation erarbeiteten sequenzstratigraphischen Modelle beschreiben eine 
progradierende distal versteilte Rampe. Im Südosten (Wadi Dakhl, Hamam Faraun) 
verzahnen die Schüttungen der distalen Rampe mit Karbonaten des Schelfs. Im 
Paleozän entwickeln sich auf der äußeren proximalen Rampe (Südgalala) mächtige 
Kalksteine, die nach Südosten progradieren. Die Progradation erzeugt eine 
Verbreiterung der proximalen und eine Verkürzung der distal versteilten 
Rampenteile. Die Verzahnungszone der Tone der internen Schelfbecken und der 
distalen Rampensedimente verschiebt sich entsprechend. Durch die Beendigung der 
synsedimentären Hebungen an der Schwellenregion im Nordgalala zusammen mit 
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einem Meeresspiegelanstieg wird im oberen Paleozän die Progradation beendet und 
der beginnende Rückzug der Karbonatrampe nach Norden eingeleitet. Der im 
Untereozän folgende Rückzug der Kalksteine erfolgt trotz relativ stabilem 
Meeresspiegel. Im Eozän ändert sich die Rampenmorphologie zu einer 
homoklinalen Karbonatrampe. Auf der proximalen Rampe findet im oberen 
Untereozän eine marine Karbonatsedimentation mit wechselnden Lithologien statt, 
die von lokaler Tektonik und Meeresspiegelschwankungen beeinflußt wird. 
Die westlich des Golfes von Suez (Galala-Plateaus) ausgebildeten klastischen 
Abfolgen werden den Biozonen des Obercampan bis Untereozän zugeordnet. 
Die synsedimentären Faltungen des 'Syrian Are' beeinflussen die oberkretazisch-
alttertiäre Sedimentation im nördlichen Golf von Suez. Ausgedehnte 
Transgressionen begleiten diese Ereignisse. 
Im südlichen Nordgalala entwickelt sich eine 'Syrian Are'- Schwelle während des 
Maastricht bis Paleozän. Die Schwelle erstreckt sich lateral bis in den Westsinai 
(Wadi Sudr). 
Während des Maastricht bis Paleozän progradiert eine sich südlich an die 
Schwelle anschließende distal versteilte Karbonatrampe in südöstliche Richtungen. 
Im Oberpaleozän bis Untereozän folgt ein Zurückweichen der Rampe in nördliche 
Richtungen, das durch eine Kombination von Meeresspiegelschwankungen und dem 
Ende der tektonischen Aktivität an der Schwelle generiert wird. Gleichzeitig wandelt 
sich die Rampenmorphologie zu einer homoklinalen Rampe. 
Die im Untersuchungsgebiet erarbeitete regionale Sequenztabelle differiert in der 
stratigraphischen Einordnung der Sequenzgrenzen und ihrer Dauer von der 
globalen Sequenztabelle von HAQ et al. (1987, 1988). Am auffälligsten ist dies im 
Maastricht. Im Paleozän bis Untereozän sind nur geringe Unterschiede ausgebildet. 
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Tab. 9a Verteilung der identifizierten planktonischen und benthonischen 
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Tab. 9b Verteilung der in Schliffen identifizierten benthonischen Foraminiferen im 
Profil 'Kloster St Antonius'. 







































Tab. 10 Verteilung der identifizierten planktonischen und benthonischen 
Forammiferen im Profil Gebel Gindi'. 
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Tab. 12 Verteilung der identifizierten Dlanktonischen und benthonischen 
Foraminiferen im Profil Gebel Thelmet' 
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Tab. 13 Verteilung der identifizierten planktonischen und benthonischen 
Foraminiferen im Profil 'BirDakhl'. 
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Appendix B : Tafeln 
Fig. 1 Die Schichten des Campan bis Untereozän im 
nördlichen Südgalala (Profil Kloster St. Antonius). Erkenn-
bar sind die Sequenzgrenzen UC2, UC3 und UC4 im 
Maastricht sowie die paleozänen Sequenzgrenzen PA1, 
PA2, PA3, PA4 und PA5 (vgl. Grafik 1). Die überlagernden 
Schichten (linke Seite des Bildes) gehören in das Untereo-
zän. 
Fig. 2 Subaquatische Rutschungen in den Sedimenten der 
St. Anthony Formation' des Maastricht (Profil Kloster St. 
Antonius', Kap. 10.2.1.2). Die Mächtigkeit der subaquati-
schen Rutschung (im Zentrum des Bildes) beträgt ca. 23 m 
mit einer lateralen Erstreckung von ca. 30 m. Die im Hang-
enden und seitlich überlagernden Wechselfolgen von 
mergeligen Kalksteinen und Siitsteinen liegen der subaqua-
tischen Rutschung mit onlap auf (linke Seite des Bildes). 
Fig. 3 Die Schichten des Maastricht bis Untereozän am 
Nordrand des Südgalala ca. 10 km östlich des Klosters St. 
Antonius (vgl. Kap. 10.2.1.2). Entlang der Steilkante sind die 
Sequenzgrenzen UC3, UC4 des Maastricht und die paleo-
zänen Sequenzgrenzen PA1, PA2, PA3 und PA4 sichtbar. 
Die Sequenzen UC4/PA1 und PA1/2 keilen in östlicher 
Richtung aus (vgl. Kap. 10.2.1.2). Die untereozänen Se-
quenzgrenzen PA5, PA6 und PA7 können vereinzelt in den 
Wechsellagerungen von Kalksteinen und Siitsteinen ober-
halb der mächtigen Kalksteine verfolgbar. Im Hintergrund 
sind Kalksteine des oberen Untereozän zu erkennen. 
Die laterale Ausdehnung beträgt ca. 4 km, die Mächtigkeit 
der Steilstufe beträgt ca. 220 m. 
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Fig. 1 Blick nach Westen auf die Schichten 
des Maastricht und Paleozän im Wadi Mihraf. 
Entlang des in südlicher Richtung in den 
Südgalala einschneidenden Wadi ist das 
Auskeilen der paleozänen Kalksteine gut zu 
erkennen. Am Eingang des Wadi beträgt die 
Mächtigkeit der paleozänen Kalksteine ca. 30 
m (rechte Seite). Innerhalb des Wadi nimmt 
sie auf ca. 15 m ab (linke Seite). Oberhalb der 
Kalksteine sind die oberpaleozänen bis unter-
eozänen Wechsellagerungen von Kalksteinen 
und Siltsteinen, die von der zurückweichenden 
Rampe stammen, zu erkennen. Die laterale 
Erstreckung des Bildes beträgt 1,5 km. 
Fig. 2 Blick nach Norden auf die progradie-
renden paleozänen Kalksteinen am Kloster St. 
Paul (südöstlicher Südgalala). Sichtbar ist die 
Überlagerung kreidiger Ablagerungen des 
Campan/Maastricht und kreidiger Ablagerun-
gen/dunkler Mergel des Paleozän (unterhalb 
der Kirche) durch die progradierenden biokla-
stischen Kalksteine der Sequenz PA3/4, die 
als 'highstand shedding' interpretiert werden. 
Die Siltsteine und konglomeratischen Kalk-
steine oberhalb der mächtigen Kalksteine 
werden von der nach N zurückweichenden 
Rampe gebildet. 
Fig. 3 Die Schichten des Campan, 
Maastricht und Paleozän im Profil Kloster St. 
Paul'. Die kreidigen Ablagerungen sind 121 m 
mächtig. Die basalen dickbankigen Kreiden 
werden in das Campan gestellt. Die im 
Hangenden folgenden Kreiden des Maastricht 
zeigen höhere Siltgehalte und geringere 
Bankmächtigkeiten. Die Kreide/Tertiär-Grenze 
befindet sich im oberen Drittel der Kreiden (bei 
ca. 102 m). Die paleozänen Anteile der kreidi-
gen Sedimente sind feinbankig und gehen 
zum Hangenden in dunkle Mergel über. Die 
überlagernden Kalksteine werden in das 
mittlere bis obere Paleozän gestellt und als 
randliche Bildungen der auf der Karbonat-
rampe progradierenden Kalksteine interpre-
tiert. 
Fig. 4 Blick nach Westen auf oberkretazisch/ 
alttertiären Ablagerungen am Gebel Thelmet 
(östlicher Südgalala). Der Berghang in der 
Bildmitte zeigt Wechsellagerungen von Kalk-
steinen und Klastika des Paleozän bis Unter-
eozän. Die hellen Schichten rechts im Vorder-
grund sind klastische Ablagerungen des 
Maastricht. 
Die Höhe der Steilkante beträgt ca. 800 m. Die 
laterale Erstreckung des Bildes beträgt 6 km. 
Fig. 5 Über "Grainstones" des unteren 
Paleozän progradierende Kalksteine am Gebel 
Thelmet (Blick nach Süden). In den 
Kalksteinen (oben) ist undeutlich downlap' in 
südliche Richtungen sichtbar. Die Schichten 
der unterlagernden 'Grainstones' zeigen 
deutliches 'offlap' in südliche bis südöstliche 
Richtung. 
Die Mächtigkeit des Ausschnittes und seine 
laterale Erstreckung beträgt ca. 20 m. 
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Fig. 1 Die Schichten des Maastricht bis 
Untereozän am 'Kloster St. Paul' (vgl. Abb. 1, 
Kap. 10.2.2.4 und Kap. 10.3.2.4). Die unterla-
gernden kreidigen Ablagerungen des 
Maastricht bis Unterpaleozän zeigen toplap' 
(durch einen Pfeil markiert) an die überlagern-
den progradierenden Kalksteine des mittleren 
bis oberen Paleozän. Die mächtigen bioklasti-
schen Kalksteine im Norden (rechte Seite, 
Profil Kloster St. Paul c', Kap. 10.3.2.4) 
werden als 'highstand shedding' im Sinne von 
SCHLAGER (1989, 1992) mit eingeschalteten 
Schüttungen von Bioklastika interpretiert. Sie 
verzahnen in südlicher Richtung mit vorgela-
gerten turbiditischen Kalksteinen (linke Seite, 
Profil Kloster St. Paul', Kap. 10.3.2.4). Inner-
halb der mittel- bis oberpaleozänen Kalksteine 
werden die Sequenzgrenzen PA4, PA5, PA6 
und PA7 ausgeschieden (vgl. Kap. 10.3.2.4). 
Im Hintergrund sind Wechsellagerungen von 
Kalksteinen und Siltsteinen und massige 
Kalksteine des oberen Untereozän zu erken-
nen. 
Die laterale Ausdehnung des Bildes umfaßt 
ca. 7 km, die Mächtigkeit der Steilstufe im 
Vordergrund beträgt ca. 220 m. 
Fig. 2 Graphische Erläuterung zur Abb. 1 mit 
einer Markierung der Sequenzgrenzen. 
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Fig. 1 Sedimente des mittleren Maastricht 
bis Paleozän im Profil Kloster St. Antonius'. 
Auf der linken Seite ist die Lage der Sequenz-
grenzen UC2, UC3, UC4 (Maastricht) und 
PA1, PA2, PA3, PA4 (Paleozän) markiert. 
Die Mächtigkeit des Profilauschnittes beträgt 
ca. 350 m, die Breite ca. 200 m.. 
Fig. 2 Blick nach Norden auf das Profil 'Ain 
Sudr' im Wadi Sudr. Es sind Kreiden des 
Campan bis Maastricht zu sehen. Die Cam-
pan/Maastricht-Grenze wird durch einen 
rötlichen Horizont (auf halber Höhe) bezeich-
net. Die kreidigen Ablagerungen oberhalb des 
Rothorizontes gehören in das Untere 
Maastricht. Sie werden diskordant von unter-
eozänen pelmikritischen Kalksteinen überla-
gert. 
Die Mächtigkeit des Profils beträgt ca. 450 m, 
die Breite ca. 300 m. 
Fig. 3 Inter- bis subtidale Kalksteine des 
vermuteten Untereozän im Profil '15 km S' Ain 
Sukhna' (nördlicher Nordgalala). 
Die Mächtigkeit des Profils beträgt ca. 200 m, 
die Breite ca. 60 m. 
Fig. 4 Vermutlich paleozäne klastische Kalk-
steine im Profil '15 km S' Ain Sukhna' 
(nördlicher Nordgalala), wie sie von BÄNDEL 
& KUSS (1987) aus dem Nordgalala beschrie-
ben werden. 
Die Mächtigkeit des Profils beträgt ca. 40 m, 
die Breite ca. 10 m. 
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Tafel 5 
Fig. 1 Ausbildung der paleozänen Sequenz-
grenzen PA2, PA3, PA4 und PA5 14 km 
östlich des Klosters St. Antonius (vgl. Kap. 
10.2.1.2 und Kap. 10.3.1.3). Die basalen 
Schichten des Paleozän werden als laterale 
Schüttungen des TST bis HST der progradie-
renden Sequenz PA2/3 interpretiert. Die im 
Hangenden überlagernde Sequenz PA3/4 
zeigt Kalksteine, die weiter in südliche Rich-
tungen progradieren. Die Sequenz PA4/5 
darüber dokumentiert der Rückzug der Kalk-
stein in nördliche Richtungen. Sie verzahnt mit 
vorgelagerten LST-Sedimenten. 
Die laterale Ausdehnung des Bildausschnittes 
umfaßt ca. 250 m, die Höhe beträgt ca. 90 m. 
Fig. 2 Blick nach Südosten auf vermutlich 
inter- bis subtidale loferitische Kalksteine am 
Gebet Ataqa (Nördliches Untersuchungs-
gebiet). 
Die Mächtigkeit der Abfolge beträgt ca. 500 m. 
Fig. 3 Inter- bis subtidale Kalksteine des 
vermuteten Untereozän im Profil Wadi Malha' 
(südöstlicher Nordgalala). Die auf halber Höhe 
sichtbaren Kalksteine werden zum Hangenden 
von Kalksteinen mit Milioliden und kreidigen 
Sedimenten überlagert. Das Einsetzen der 
Kalksteine, die lateral bis zum biostratigra-
phisch datierbaren Profil Bir Madsus' verfolgt 
werden können, wird mit dem Beginn des 
Untereozän (A ellipsoidalis - Zone) paralleli-
siert. 
Die Mächtigkeit des Profils beträgt ca. 100 m, 























Fig. 1 Orbitoides cf. gruenbachensis 
Unteres Maastricht (Globotruncana 
aegyptiaca Zone) 
'St Anthony Formation' 
Profil Kloster St. Antonius' 
Probe 260992/12d 
Fig. 2 O. cf. apiculata 
Unteres Maastricht (Globotruncana 
aegyptiaca Zone) 
'St. Anthony Formation' 
Profil Kloster St. Antonius' 
Probe 301092/62 
Fig. 3 Siderolites calcitrapoides 
Unteres Maastricht (Globotruncana 
aegyptiaca Zone) 
St. Anthony Formation' 
Profil Kloster St. Antonius' 
Probe 26992/11(1) 
Fig. 4 Laffiteiana äff. mengaudi 
Unteres Maastricht (Globotruncana 
aegyptiaca Zone) 
St. Anthony Formation' 
Profil Kloster St. Antonius' 
Probe 301092/62 
Fig. 5 Omphalocyclus macroporus 
Mittleres Maastricht (Gansserina 
gansseri Zone) 
St. Anthony Formation' 
Profil 'Kloster St. Antonius' 
Probe 250992/25a 
Fig. 6 Orbitoides sp. 
Unteres Maastricht (Globotruncana 
aegyptiaca Zone) 
'St. Anthony Formation' 
Profil 'Kloster St. Antonius' 
Probe 301092/62 
Fig. 7 Inkrustierende Rotalge 
Unteres Maastricht (Globotruncana 
aegyptiaca Zone) 
'St. Anthony Formation' 
Profil 'Kloster St. Antonius' 
Probe 301092/62 
Fig. 8 Mikrosparitischer Grainstone mit 
Peloiden, Klasten und Benth. 
Foraminiferen 
Campan bis Maastricht 
'St. Anthony Formation' 
Profil Bir Madsus' 
Probe 160294/106 
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Tafel 7 
Fig. 1 Wackestone mit planktonischen 
Foraminiferen 
Unteres Paleozän (Parasubbotina 
pseudobulloides - Zone) 
Profil Kloster St. Antonius' 
Probe 250992/30 
Fig. 2 Boundstone mit Korallen (Actinacis 
sp.), Miscellanea sp. und 
Corallinaceen. 
Oberes Paleozän (A. (G.) primaeva -
A. (G.) levis - Zone) 
Profil 'Kloster St. Antonius' 
Probe 250992/37 
Fig. 3 Bafflestone mit A. (G.) cf. 
telemetensis, Fallotella sp., Poriferen 
und benthonischen Foraminiferen 
Oberes Paleozän (A. (G.) primaeva -
A. (G.) levis - Zone) 
Profil 'Kloster St. Antonius' 
Probe 250992/34 
Fig. 4 Baff lestone mit Poriferen, Fallotella 
sp., Miscellaneen, Glomalveolinen und 
Grünalgen. 
Oberes Paleozän (A. (G.) primaeva -
A. (G.) levis - Zone) 
Profil 'Kloster St. Antonius' 
Probe 250992/34 
Fig. 5 Siltsteine mit Karbonatgeröllen 
Unteres Eozän (A. ellipsoidalis - Zone) 
Southern Galala Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/23b4 
Fig. 6 Wackestone mit Großforaminiferen 
Unteres Eozän (A. ellipsoidalis - Zone) 
Southern Galala Formation' 
Profil Kloster St, Paul' 
Probe 280992/24a 
Fig. 7 Wackestone mit 'mikritischen 
Einzelooiden (Onkolithen)' 
Unteres Eozän (A ellipsoidalis - Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/24ODen 
Fig. 8 Wackestone mit mikritischen 
Einzelooiden (Onkolithen)' 
Unteres Eozän (A ellipsoidalis - Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/24oben 
Appendix B: Tafeln 
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Tafel 8 
Fig. 1 Wackestone mit planktonischen 
Foraminiferen 
Paleozän 
'Southern Galala Formation' 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 100294/85 
Fig. 2 Wackestone mit Miscellaneen und 
Serpuliden (Biomikrit) 
Mittleres Paleozän 
'Southern Galala Formation' 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 180393/24 
Fig. 8 Grainstone mit Alveolinen und 
Extrakosten 
konglomeratischer Kalkstein 
Unteres Eozän (A. trempina - Zone) 
Southern Galala Formation' 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 301092/48 
Fig. 3 Floatstone mit Fallotella sp., 
Miscellaneen, Discocyclinen und 
Peloiden (Biopelmikrit) 
Aragonitische Schalenfragmente 
zeigen Anlösungshöfe (linke Seite) 
Oberes Paleozän (A. (G.) levis - Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 180393/19 
Fig. 4 Floatstone mit Glomalveolinen, 
Miscellaneen, Serpuliden und 
Grünalgen und Peloiden (Biopelmikrit) 
Oberes Paleozän (A. (G.) levis - Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 180393/18 
Fig. 5 Wackestone mit Intraklasten 
mit Miscellanea rhomboidea, Mise, 
meandrina und Peloiden (Biopelmikrit) 
Oberes Paleozän (A. (G.) levis - Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 311092/79 
Fig. 6 Turbiditischer Grainstone mit 
Alveolina ellipsoidalis und Grünalgen 
Unteres Eozän (A. ellipsoidalis - Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 301092/76 
Fig. 7 Wackestone mit Miscellaneen, 
Alveolinen, Orbitolites sp., 
Gastropoden und Extraklasten 
Unteres Eozän (A. corbarica - Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 301092/68Top 
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Fig. 1 Wackestone mit Peloiden und 
Gastropoden 
Campa n/Maastricht 
Profil Gebel Um Makhasa' 
Probe 270393/5 
Fig. 2 Mustone/Wackestone mit benth 
Foraminiferen und A. cf. pilula 
Paleozän 
Probe 270393/6a 
Fig. 3 Floatstone mit A. cf. pasticillata, 
Nummulites sp., Discocyclina sp. 
Unteres Eozän (A. ellipsoidalis - Zone) 
Profil Gebel Um Makhasa') 
Probe 270393/10 
Fig. 4 Wackestone mit Nummulites sp. und 
Peloiden (Pelmikrit) 
Unteres Eozän 
Profil Gebel Um Makhasa' 
Probe 270393/13 
Fig. 5 Floatstone mit Alveoiinen, Korallen, 
Poriferen und angelösten 
Schalenfragmenten 
Unteres Eozän (A. moussoulensis -
Zone) 
Profil Camp' (Nordgalala) 
Probe 140294/97 
Fig. 6 Mud/Wackestone mit Gastropoden, 
angelösten Schalenfragmenten und 
Rotalgen 
Biomikrit 
Unteres Eozän ? 
Probe 110593/5 
Fig. 7 Floatstone mit Peloiden und 
angelösten Schalenfragmenten mit 
Algeninkrustation 
Biopelmikrit 
Unteres Eozän ? 
Profil '15 km S" Ain Sukhna' 
Probe 311092/87 
Fig. 8 inkrustierende Rotalge (Onkoid) an 
angelöstem Schalenfragment. Die 
Mächtigkeit der Inkrustation beträgt 
1,5 mm 
Biopelmikrit 
Unteres Eozän ? 
Profil '15 km S' Ain Sukhna' 
Probe 311092/87 







Fig. 1 Wackestone mit planktonischen 
Foraminiferen 
Unteres Paleozän (P. pseudobulloides 
- Zone) 
Profil 'Hamam Faraun' 
Probe 130593/29 
Fig. 2 Wackestone mit Großforaminiferen 
(Nummulites sp., Operculina sp.) und 
planktonischen Foraminiferen 
Unteres Eozän (A. ellipsoidalis - Zone) 
Profil 'Hamam Faraun' 
Probe 130593/33 
Fig. 3 Wackestone mit Alveolina cf 
oblonga,Intraklasten und Peloiden 
Unteres Eozän (A. obbnga - Zone) 
Profil N' Ain Sudr' 
Probe 310393/79 
Fig. 4 Floatstone mit Sporolithon aschersonii, 
Miscellaneen, Alveolinen, 
Discocyclinen und Peloiden 
(Biopelmikrit) 
Oberes Paleozän (A. (G.) levis - Zone) 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 180393/17 
Fig. 5 Wackestone mit Alveolinen und 
Intraklasten 
Unteres Eozän (A. trempina - Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 301092/67 
Fig. 6 Orbitolites sp. in einem 
konglomeratischen Kalkstein 
Unteres Eozän (A. trempina - Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Probe 281092/48 
x20 
Fig. 7 Floatstone mit Korallen (Actinacis sp.); 
Poriferen und Bioklasten. 
Paleozän 
Profil Kloster St. Paul c' 
Probe 271092/28 
Fig. 8 Wackestone mit Intraklasten, 
Miscellaneen, Alveolinen, Nummuliten 
und Peloiden 
Unteres Eozän (A ellipsoidalis - Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Kloster St. Paul c' 
Probe 271092/26b 
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Tafel 11 
Fig. 1 Cibicidoides sp. 
Wackestone mit planktonischen 
Foraminiferen 
Paleozän 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 110294/85 
Fig. 2 Sporolithon aschersonii 
(MOUSSAVIAN & KUSS) 
Floatstone mit Korallen 
Oberes Paleozän (A. (G.) levis - Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 180393/15 
Fig. 3 Corallinacee 
Wackestone mit Intraklasten 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 310393/79 
Fig. 4 Kathina sp. 
Wackestone 
Unteres Eozän (A. ellipsoidalis - Zone) 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/24unten 
Fig. 5 Hottingerina lukasi 
Floatstone mit Korallen 
Oberes Paleozän (A. (G.) primaeva • 
A. (G.) levis - Zone) 
Profil Wadi Sfir' 
Probe 190393/20 
Fig. 6 Hottingerina lukasi 
Floatstone mit Korallen 
Oberes Paleozän (A. (G.) levis • 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 180393/15 
Zone) 
Fig. 7 Miscellanea rhomboidea 
Wackestone 
Unteres Eozän (A. ellipsoidalis - Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 28992/24unten 
Fig. 8 Miscellanea cf. meandrina 
Wackestone 
Unteres Eozän (A. ellipsoidalis - Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 28992/24a 
x10 











Fig. 1 Alveolina (Glomalveolina) dachelensis 
Mittleres Paleozän (A G. primaeva -
A. (G.) levis - Zone) 
Southern Galala Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 1261092/12 
Fig. 2 A. (G.) levis 
Mittleres Paleozän (A (G.) levis -
Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Kloster St, Paul" 
Probe 261092/12 
Fig. 3 A (G.) levis 
Mittleres Paleozän (A (G.) levis -
Zone) 
Southern Galala Formation' 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 180393/22 
Fig. 4 A (G.) cf. levis 
Mittleres Paleozän (A (G.) levis -
Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Kloster St. Paul b' 
Probe 261092/12 
Fig. 5 A (G.) telemetensis 
Mittleres Paleozän (A (G.) levis -
Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 28992/23^ 
Fig. 6 A (G.) cf. subtilis 
Mittleres Paleozän (A (G.) levis -
Zone) 
Southern Galala Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 28992/23^ 
Fig. 7 A (G.) pilula 
Oberes Paleozän (A (G.) levis -
Zone) 
Southern Galala Formation' 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 180393/18 
Fig. 7 A (G.) cf. pilula 
Unteres Eozän (A ellipsoidalis -
Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 311092/77 













Fig. 1 A. cf. solida 
Unteres Eozän (A. ellipsoidalis -
Zone) 
Southern Galala Formation' 
Profil'KlosterSt. Paul' 
Probe 261092/16 
Fig. 2 Alveolina cf. ellipsoidalis 
Unteres Eozän (A ellipsoidalis -
Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Hamam Faraun' 
Probe 130593/33 
Fig. 3 A. moussoulensis 
Unteres Eozän (A moussoulensis -
Zone) 
Southern Galala Formation' 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 301092/76 
Fig. 4 Amoussoulensis 
Unteres Eozän (A moussoulensis -
Zone) 
Southern Galala Formation' 
Profil Camp' 
Probe 140294/97 
Fig. 5 A moussoulensis 
Unteres Eozän (A moussoulensis -
Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Kloster St. Pault' 
Probe 280992/28 
Fig. 6 A cucumiformis tumida 
Unteres Eozän (A moussoulensis • 
Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/28 
Fig. 7 A trempina 
Unteres Eozän (A trempina -
Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 281092/46 
Fig. 8 A fomasinii 
Unteres Eozän (A. oblonga -
Zone) 
Thebes Formation' 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 281092/48 










Fig. 1 A. decipiens 
Unteres Eozän (A. corbarica -
Zone) 
Southern Galala Formation' 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 301092/68 
Fig. 2 A. ilerdensis 
Unteres Eozän (A. trempina -
Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 301092/67 
Fig. 3 A. cf. schwageri 
Unteres Eozän (A trempina -
Zone) 
Southern Galala Formation' 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 301092/67 
Fig. 4 A. cf. oblonga 
Unteres Eozän (A oblonga -
Zone) 
Thebes Formation' 
Profil N Ain Sudr' 
Probe 310393/79 
Fig. 5 A.(G.)pilula 
Unteres Eozän (A moussoulensis • 
Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Gebel Thelmet' 
Probe 301092/37 








Fig. 1 Globotruncana cf. aegyptiaca 
Unteres Maastricht (Globotruncana 
aegyptiaca - Zone), 
St. Anthony Formation' 
Profil Kloster St. Antonius' 
Probe 26992/4 
Fig. 2 Globotruncana cf. aegyptiaca 
2a spirale Ansicht 
2b laterale Ansicht 
Mittleres Maastricht (Gansserina 
gansseri - Zone) 
St. Anthony Formation' 
Profil 'Kloster St. Antonius' 
Probe 301092/66 
Fig. 3 Globotruncana cf. aegyptiaca 
3a laterale Ansicht 
3b spirale Ansicht 
Unteres Maastricht (Globotruncana 
aegyptiaca - Zone) 
St. Anthony Formation' 
Profil Kloster St. Antonius' 
Probe 25992/4 
Fig. 4 Globotruncana cf. aegyptiaca 
4a spirale Ansicht 
4b laterale Ansicht 
Mittleres Maastricht (Gansserina 
gansseri - Zone) 
'St. Anthony Formation' 
Profil 'Kloster St. Antonius' 
Probe 301092/66 
Fig. 5 Planoglobulina sp. 
Mittleres Maastricht (Gansserina 
gansseri - Zone) 
Sudr Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 110294/72 
Fig. 6 Heterohelix striata 
Mittleres Maastricht (Gansserina 
gansseri- Zone) 
Sudr Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 110294/71 
Fig. 7 Gansserina cf. gansseri 
7a umbilikale Ansicht 
7b laterale Ansicht 
6c spirale Ansicht 
Mittleres Maastricht (Gansserina 
gansseri - Zone) 
Sudr Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 110294/81 
Fig. 8 Gansserina gansseri 
Mittleres Maastricht (Gansserina 
gansseri - Zone) 
Sudr Formation' 
Profil Hamam Faraun' 
Probe 130593/20 
Fig. 9 Gansserina gansseri 
9a umbilikale Ansicht 
9b laterale Ansicht 
Mittleres Maastricht (Gansserina 
gansseri - Zone) 
Sudr Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992731 
Fig. 9 Globotruncanella petabidea 
10a umbilikale Ansicht 
10b laterale Ansicht 
10c spirale Ansicht 
Mittleres Maastricht (Gansserina 
gansseri - Zone) 
Sudr Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 110294/71 
Fig. 11 Globotruncana äff. orientalis 
Oberes Campan (Globotruncana 
ventricosa - Gbbotruncanita calcarata 
- Zone), 
'Sudr Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/50 
Fig. 12 Gbbotruncanita cf. angulata 
Oberes Campan (Globotruncana 
ventricosa - Gbbotruncanita calcarata 
- Zone) 
Sudr Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/1 
Fig. 13 Globotruncana rosetta 
Mittleres Maastricht (Gansserina 
gansseri - Zone) 
Sudr- Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 110294/72 
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Fig. 1 Gbbotruncana rosetta 
1a umbilikale Ansicht 
1b laterale Ansicht 
Oberes Campan (Gbbotruncana 
ventricosa - Globotruncanita calcarata 
- Zone), 
'Sudr- Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/34 
Fig. 2 Gbbotruncana cf. orientalis 
2a spirale Ansicht 
2b laterale Ansicht 
Mittleres Maastricht (Gansserina 
gansseri - Zone) 
Sudr Formation' 
Profil 'Hamam Faraun' 
Probe 130593/20 
Fig. 3 Gbbotruncana cf. bulbides 
4a spirale Ansicht 
4b laterale Ansicht 
Unteres Maastricht (Gbbotruncana 
aegyptiaca - Zone) 
St. Anthony Formation' 
Profil 'Kloster St. Antonius' 
Probe 26992/4 
Fig. 4 Gbbotruncana cf. bulbides 
4a umbilikale Ansicht 
4b laterale Ansicht 
Mittleres Maastricht (Gansserina 
gansseri - Zone) 
'St. Anthony Formation' 
Profil Kloster St. Antonius' 
Probe 25992/6 
Fig. 7 Gbbotruncana cf. esnehensis 
7a spirale Ansicht 
7b laterale Ansicht 
Unteres Maastricht (Gansserina 
gansseri - Zone) 
St. Anthony Formation' 
Profil Kloster St. Antonius' 
Probe 26992/4 
Fig. 8 Globotruncana cf. linneiana 
8a spirale Ansicht 
8b laterale Ansicht 
Mittleres Maastricht (Gansserina 
gansseri - Zone) 
'Sudr Formation' 
Profil Gebel Gindi' 
Probe 051093/10 
Fig. 9 Globotruncana cf. arca 
9a umbilikale Ansicht 
9b spirale Ansicht 
Oberes Campan (Globotruncana 
ventricosa - Globotruncanita calcarata 
- Zone), 
'Sudr Formation' 
Profil Kloster St. Antonius' 
Probe 100294/34 
Fig. 10 Globotruncana linneiana 
Mittleres Maastricht (Gansserina 
gansseri - Zone) 
'St. Anthony Formation' 
Profil Kloster St. Antonius' 
Probe 25992/6 
Fig. 5 Globotruncana cf. bulbides 
Unteres Maastricht (Gbbotruncana 
aegyptiaca - Zone) 
'Sudr Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/40 
Fig. 6 Gbbotruncana cf. orientalis 
6a umbilikale Ansicht 
6b laterale Ansicht 
6c spirale Ansicht 
Unteres Maastricht (Globotruncana 
aegyptiaca - Zone) 
'St. Anthony Formation' 
Profil Kloster St. Antonius' 
Probe 26992/4 





Fig. 1 Globotruncanita cf. insignis 
1a spirale Ansicht 
1b laterale Ansicht 
Unteres Maastricht (Globotruncana 
aegyptiaca - Zone) 
'Sudr Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/46 
Fig. 7 Contusotruncana sp. 
7a spirale Ansicht 
7b laterale Ansicht 
Unteres Maastricht (Globotruncana 
aegyptiaca - Zone) 
Sudr Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/44 
Fig. 2 Globotruncanita cf. pettersi 
2a spirale Ansicht 
2b laterale Ansicht 
Mittleres Maastricht (Gansserina 
gansseh - Zone) 
Sudr Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 110294/71 
Fig. 3 Contusotruncana cf. fornicata 
3a spirale Ansicht 
3b laterale Ansicht 
Oberes Campan (Globotruncana 
ventricosa - Globotruncanita calcarata 
- Zone), 
Sudr Formation' 
Profil 'Kloster St. Antonius' 
Probe 241092/30 
Fig. 4 Contusotruncana cf. fornicata 
4a umbilikale Ansicht 
4b spirale Ansicht 
Unteres Maastricht (Globotruncana 
aegyptiaca - Zone) 
'St. Anthony Formation' 
Profil Kloster St. Antonius' 
Probe 26992/4 
Fig. 5 Contusotruncana cf. plicata 
5a umbilikale Ansicht 
5b laterale Ansicht 
Oberes Campan (Globotruncana 
ventricosa - Globotruncanita calcarata 
- Zone), 
Sudr Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/4 
Fig. 6 Racemiguembelina cf. pettersi 
6a laterale Ansicht 
6b Aufsicht 
Unteres Paleozän (Parasubbotina 
pseudobulloides - Zone) 
Sudr Formation' 
Profil Hamam Faraun' 
Probe 130593/28 
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Fig. 1 Globigerina sp. 
1a umbilikale Ansicht 
1b laterale Ansicht 
1c spirale Ansicht 
Unteres Paleozän (Parasubbotina 
pseudobulbides - Zone) 
'Esna Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 110294/69 
Fig. 2 Parasubbotina pseudobulloides 
Unteres Paleozän (Parasubbotina 
pseudobulbides - Zone) 
'Esna Formation' 
Profil Bir Dakhl' 
Probe 090294/23 
Fig. 3 Parasubbotina pseudobulloides 
3a umbilikale Ansicht 
3b laterale Ansicht 
Unteres Paleozän (Parasubbotina 
pseudobulbides - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Bir Dakhl' 
Probe 090294/22 
Fig. 4 Praemurica cf. taurica 
4a umbilikale Ansicht 
4b spirale Ansicht 
Unteres Paleozän (Parasubbotina 
pseudobulbides - Zone) 
'Esna Formation' 
Profil Bir Dakhl' 
Probe 090294/31 
Fig. 5 Morozovella äff. angulata 
5a umbilikale Ansicht 
5b spirale Ansicht 
Unteres Paleozän (Morozovella 
uncinata - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Bir Dakhl' 
Probe 090294/29 
Fig. 7 Morozovella cf. trinidadensis 
7a spirale Ansicht 
7b laterale Ansicht 
Unteres Paleozän (Morozovella 
uncinata - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Bir Dakhl' 
Probe 090294/29 
Fig. 8 Morozovella cf. angulata 
9a spirale Ansicht 
9b laterale Ansicht 
Unteres Paleozän (Morozovella 
angulata - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Bir Dakhl' 
Probe 090294/30 
Fig. 9 Morozovella cf. angulata 
9a umbilikale Ansicht 
9b laterale Ansicht 
Unteres Paleozän (Morozovella 
angulata - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Bir Dakhl' 
Probe 090294/30 
Fig. 10 Morozovella cf. angulata 
Unteres Paleozän (Morozovella 
angulata - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Bir Dakhl' 
Probe 090294/30 
Fig. 11 Parasubbotina äff. pseudobulbides 
11a umbilikale Ansicht 
11b spirale Ansicht 
Unteres Paleozän (Parasubbotina 
pseudobulbides - Zone) 
'Esna Formation' 
Profil Hamam Faraun' 
Probe 130593/29 
Fig. 6 Morozovella cf. uncinata 
6a umbilikale Ansicht 
6b spirale Ansicht 
Unteres Paleozän (Morozovella 
uncinata - Zone) 
'Esna Formation' 
Profil Bir Dakhl' 
Probe 090294/29 











Fig. 1 Morozovella cf. tnnidadensis 
1a umbilikale Ansicht 
1b laterale Ansicht 
1c spirale Ansicht 
Unteres Paleozän (Morozovella 
uncinata - Zone) 
'Esna Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/57 
Fig. 2 Morozovella cf. tnnidadensis 
2a spirale Ansicht 
2b laterale Ansicht 
Unteres Paleozän (Morozovella 
uncinata - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/57 
Fig. 3 Acarinina cf. soldadoensis angulosa 
3a spirale Ansicht 
3b laterale Ansicht 
Unteres Eozän (Morozovella 
subbotinae - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/65 
Fig. 7 Morozovella cf. subbotinae 
Unteres Eozän (Morozovella 
subbotinae - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/58 
Fig. 8 Acarinina äff. soldadoensis 
Unteres Eozän (Morozovella 
subbotinae - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/58 
Fig. 9 Acarinina äff. soldadoensis 
Unteres Eozän (Morozovella 
subbotinae - Zone) 
'Esna Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/58 
Fig. 4 Morozovella cf. occlusa 
4a umbilikale Ansicht 
4b laterale Ansicht 
Unteres Eozän (Morozovella 
subbotinae - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/58 
Fig. 5 Acarinina äff. soldadoensis 
5a umbilikale Ansicht 
5b laterale Ansicht 
Unteres Eozän (Morozovella 
subbotinae - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/59 
Fig. 6 Morozovella cf. subbotinae 
Unteres Eozän (Morozovella 
subbotinae - Zone) 
'Esna Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/58 
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Fig. 1 Planorotalites cf. chapmanii 
1a umbilikale Ansicht 
1b laterale Ansicht 
1c spirale Ansicht 
Oberes Paleozän (Morozovella 
angulata - Zone) 
'Esna Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/36 
Fig. 2 Planorotalites äff. compressa 
2a spirale Ansicht 
2b laterale Ansicht 
Oberes Paleozän (Morozovella 
angulata - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/36 
Fig. 3 Planorotalites sp. 
3a umbilikale Ansicht 
3b spirale Ansicht 
Oberes Paleozän (Morozovella 
angulata - Zone) 
'Esna Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/36 
Fig. 7 Morozella cf. angulata 
Unteres Eozän (Morozovella 
angulata - Zone) 
Esna Formation' 
Profil 'Kloster St. Paul' 
Probe 280992/36 
Fig. 8 Morozovella cf. angulata 
8a umbilikale Ansicht 
8b spirale Ansicht 
Unteres Eozän (Morozovella 
angulata - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/36 
Fig. 9 Morozovella äff. angulata 
9a spirale Ansicht 
9b umilikale Ansicht 
Unteres Eozän (Morozovella 
angulata - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/36 
Fig. 4 Morozovella cf. angulata 
4a spirale Ansicht 
4b laterale Ansicht 
Oberes Paleozän (Morozovella 
angulata - Zone) 
'Esna Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/36 
Fig. 5 Morozovella angulata 
5a umbilikale Ansicht 
5b laterale Ansicht 
5c spirale Ansicht 
Unteres Eozän (Morozovella 
angulata - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/36 
Fig. 6 Morozovella cf. angulata 
6a umbilikale Ansicht 
6b laterale Ansicht 
6c spirale Ansicht 
Unteres Eozän (Morozovella 
angulata - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/36 








Fig. 1 Morozovella cf. uncinata 
1a umbilikale Ansicht 
1b laterale Ansicht 
Oberes Paleozän (Morozovella 
angulata - Zone) 
'Esna Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/36 
Fig. 2 Morozovella cf. angulata 
2a spirale Ansicht 
2b laterale Ansicht 
Oberes Paleozän (Morozovella 
angulata - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/36 
Fig. 7 Morozovella aequa lacerti 
7a spirale Ansicht 
7b laterale Ansicht 
Unteres Eozän (Morozovella 
subbotinae - Zone) 
Southern Galala Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/26g 
Fig. 8 Morozovella äff. esnehensis 
8a umbilikale Ansicht 
8b spirale Ansicht 
Unteres Eozän (Morozovella 
subbotinae - Zone) 
Southern Galala Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/26g 
Fig. 3 Morozovella aequa 
3a umbilikale Ansicht 
3b laterale Ansicht 
3c spirale Ansicht 
Oberes Paleozän (Morozovella 
angulata - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/36 
Fig. 4 Morozovella cf. africana 
4a umbilikale Ansicht 
4b spirale Ansicht 
Unteres Eozän (Morozovella 
subbotinae - Zone) 
Southern Galala Formation' 
Profil 'Kloster St. Paul' 
Probe 280992/26g 
Fig.5 Morozovella aequaaequa 
5a umbilikale Ansicht 
5b laterale Ansicht 
Unteres Eozän (Morozovella 
subbotinae - Zone) 
'Southern Galala Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/26g 
Fig. 6 Morozella aequa lacerti 
6a umbilikale Ansicht 
6b laterale Ansicht 
6c spirale Ansicht 
Unteres Eozän (Morozovella 
subbotinae - Zone) 
Southern Galala Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/26g 
Appendix B: Tafeln 
— I 
• 




Fig. 1 Cibiadoides cf. constrictus 
Oberes Maastricht (Gansserina 
gansseh - Zone) 
Sudr Formation' 
Profil Gebel Gindi' 
Probe 051093/9 
Fig. 2 Cibicidoides cf. hyphalus 
Oberes Campan (Globotruncana 
ventricosa - Globotruncanita calcarata 
- Zone) 
Sudr Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/34 
Fig. 8 Dentalina sp. 
Unteres Maastricht (Globotruncana 
aegyptiaca - Zone) 
Sudr Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/49 
Fig. 9 Ammodiscus sp. 
Unteres Maastricht (Globotruncana 
aegyptiaca - Zone) 
Sudr Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/49 
Fig. 3 Cibicidoides cf. allieni 
Oberes Maastricht (Gansserina 
gansseri- Zone) 
Sudr Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 110294/71 
Fig. 4 Tritaxia sp. 
Oberes Campan (Globotruncana 
ventricosa - Globotruncanita calcarata 
- Zone) 
Sudr Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/34 
Fig. 5 Cibicidoides äff. beaumontianus 
5a Seitenansicht 
5b laterale Ansicht 
Oberes Campan - Unteres Maastricht 
'St. Anthony Formation' 
Profil Bir Madus' 
Probe 160294/105 
Fig. 6 Lenticulina sp. 
Oberes Campan (Globotruncana 
ventricosa - Globotruncanita calcarata 
- Zone) 
Sudr Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/1 
Fig. 7 Neoflabellina sp. 
Oberes Campan (Globotruncana 
ventricosa - Globotruncanita calcarata 
- Zone) 
Sudr Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/34 





Fig. 1 Cibicidoides sp. 
Unteres Eozän (Morozovella 
subbotinae - Zone) 
'Esna Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/64 
Fig. 2 Cibicidoides cf. allieni 
Unteres Eozän {Morozovella 
subbotinae - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/67 
Fig. 3 Spiroplectammina sp. 
Oberes Paleozän (Morozovella 
angulata - Zone) 
'Sudr Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/36 
Fig. 4 Gavellinella rubiginosa 
Oberes Paleozän (Morozovella 
angulata -Zone) 
'Sudr Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/36 
Fig. 9 Bolivina sp. 
Unteres Paleozän (Parasubbotina 
pseudobulloides - Zone) 
'Esna Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 110294/69 
Fig. 10 Dorothia sp. 
Oberes Paleozän (Morozovella 
angulata - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/35 
Fig. 11 Bulimina? sp. 
Oberes Paleozän (Planorotalites 
pusilla pusilla - Zone) 
Esna Formation' 
Profil Bir Dakhl' 
Probe 090294/24 
Fig. 12 Neoflabellina jarvisii 
Unteres Eozän (Morozovella 
subbotinae- Zone) 
Esna Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/67 
Fig. 5 Gavellinella sp. 
Unteres Paleozän (Parasubbotina 
pseudobulloides -Zone) 
Sudr Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/55 
Fig. 6 Gaudryina cf. aissana 
Unteres Eozän 
(Morozovella subbotinae - Zone) 
St. Anthony Formation' 
Profil Wadi Dakhl' 
Probe 100294/67 
Fig. 7 Nodosaria sp. 
Oberes Paleozän (Morozovella 
angulata - Zone) 
'Esna Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/35 
Fig. 8 Nodosaria sp. 
Unteres Eozän (Morozovella 
subbotinae - Zone) 
Southern Galala Formation' 
Profil Kloster St. Paul' 
Probe 280992/26g 
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Appendix C : Profildarstellunqen 
Im folgenden Kapitel sollen die im Kapitel 9 und 10 beschriebenen Sedimente in 
den untersuchten Profilen in Sequenzen gegliedert werden. Bei der Beschreibung 
werden die Sedimentfolgen in 'Systems tracts' unterteilt. Auf die Ausbildung der 
Sequenzgrenzen wird im Rahmen der Interpretation eingegangen. Dazu wird die 
biostratigraphische Einstufung der Profile kurz erläutert. Die sequenz-stratigraphi-
sche Gliederung beschränkt sich dabei im wesentlichen auf die Schichten des 
Maastricht, Paleozän und Untereozän westlich des Golfes von Suez. Die Profile 
werden dabei in drei Klassen eingeteilt: 
1) Genau bearbeitete Profile, die sehr gut in Sequenzen und 'Systems tracts' ge-
gliedert werden können. Bei diesen Profilen wird keine Bemerkung eingetragen. 
2) Profilen, deren Sequenzen nicht exakt zu gliedern sind, wird in der Beschreibung 
eine entsprechende Bemerkung vorangestellt. Vorgenommene Gliederungen in 
Sequenzen oder 'Systems tracts enthalten, bedingt durch die Aufschlußverhältnisse 
und Probendichte, Unsicherheiten. In benachbarten Profilen der Klasse (1) werden 
unterstützend Vergleiche zur Sequenzgliederung durchgeführt. 
3) Profile, die nicht in Sequenzen oder 'Systems tracts' gegliedert werden können, 
werden durch eine entsprechende Bemerkung gekennzeichnet. 
Die beschriebenen Profile werden in die Gebiete östlich und westlich des Golfes 
von Suez gegliedert. Dabei verläuft die Reihenfolge der Beschreibungen von Nor-
den nach Süden. 
C.1 Die präcampanen Ablagerungen 
Östlich des Golfes von Suez: 
Profil 'Ain Sudr' (Abb. C1; Kap. C.1, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Die aufgeschlossene Abfolge beginnt mit 3 m bräunlichem, massigem 
Siltstein, mit eingelagerten Wurzelresten. Darüber folgt ein 20-30 cm mächtiger 
lateritischer Rothorizont mit eingelagerten großen Austern, der als 'hardground' 
interpretiert wird. Im Hangenden überlagert 9,3 m bräunlicher, stark siltiger, kreidiger 
Kalkstein. Der Siltgehalt nimmt zum Hangenden ab. darüber folgen 11 m grüner, 
siltiger, schichtig-blättriger Tonstein, in den bei 3 m eine 2,5 m mächtige, dickban-
kige, bioturbate Bank aus kreidigem Kalkstein eingeschaltet ist. Es überlagern ins-
gesamt 120 m weiße, massige bis dickbankige kreidige Kalksteine mit welligen 
Schichtflächen. 
Stratigraphie: Die Schichten werden als lithologische Äquivalente der 'Matulla-For-
mation' des Coniac bis Santon angesehen. Die unteren 96 m der kreidigen Kalk-
steine (bis Probe 300393/66) können wegen der schlechten Erhaltung der Coccoli-
thophoriden nicht eindeutig datiert werden. Deshalb kann hier nur ein Santon- bis 
Untercampan-Alter angegeben werden (MAI mündl. Mitt., 1995). Die unterlagernden 
Tonsteine werden in das Coniac gestellt. 
Interpretation: Die Ablagerungen gelten entsprechend GHORAB (1956) als küsten-
vorgelagerte Ablagerungen. Die eingelagerten Wurzelreste zeigen an der Profilbasis 
einen fluviatilen Einfluß. Im Coniac ist eine schnelle Vertiefung des Ablagerungs-
raumes feststellbar. Ab dem Santon führt ein verstärkt karbonatisches Milieu zur 
Bildung von kreidigen Ablagerungen. 
Profil 'Hamam Faraun' (Abb. C1; Kap. C.1, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Im Liegenden beginnt die Abfolge mit 1 m dunkelbraunem lagigem 
Siltstein, in den bis 6 cm mächtige Sandhorizonte eingeschaltet sind. Der Siltstein 
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enthält cm-dicke Gipsbänder. Diskordant überlagern grüne, stark siltige kreidige 
Kalksteine mit Phosphatgeröllen, die an der Basis einen erosiven Kontakt mit einer 
Aufarbeitung der unterlagernden Schichten zeigen. Oberhalb des erosiven Kontak-
tes sind zuerst massige grünliche kreidige Ablagerungen mit Fe- und Phosphatgeröl-
len von 4 cm Durchmesser und hohem Siltanteil ausgebildet. Zum Hangenden 
gehen diese Schichten innerhalb von 3,8 bis 4 m graduell in massig bis dickbankige 
weiße kreidige Kalksteine über. Dabei nehmen Siltgehalt und Größe sowie Anzahl 
der eingelagerten Gerolle graduell ab. Die Mächtigkeit der Bänke nimmt zum 
Hangenden auf ca. 0,7 m ab. Die Mächtigkeit der kreidigen Ablagerungen bis zum 







Abb. C1 Korrelation der präcampanen Profile östlich des Golfes. 
Stratiqraphie: Die Siltsteine und Sandsteine werden der 'Matulla-Formation' des 
Coniac bis Santon zugeordnet. Die überlagernden kreidigen Kalksteine werden 
vorläufig in das Santon gestellt. Erste Datierungen, die campane Alter aufweisen, 
wurden nach 35 m innerhalb der kreidigen Kalksteine festgestellt (Probe 130593/16, 
MAImündl. Mitt. 1995). 
Interpretation: In Anlehnung an GHORAB (1956) erfolgte die Interpretation der 
Sand- und Siltsteine als küstennahe Ablagerungen, die fluviatile Einflüsse zeigen. 
An der Grenze der überlagernden kreidigen Kalksteine ist eine Erosionsdiskordanz 
ausgebildet. Eine nicht zeitlich genau datierbare Exposition dieses Gebietes wird 
angenommen. Es folgt eine rasche Vertiefung des Ablagerungsraumes im Santon 
bis Campan. Ein karbonatisches Milieu führt zur Ablagerung von kreidigen Kalkstei-
nen. 
C.l Die präcampanen Ablagerungen 
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Westlich des Golfes von Suez: 
Profil '15 km S" Ain Sukhna' (Abb. C2; Kap. C.1, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Es sind 15 m einer Wechsellagerung von siltigen Mergeln, Tonschie-
fern und reinen Tonen aufgeschlossen. Innerhalb der einzelnen Zyklen ist ein 'fining 
upward' zusammen mit einer Abnahme des Karbonatanteils zu beobachten. Die im 
Hangenden folgenden Schichten sind stark überschottert. 
Stratigraphie: Die Abfolge wurde als Äquivalent der unteren 'Galala-Formation' in-
terpretiert und in das Cenoman gestellt. 
Interpretation: Die Ablagerungen werden entsprechend AWAD & ABDALLAH (1966) 
als offen marine Ablagerungen interpretiert. 
Profil 'BirQuseib' (Abb. C2; vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Die im Wadi Quseib ca. 5 km westlich des Golfes von Suez aufge-
nommene Abfolge beginnt mit einem braunen, feinkristallinen Dolomit und 2 m 
bräunlichen, feinschichtigen Mergel. Im Hangenden überlagert 1,5 m grauer feinkri-
stalliner Dolomit und 0,5 m grauer, feinschichtiger Mergel. Darüber folgt 10 m brau-
ner, knollig verwitternder dolomitischer Kalkstein mit Kalkalgen (KUSS mündl. Mitt., 
1993). Es überlagern 30 m Wechsellagerung von grauem, mergeligem Kalkstein und 
bräunlichem blättrigem Mergel, der 1,5 m dolomitisierter, mittelbankiger 'Grainstone' 
folgen. Konkordant überlagern 11 m einer Wechselfolge von bräunlichem, schichti-
gem Mergel und gelblichem mittelbankigem Sandstein. Diese Einheit wird zum 
Hangenden von einer Diskordanz abgeschnitten. Im Hangenden überlagert ein 
mächtiger kreidiger Kalkstein, der in das Tertiär gestellt wird. 
Stratigraphie: Eindeutige biostratigraphische Datierungen sind nicht möglich. Die 
Dolomite, Mergel und überlagernden Kalksteine werden als Äquivalente der 'Galala-
Formation' interpretiert und in das Cenoman bis Turon gestellt. Die Kalksteine mit 
Kalkalgen werden in das Turon eingeordnet (KUSS mündl. Mitt., 1993). Die überla-
gernden Mergel und Sande werden als Äquivalente der 'Matulla Formation' des Co-
niac-Santon interpretiert. An der ausgebildeten Erosionsdiskordanz wurden dann 
vermutlich Schichten des Santon erodiert. Eine vergleichbare Entwicklung ist am 
Profil 'Hamam Faraun' zu beobachten. 
Interpretation: Die Karbonate an der Basis der Abfolge wurden entsprechend AWAD 
& ABDALLAH (1966) als offen marine Bildungen angesehen. Die überlagernden 
Wechselfolgen von Mergeln und Sandsteinen werden nach GHORAB (1956) als 
küstenvorgelagerte Ablagerungen interpretiert. Innerhalb dieser Einheit nehmen die 
fluviatilen Einflüsse (Wurzelreste, Sande) zum Hangenden zu. Unterhalb der Dis-
kordanz wurde ein Anreicherungshorizont von Wurzelresten und limonitischem Ma-
terial festgestellt. 
Profil 'Bir Madsus' (Abb. C2; Kap. C.1, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Es sind 3,9 m einer Wechsellagerung mittelbankiger Kalksteine, 
siltiger Tonschiefer und reiner Tone aufgeschlossen. Innerhalb der einzelnen Zyklen 
ist ein 'fining upward' zu beobachten. Gleichzeitig nimmt der Karbonatanteil zum 
Hangenden ab. 
Stratigraphie: Die Abfolge wurde als Äquivalent der oberen 'Galala-Formation' ange-
sehen und in das Cenoman-Turon gestellt. 
Interpretation: In Anlehnung an GHORAB (1956) werden die Sedimente als küsten-
vorgelagerte Ablagerungen mit fluviatilen Einflüssen interpretiert. 
Profil 'Kloster St. Antonius' (Abb. C2; vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Am Antoniuskloster sind unterhalb der Campan-Maastricht-Abfolge 
ca. 20 m einer Wechsellagerung mittelbankiger, mikritischer, stark Fe-haltiger Kalk-
steine mit glaukonitischen, leicht mergeligen Siltsteinen aufgeschlossen. Die Abfolge 
zeigt mehrere Zyklen, in denen jeweils zum Hangenden die klastischen Anteile do-
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minieren. Die Abfolge wird diskordant von den kreidigen Kalksteinen des Campan 
überlagert. 
Stratigraphie: Diese Abfolge wurde bereits von BÄNDEL & KUSS (1987) untersucht 
und in die 'Galala-Formation' des oberen Cenoman-Turon gestellt. KUSS & 
MALCHUS (1989) und KUSS (1992) stellen die obersten Anteile dieser Wechsella-
gerung in das Coniac. KUSS & MALCHUS (1989) beschreiben fossilreiche oolithi-
sche Kalksteine ('Packstones'), die sich deutlich von den unterlagernden cenoman-
turonen Wechselfolgen abheben. Die Autoren beschreiben innerhalb dieser Abfolge 
Praeglobotruncana sp., Gavellinellasp. und Dissocladella undulata. 
Interpretation: Die Ablagerungen werden von KUSS (1986a) als fluviatil beeinflußte, 
küstennahe Sande und Sandbarren interpretiert. KUSS & MALCHUS (1989) geben 
aufgrund der in die Wechselfolgen des Coniac eingeschalteten glaukonitischen 
siltigen Mergel, Fe-horizonte und glaukonitischen sandigen Kalksteine mit Ophio-








I 0 m 
Südgalala-Massiv 
Abb. C2 Korrelation der präcampanen Profile westlich des Golfes von Suez 
C.2 Profile im Campan und Maastricht 
C.2.1 '(Mega)sequenz MUC1" (Campan) 
C.2.1.1 Westlicher Sinai 
Profil 'Gebel Gindi' (Abb. C11, Kap. C.2; vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Im Liegenden beginnt die Abfolge innerhalb weißer dickbankiger kreidiger Kalk-
steine mit welligen Schichtflächen, die eine Mächtigkeit von mehr als 20 m errei-
chen. Zwischen die Bänke sind geringmächtige (0,5-1 cm) tonige Mergel eingeschal-
tet. Die mit 5-7 Grad nach Westen einfallenden Schichten bilden im östlichen Wadi 
Sudr den Talboden und konnten deshalb im Liegenden nicht weiterverfolgt werden. 
Stratigraphie (Biozonen): Die aus der überlagernden Wechsellagerung von kreidi-
gen Kalksteinen und Mergeln genommene Probe (Probe 280993/1) wurde durch das 
Vorkommen von G. aegyptiaca, Globotruncanita stuarti, Globotruncana falsostuarti 
und G. linneiana in die G. aegyptiaca - Zone gestellt. Gita. calcarata konnte in den 
unterlagernden Schichten nicht nachgewiesen werden. Diese werden vorläufig in 
das oberste Campan bis unterste Maastricht gestellt (siehe Profil 'Ain Sudr'). 
Interpretation: Aufgrund des P/B-Verhältnisses (42 %) wird eine Entstehung in ober-
bathyalen Tiefen des äußeren Schelfs angenommen. 
C.2 Profile im Campan und Maastricht 
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Profil 'Ain Sudr' (vgl. Abb. 1 und Abb. 18, siehe Tafel 4, Fig. 2) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Im Liegenden beginnt die Abfolge mit weißen, massig bis dickbankigen, harten 
kreidigen Kalksteinen mit welligen Schichtflächen. Die Gesamtmächtigkeit beträgt 
120 m. Zwischen die Kreidebänke sind geringmächtige (0,5-1 cm), tonige Mergel 
eingeschaltet. Die obersten 0,5 m der kreidigen Kalksteine sind leicht mergelig und 
zeigen eine intensive Rotfärbung. Diese Erscheinung wird als subaerischer Exposi-
tionshorizont interpretiert. Diskordant überlagern mittelbankige siltige Kreiden. 
Stratigraphie (Biozonen): Die unteren 95 m werden anhand von Coccolithophoriden 
in das Santon bis Untercampan (bis Probe 300393/66, MAI mündl. Mitt., 1995) ein-
gestuft. Die oberen 25 m der kreidigen Ablagerungen (Probe 300393/67 bis 
300393/63) werden in das Obercampan gestellt. Die Einordnung in die Coccolithen-
zonen CC20 und CC21 erfolgt wegen der schlechten Erhaltung der Coccolithophori-
den mit Vorbehalt (MAI mündl. Mitt., 1995). Die über den kreidigen Kalksteinen aus-
gebildete Diskordanz (und intensive Rotfärbung) wurde durch Coccolithophoriden 
als Campan/Maastricht-Grenze identifiziert (MAI mündl. Mitt., 1995). Die Coccoli-
thenzonen zeigen keinen signifikanten Hiatus an dieser Grenze (MAI mündl. Mitt., 
1995). 
Interpretation: Die kreidigen Kalksteine werden als Bildungen des äußeren Schelfs 
gedeutet. Die schlechte Erhaltung der Faunen und Floren kann durch starke Sedi-
mentbewegungen und siliziklastischen Eintrag bedingt sein. 
Profil 'Hamam Faraun' (Abb. C12, Kap. C.3.1.1; vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Braune, lagige Sandsteine der Matulla Formation werden diskordant von 75 m mas-
sigen kreidigen Ablagerungen überlagert. 
Stratigraphie (Biozonen^: Die Biogene sind schlecht erhalten. Die Abfolge wurde 
durch die überlagernden kreidigen Kalksteine des Maastricht und Coccolithophori-
den (Probe 130593/16 bis 130593/17, MAI mündl. Mitt., 1995) in das Campan ein-
gestuft. Die vorhandenen Globotruncaniden (Globotruncana sp. und Globotruncanita 
sp.) erlauben keine Biozonierung. 
Interpretation: Die kreidigen Kalksteine werden als Bildungen des äußeren Schelfs 
interpretiert. 
c,2,1,2 Zentraler Sütigaiala 
Profil 'Kloster St. Antonius' (Abb. C3, Kap. C.2; vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Das Profil umfaßt eine Abfolge von 43 m hartem, massigem bis dickbankigem, 
weißem, kreidigem Kalkstein. Die Mächtigkeit der einzelnen Bänke beträgt 1,5 bis 2 
m. Es sind einzelne, linsig auskeilende Schillhorizonte von Pycnodonte sp. und 
Ostreasp . eingeschaltet. Die Horizonte sind wenige cm mächtig und messen lateral 
1-2 m. Ab 40 m ist ein verstärkter Quarzanteil von 35 % feststellbar. Im Hangenden 
überlagern massige, tonige Siltsteine. 
Stratigraphie (Biozonen): (siehe Tab. 9 im Anhang, Appendix A) 
Die beschriebene Abfolge wird bereits von BÄNDEL & KUSS (1987) in das Campan 
gestellt. KUSS (1986a: S. 180) beschreibt an der Basis einen 30-50 cm mächtigen, 
feinsandigen Aufarbeitungshorizont mit Phosphatkörnern, Pellets, phosphatisierten 
Fragmenten und Fischzähnen. Die erwähnten Pelecypoden werden als Pycnodonte 
vesiculare (MALCHUS, in KUSS 1986a) beschrieben. BÄNDEL & KUSS (1987) ge-
ben ein unter- bis mittelcampanes Alter an. 
In der Abfolge gefundene Foraminiferen sind Globotruncana ventricosa, G. rosetta, 
G. cf. rugosa, Globotruncanita stuartiformis und Contusotruncana cf. fornicata (Probe 
241093/34, siehe Tafel 17, Fig. 2). Durch die vorkommenden Foraminiferen, zu-
sammen mit den Angaben der angegebenen Autoren, werden die unteren 40 m in 
die G. ventricosa - Gita. calcarata - Zone gestellt. Die Zonen sind nicht voneinander 
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zu trennen. Gita. calcarata konnte nicht nachgewiesen werden. In den überlagern-
den Siltsteinen, direkt oberhalb des kreidigen Kalksteines, erscheint G. aegyptiaca 
(Probe 301093/35). Eindeutig zur Globotruncanella havanensis - Zone zu stellende 
Foraminiferenassoziationen konnten nicht nachgewiesen werden (vgl. Kap. 7.2.1). 
Interpretation: Die Ablagerungen werden als Sedimente des äußeren Schelfs inter-
pretiert. Aufgrund des P/B-Verhältnisses (ca. 50 %) werden oberbathyale Tiefen 
angenommen. Wegen des fehlenden Nachweises der Gita. calcarata - bzw. der 
Gnella. havanensis - Zone wird an der Campan/Maastricht-Grenze ein diese Zonen 
umfassender Hiatus angenommen. Die obersten 3 m der campanen kreidigen 
Ablagerungen sind sehr stark mit Quarz angereichert. Diese Anreicherung wird als 
Sequenzgrenze UC1 interpretiert. 
C.2.1.3 Südlicher Südgalala und Wadi Dakhl 
Profil 'Kloster St. Paul' (Abb. C3, Kap. C.2; vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Das Profil umfaßt eine Abfolge von harten, basal massigen, sonst dickbankigen, 
weißen kreidigen Kalksteinen. Die Bankmächtigkeit beträgt 1 bis 1,5 m. Dazwischen 
sind bis zu 5 cm mächtige tonige Mergel eingelagert. Die Häufigkeit der Bänke und 
die Mächtigkeit der eingeschalteten tonigen Mergel nimmt zum Hangenden zu. Da-
bei nimmt die Bankmächtigkeit ab. Die Mächtigkeit der Abfolge beträgt 35,4 m. 
Stratiqraphie: (siehe Tab. 7 im Anhang, Appendix A) 
Die beschriebene Abfolge wurde anhand der vorkommenden planktonischen Fora-
miniferen in die campane Globotruncana ventricosa - Globotruncanita calcarata -
Zone gestellt. Indizien dafür waren das Vorkommen von G. bulloides, G. rugosa, G. 
ventricosa, Globotruncanita cf. angulata (Probe 280992/1, siehe Tafel 15, Fig. 12) 
und Rugoglobigerina rugosa. Die Form Globotruncanita calcarata konnte nicht nach-
gewiesen werden. Von diesen Formen kommt G. rugosa nur in der G. ventricosa- bis 
Gita. calcarata - Zone vor (ROBASZYNSKI et al. 1984). Eindeutig zur Globotrun-
canella havanensis- Zone zu stellende Foraminiferenassoziationen konnten auch in 
den überlagernden Schichten nicht nachgewiesen werden (vgl. Kap. 7.2.1). 
Interpretation: Aufgrund des P/B-Verhältnisses (40-60 %) werden die Sedimente als 
Ablagerungen des äußeren Schelfes gedeutet. Die begleitenden benthonischen 
Foraminiferen Lenticulina sp. (Probe 280992/1, siehe Tafel 22, Fig. 6), Gavellinella 
sp. erlauben keine eindeutigen Tiefenzuweisungen. Wegen des P/B-Verhältnisses 
und basierend auf einer Tiefenzuordnung aus einem benachbarten Profil (siehe 
Profil 'Wadi Dahkl') werden Bildungstiefen des oberen Bathyals bis tiefen Neriti-
kums angenommen. Wegen des fehlenden Nachweises der 'Gita. calcarata - Zone' 
und der Gnella. havanensis - Zone wird ein diese Zonen erfassender Hiatus erwo-
gen, der aber nicht verläßlich nachzuweisen ist (vgl. Kap. 7.2.1). 
Profil 'Wadi Dakhl' (Abb. C3, Kap. C.2; vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Das Profil beginnt an der Basis mit weißen, massig bis dickbankigen kreidigen 
Kalksteinen mit geringen Siltgehalten (1-5 %), die im östl. Wadi Dakhl auch den 
Talboden bilden. Die Bankmächtigkeit nimmt zum Hangenden ab und der Siltgehalt 
nimmt zu. Ab 13,5 Profilmetern sind die kreidigen Kalksteine bioturbat. Sie zeigen 
phosphatisierte Ophiomorpha von 10-15 cm Länge und 1-4 cm Durchmesser, die 
auch die eingeschalteten Mergel durchqueren. Die braunen, 2_5 cm mächtigen, 
tonigen, lagigen Mergel nehmen zum Hangenden an Mächtigkeit und Häufigkeit ab. 
Die Bioturbation und die Grabgänge enden bei 23,7 Profilmetern. Im Hangenden 
erfolgt ein gradueller Übergang in einen gelblichen, siltigen (5-10 %), dick- bis mit-
telbankigen kreidigen Kalkstein mit 2-6 cm mächtigen eingelagerten braunen, blättri-
gen und siltigen (10-15%) Mergeln, deren Anzahl, Mächtigkeit und Siltgehalt zum 
Hangenden abnimmt. 
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Abb. C3 Korrelation der campanen Profilanteile westlich des Golfes von Suez 
Stratiqraphie (Biozonen): (siehe Tab. 8 im Anhang, Appendix A) 
Die Einstufung in die G. ventricosa - Gita. calcarata - Zone erfolgt durch planktoni-
sche Foraminiferen. Die Proben aus der Basis der kreidigen Kalksteine (ab Probe 
100294/33, Profilmeter 5) enthalten G. bulloides, G. cf. arca (Probe 100294/34, 
siehe Tafel 16, Fig. 12) und Gita. äff. calcarata. Die im Hangenden folgenden Pro-
ben enthalten zusätzlich G. rosetta (Probe 100294/34, siehe Tafel 16, Fig. 1) und G. 
cf. ventricosa (Probe 100294/34, Profilmeter 9). Gita. stuartiformis, G. cf. bulloides 
(Probe 100294/40, siehe Tafel 16, Fig. 6), G. arca und Contusotruncana cf. plicata 
(Probe 100294/36 bis 100294/40, Profilmeter 12,9 bis 23,7) folgen in den überla-
gernden Proben. Das Erscheinen von G. aegyptiaca (Probe 100294/44, Profilmeter 
37,1) bezeichnet den Beginn des unteren Maastricht. Begleitend kommen G. cf. 
ventricosa, Gita. cf insignis (Probe 100294/46, siehe Tafel 16, Fig. 13), Gita. stuarti-
formis und Contusotruncana sp. (Probe 100294/44, siehe Tafel 17, Fig. 4) vor. Ein-
deutig zur Globotruncanella havanensis - Zone zu stellende Foraminiferenassozia-
tionen konnten nicht nachgewiesen werden (vgl. Kap. 7.2.1). 
Interpretation: Wegen ihrem P/B-Verhältnis von 60 % werden die kreidigen Ablage-
rungen als Bildungen des äußeren Schelfs interpretiert. Begleitend kommen die 
benthonischen Foraminiferen Cibicidoides cf. hyphalus (Probe 100294/34, siehe 
Tafel 22, Fig. 2), Lenticulina secans, Tritaxia sp. (Probe 100294/34, siehe Tafel 22, 
Fig. 4), Gavelinella sp., Neoflabellina sp. (Probe 100294/34, siehe Tafel 22, Fig. 7) 
und Praebulimina sp. vor. Die Form Cibicidoides hyphalus kommt nach VAN MORK-
HOVEN et al. (1986) in tiefneritischen bis abyssalen Tiefen vor. Diesen Angaben 
entsprechend werden tiefneritische bis oberbathyale Entstehungstiefen angenom-
men. 
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C.2.2 Megasequenz MUC2 (Unteres bis Oberes Maastricht) 
C.2.2.1 Nordwestlicher Sinai 
Profil 'Gebel Um Makhasa' (Abb. C10, Kap. C.2; vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Das Profil beginnt an der Basis mit 3,3 m eines mittelbankigen, bräunlichen Kalk-
steins mit Gastropoden. Der Wackestone enthält Ostrea sp., Gastropoden, 3 % 
Peloide und vereinzelt Si02-Konkretionen (Probe 270393/5, siehe Tafel 9, Fig. 1). 
Darüber folgt 15 m stark überschotterte weiße, massige Kreide. Diskordant überla-
gert ein bräunlicher Kalkstein, der A. {G.) cf. pilula zusammen mit Operculina sp. 
enthält. 
Stratigraphie: Die Ablagerungen konnten nicht datiert werden. Eine zeitliche Ent-
sprechung zum Maastricht (entsprechend dem Profil 'Ain Sudr') wird vermutet, da 
der überlagernde Kalkstein mit A. {G.) cf. pilula in das Paleozän gestellt wird. Der 
oberste Anteil der kreidigen Ablagerungen kann bereits in das Paleozän gehören, da 
das Vorkommen von A. (G.) cf pilula (= P. pseudomenardii - bis M. velascoensis -
Zone) bereits das obere Paleozän kennzeichnet. Die Bildung der Kalksteine fällt mit 
der starken Transgression in der P. pseudomenardii - bis M. velascoensis - Zone 
zusammen. 
Interpretation: Die Ablagerungen werden als Bildungen des äußeren Schelfes ein-
gestuft. Durch die vorgenommene Einordnung in das Maastricht wird hier, nördlich 
der im Wadi Sudr verlaufenden Schwellenregion, eine Vertiefung des Ablagerungs-
raumes interpretiert. Weiterführende, auch biostratigraphische, Untersuchungen hier 
sind nötig, um das angenommene Modell zu überprüfen. 
Profil 'Gebel Gindi' (Abb. C11, Kap. C.2; vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
UC3/4: Die Abfolge beginnt mit 10 m weißen, dick- bis mittelbankigen kreidigen 
Kalksteinen mit welligen Schichtflächen. Zwischen die 60-120 cm mächtigen Bänke 
sind 2-10 cm mächtige leicht siltige Mergel eingeschaltet, die zum Hangenden die 
größten Mächtigkeiten zeigen. Es wurden 12 Mergellagen auf 15 m gezählt. 
UC4/PA1: Darüber folgen 1 m gelbe, leicht siltige, massige Kreide. Sie wird von 0,5 
m dunkelgrauem, massigem Mergel überlagert, dessen obere 10 cm hohen Siltge-
halt aufweisen. Im Hangenden folgt 7 m braune, siltige, mittel- bis dickbankige Krei-
de. 
Stratigraphie (Biozonen): (siehe Tab. 10 im Anhang, Appendix A) 
Die unterste, innerhalb der weißen, mittel- bis dickbankigen Kreiden und kreidigen 
Kalksteine genommene Probe 280993/1 wurde aufgrund des Vorkommens von G. 
aegyptiaca, Globotruncana falsostuarti, G. linneiana und Globotruncanita stuarti in 
die G. aegyptiaca - Zone eingeordnet. Die im Hangenden aus dieser Einheit ent-
nommenen Proben 280993/2 - 280993/4 enthalten Gansserina gansseri, G. fal-
sostuarti, Gita. stuarti, Gita. stuartiformis, Contusotruncana fornicata, Rugoglobige-
rina rotundata und Rugoglobigerina sp. Aus den gelben siltigen kreidigen Kalkstei-
nen und dem dunkelgrauen Mergel entnommene Proben (051093/10 - 051093/9) 
enthalten Globotruncana linneiana (Probe 051093/10, siehe Tafel 16, Fig. 9), 
Racemiguembelina reichen, Rugoglobigerina rugosa und Gita. conica zusammen mit 
C. fornicata und C. contusa. Die erwähnten Proben werden wegen der vorkommen-
den Foraminiferen in die G. gansseri- Zone eingeordnet. Ob die Proben 051093/10 
- 051093/9 die Abathomphalus mayaroensis - Zone oder die von LUGER et al. (in 
prep.) beschriebene Kassabiana falsocalcarata - Subzone erfassen, kann wegen der 
Abwesenheit der Zonenarten nicht geklärt werden. Die im Hangenden überlagern-
den braunen, siltigen kreidigen Ablagerungen können nicht sicher zugeordnet wer-
den. Durch einen sequenz-stratigraphischen Vergleich der angenommenen Systems 
tracts wird sie vorläufig in das obere Maastricht gestellt. Grundlage ist eine ange-
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nommene Entsprechung zum Lowstand der Sequenz UC4/PA1, der nach HAQ et al. 
(1987, 1988) noch in das Maastricht gestellt wird. Die Kreide/Tertiär-Grenze wird 
innerhalb der siltigen kreidigen Ablagerungen angenommen. 
Interpretation: Eine Ablagerung auf dem äußeren Schelf wird wegen des P/B-Ver-
hältnisses (40-50 %) angenommen. Begleitend kommen die benthonischen Fora-
miniferen Cibicidoides cf. constrictus (Probe 051093/9, siehe Tafel 22, Fig. 1), Gave-
linella sp., Tritaxia sp. und Anomalinoides sp. vor. Die Form Cibicidoides constrictus 
wird VAN MORKHOVEN et al. (1986) in das tiefe Neritikum bis Abyssai gestellt. Ent-
sprechend werden hier tiefneritische bis oberbathyale Entstehungstiefen angenom-
men. Änderst als bei benachbarten Profilen (Profil 'Ain Sudr', 'Hamam Faraun') sind 
innerhalb der G. aegyptiaca - Zone tonige Mergel eingeschaltet. Ruhige Ablage-
rungsbedingungen, möglicherweise bedingt durch eine vorgelagerte Schwelle, 
können die Erhaltung dieser transgressiven Einschübe verursachen. Die tonigen 
Mergel wären dann Entsprechungen der Systems tracts und Parasequenzen inner-
halb der Sequenzen UC2/3 und UC3/4. Eine Trennung der Zyklen 3. und 4. Ordnung 
ist nicht möglich. In der oberen G. gansseri - Zone erfolgt eine Zunahme der Arten-
und Individuenzahl der planktonischen und benthonischen Foraminiferen. 
Profil 'Ain Sudr' (vgl. Abb. 1 und Abb. 18) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Es sind 43 m siltiger massiger bis mittelbankiger kreidiger Kalkstein aufgeschlossen. 
Die Bankmächtigkeit nimmt zum Hangenden hin ab. Der oberste Meter ist stark 
bioturbat. Die eingeschalteten Wurmgänge und Ophiomorpha enden an einem 
diskordant überlagernden 8-20 cm mächtigen Tonstein, der in das Untereozän ge-
stellt wurde. 
St ratig raphie: Mit Coccolithophoriden wurde diese Einheit vorläufig in das untere 
Maastricht (entsprechend der unteren G. aegyptiaca - Zone) gestellt (MAI mündl. 
Mitt., 1995). Innerhalb dieser Einheit wurden schlecht erhaltene Globotruncaniden 
gefunden. 
Interpretation: Die kreidigen Kalksteine werden als Ablagerungen des äußeren 
Schelfs interpretiert. Der starke klastische Eintrag wird dabei auf die Bildung einer 
angelagerten Schwelle zurückgeführt. 
Profil 'Hamam Faraun' (Abb. C12, Kap. C.2.1.1) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Die über dem Campan folgenden 35 m massiger kreidiger Kalksteine werden kon-
kordant von 49 m leicht siltigem dick- bis mittelbankigem kreidigem Kalkstein überla-
gert. Der Übergang ist graduell. Die Schichten zeigen zum Hangenden abnehmende 
Bankmächtigkeiten von 1,5 m bis auf 0,5 m. Die Schichtflächen sind uneben. In den 
obersten 16 m sind dünne 0,5-1 cm mächtige Mergel eingeschaltet. Diskordant 
überlagert siltige bis mergelige Kreide. 
Stratigraphie (Biozonen): (siehe Tab. 11 im Anhang, Appendix A) 
Die Abfolge oberhalb der untersten 10 m (ab Probe 130593/17, MAI mündl. Mitt., 
1995) wurde mit Coccolithen in das Maastricht datiert. Eine Einteilung in Coccoli-
thenzonen oder in Foraminiferenzonen ist wegen der schlechten Erhaltung nicht 
möglich. Foraminiferenassoziationen der Globotruncanella havanensis - Zone 
konnten nicht nachgewiesen werden. In den siltigen kreidigen Kalksteinen wurde 
Gansserina cf. gansseri (Probe 130593/20, ab Profilmeter 82, siehe Tafel 15, Fig. 8) 
gefunden. Die Abathomphalus mayaroensis - Zone konnte nicht nachgewiesen 
werden. Die kreidigen Kalksteine des Maastricht werden ab Profilmeter 163 von 
einer an der Basis stark siltigen Kreide überlagert. Die innerhalb dieser Siltanreiche-
rung zusammen mit Racemiguembelina cf. pettersi (Probe 130593/28, siehe Tafel 
17, Fig. 5) erscheinenden Formen Globoconusa daubjergensis und Racemiguembe-
lina powelli (Probe 130593/28) deuten ein paleozänes Alter an. 
Interpretation: Die kreidigen Sedimente werden als Bildungen des äußeren Schelfs 
interpretiert. Exakte Angaben über Bildungsbereich und -tiefe sind nicht möglich. In 
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der oberen G. gansseri - Zone erfolgt eine Zunahme der Arten- und Individuenzahl 
der planktonischen und benthonischen Foraminiferen. 
C.2.2.2 Nordgalala 
Profil 'Bir Quseib' (Abb. C4, Kap. C.2.2.2, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Die im Wadi Quseib ca. 5 km westlich des Golfes von Suez aufgenommene Abfolge 
beginnt mit 30 m Wechsellagerung von grauen mergeligen Kalkstein und bräunli-
chen blättrigen Mergeln. Sie wird von 1,5 m dolomitisierten mittelbankigen 
'Grainstones' überlagert. Konkordant folgt eine 11 m mächtige Wechselfolge von 
bräunlichen schichtigen Mergeln und gelblichen mittelbankigen Sandsteinen. Diese 
Einheit wird zum Hangenden von einer Diskordanz abgeschnitten. 
St ratig raphie: Die Schichten können nicht exakt datiert werden. Aufgrund der litho-
logischer Korrelationen Profilen wird ein Oberkreide-Alter vermutet (vgl. Kap. C.1). 
Interpretation: Hier wird das Hebungsgebiet der 'Syrian Arc'-Schwelle angenommen. 
Ob in der beschriebenen Wechselfolge von Sandsteinen und siltigem Mergel Teile 
des Santon bis Campan/Maastricht eingeschlossen sind, kann nicht geklärt werden 
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Abb. C4 Korrelation der Sedimente des Maastricht im Nordgalala. 
Profil 'Bir Madsus' (Abb. C4, Kap. C.2.2.2, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Das Teilprofil beginnt basal mit 2,2 m braunem, unregelmäßig dickbankigem Kalk-
stein. Der bioklastische Grainstone mit Phosphaten (vgl. Kap. 5) enthält Klasten, 
Rotalgen'lumps' und benthonische Foraminiferen (Anomalinoides sp., Osangularia 
sp., ?Pseudosiderolites sp.; siehe Tafel 6, Fig. 8). Die Schicht wird diskordant von 
einem 5,5 m mächtigen, massigen, scherbig verwitternden Siltstein überlagert, der 
schlecht erhaltene benthonische Foraminiferen und Cibicidoides äff. beaumontianus 
(Probe 160294/105, siehe Tafel 22, Fig. 5) überlagert. Darüber lagern diskordant, 
mit unregelmäßigem Schichtkontakt, 8 m dickbankiger, intern laminierter, stark 
mergeliger Kalkstein. Die obersten 1,2 m des laminierten Mudstones sind unregel-
mäßig bis flaserig feingebankt und zeigen knollige Verwitterungsformen. 
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Stratigraphie (Biozonen^: Wegen der vorkommenden benthonischen Foraminiferen 
Fissoelphidium operculiniformis, ?Pseudosiderolites sp., Osangularia sp. und 
Anomalinoides sp. wird ein Obercampan- bis Untermaastricht-Alter vermutet. Die 
vorläufige Einordnung basiert auf Angaben von LOEBLICH & TAPPAN (1988), die 
Pseudosiderolites vidali ins Campan stellen und für die Form Fissoelphidium 
operculiniformis ein Maastricht-Alter angeben. 
Interpretation: Die Sedimente werden als neritische Ablagerungen der oberen dista-
len Rampe interpretiert. Sie bilden die ersten Schüttungen der südöstlich progradie-
renden Rampe. 
Profil 'Wadi Malha' (siehe Abb. C4, Kap. C.2.2.2, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Die einzelnen Sequenzen sind nicht zu gliedern, da das Profil, be-
sonders im unteren Teil, stark überschottert ist. 
Im Liegenden beginnt das Profil mit 40 m einer überschottertem Wechselfolge von 
mittelbankigem siltigem Kalkstein und grünen Mergeln. Darüber folgen 2,2 m dick-
bankig-massiger dolomitischer Kalkstein. Der Kalkstein ist als bioklastischer Grain-
stone mit Phosphaten (vgl. Kap. 5), Klasten und Rotalgen'lumps' ausgebildet. Da-
rüber folgen 4 m grüne massige Mergel. Diskordant werden die massigen Mergel 
von 6 m weißen, knollig verwitternden, massigen erscheinendem, Kalkstein überla-
gert. In den Kalksteinen ist eine zyklische Sedimentation erkennbar. In Abständen 
von ca. 1 m sind bis zu 20 cm mächtige, mittelbankige Kalkbänke herausgewittert. 
Stratigraphie: Die Sedimente können nicht exakt datiert werden. Den Wechselfolgen 
entsprechende Schichten sind am Nordrand des Südgalalas aufgeschlossen und 
wurden dort in das Maastricht gestellt. Deshalb und wegen der Übereinstimmung der 
Ablagerungen mit den Schichten am Bir Madsus wird ein Obercampan/Maastricht-
Alter vermutet. Die überlagernden weißen Kalksteine gehören vermutlich in das 
Paleozän bis Eozän. 
Interpretation: Die Ablagerungen werden entsprechend dem Profil 'Bir Madsus' und 
dem nördlichen Südgalala als klastische Schüttungen einer progradierenden Rampe 
interpretiert. Exakte zeitliche Einordnungen sind nicht möglich. Dieses Gebiet wird 
als randliches Hebungsgebiet der 'Syrian Arc'-Schwelle interpretiert. Teile der pa-
leozänen Schichten und die Schichten des Maastricht sind vermutlich erodiert. 
C.2.2.3 Zentraler Südgalala 
Profil 'Gebel Thelmet' (Abb. C5, Kap. C.2.2.3, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
UC3/4: Die Abfolge beginnt mit 40 m einer Wechsellagerung von 5-7 m mächtigen, 
massigen Sanden ('Grainstones') und 3-6 m mächtigen, massigen Siltsteinen. 
Vereinzelt sind dünne, stärker karbonatisch gebundene, unregelmäßig mittelbankige 
Sandsteinbänke eingeschaltet. In den darüber aufgeschlossenen 30 m mächtigen 
gelben massigen 'Grainstones' ist bei 20 m ein Aufarbeitungshorizont von 6-10 cm 
großen, gut gerundeten, Karbonatgeröllen eingeschlossen. Diese Foraminiferen-
Wackestones (Probe 110294/85, siehe Tafel 8, Fig. 1) enthalten planktonische, 
ungekielte Foraminiferen, Nodosaria sp. und benthonische Foraminiferen, die ver-
mutlich in die Familie Cibicicidae gehören (siehe Tafel 11, Fig. 1). 
PA1: Über diesem Horizont enthält der massige Siltstein 2-5 cm große, Si02-Kon-
kretionen, die zum Hangenden Gradierung zeigen (LST). Ca. 6 m unter der Basis 
des überlagernden Kalksteines häufen sich Bioturbationen (TST?). Der dickbankige, 
weiße Kalkstein darüber enthält eingerutschte Karbonatlinsen mit Algenthalli und 
Serpuliden (PA2/3: TST). Der Kalkstein zeigt 'downlap' auf die unterlagernden 
Sandsteine (siehe Tafel 2, Fig. 5). 
Stratigraphie: Die in den Foraminiferen-Wackestones vorkommenden benthonischen 
Foraminiferen der Familie Cibicididae und Formen von Quinqueloculina sp. lassen 
keine exakte Datierung zu. Für die Arten der ab der Kreide vorkomenden Familie 
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Cibicididae wird von LOEBLICH & TAPPAN (1988) eine Zunahme der Arten mit dem 
Tertiär angegeben. Der Geröllhorizont wird mit dem unterpaleozänen Aufarbei-
tungshorizont am Kloster St. Antonius verglichen (UC4/PA1: TST, siehe Profil 
'Kloster St. Antonius). 
Interpretation: Die Ablagerungen werden als Sedimente der oberen distalen Rampe 
interpretiert. BERGGREN & AUBERT (1975) geben für die Familie Cibicididae in 
Aufschlüssen in der Ukraine Tiefen von 30-75 m und VAN MORKHOVEN et al. 
(1986) tiefneritische bis abyssale Tiefen an. Gemischt benthonisch-planktonische 
Faunengemeinschaften werden von diesen Autoren in Tiefen von 100-200 m ange-
geben. Als Bildungstiefe werden wegen der planktonischen und benthonischen 
Foraminiferen mittel- bis tiefneritische Tiefen angenommen. Der Aufarbeitungshori-
zont innerhalb der 35 m mächtigen Sandsteine wird als Typ 1 Sequenzgrenze PA1 




























Abb. C5 Die Sedimente des Maastricht am Gebel Thelmet 
Profil '14 km E' Kloster St. Antonius' (Abb. C6, Kap. C.2.2.3, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
UC1/2: SF - Die Abfolge beginnt an der Basis mit einem 21,5 m mächtigen weißen, 
karbonatisch gebundenen Mittelsandstein, der vereinzelt Pycnodonte sp. enthält. 
Der Mittelsandstein zeigt fining upward, die obersten 11,5 m sind siltig und bioturbat 
ausgebildet. Bei Profilmeter 16-17 ist ein kleiner, lateral auskeilender Schüttungsfä-
cher aus Sandstein mit cm-großen phosphatischen Gerollen und Muschelbruch-
stücken eingeschaltet. 
LSW - Im Hangenden folgen 24 m einer Wechsellagerung dünnschichtiger, bioturba-
ter siltiger Mergel mit karbonatisch gebundenen Sandsteinen. Kleine, lateral auskei-
lende Körper bioklastischer bis feinkonglomeratischer Kalksteine sind eingeschaltet. 
Nach 20 m ist ein 1 m mächtiger, lateral ca. 4 m auskeilender Sandstein mit 0,2-0,5 
cm großen phosphatischen Gerollen und Austernschalen eingeschaltet. 
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Abb. C6 Die Sedimente des Maastricht bis Paleozän im Profil '14 km E' des Klosters 
St. Antonius' 
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Darüber folgt eine ca. 5 m laterale Ausdehnung umfassende subaquatische Rut-
schung. Sie beginnt an der Basis mit 1,5 m dickbankigem, bioklastischem Kalkstein. 
In dem bioklastischen Grainstone mit Phosphaten (siehe Kap. 5) sind gutgerundete 
Karbonat- und Phosphatgerölle, Muschelschalen und Orbitoides sp. eingelagert. Der 
Quarzgehalt beträgt ca. 7 %. Den Kern der Rutschung bilden 0,3 m karbonatisch 
gebundener Mittelsandstein mit phosphatischen Komponenten. Es folgt 0,4 m grob-
kristalliner, mittelbankiger Kalkstein mit welligen Schichtflächen. Ab Profilmeter 49 
überlagern diskordant mit 'downlap' 25 m siltige Mergel und Siltsteine mit 'fining 
upward'. 
TST - Ab 72 m sind 8 m toniger Feinsiltstein eingeschaltet. Bei 81 m ist ein lateral 
auskeilender, feinkristalliner Kalkstein von 0,8 m Mächtigkeit eingeschlossen. Der 
bioklastische Grainstone mit Phosphaten enthält phosphatische Gerolle und in 
Nestern angereicherte Corallinaceenfragmente in mikrosparitischer Matrix. Im 
Hangenden (bei Profilmeter 85) folgen 17 m Fein siltsteine und siltige Mergel. Bei 10 
m ist ein 0,5 m mächtiger mittelbankiger Kalkstein eingeschaltet, der lateral auskeilt. 
HST - Es überlagern (bei Profilmeter 98) 14 m braune gut mittelbankige mergelige 
Kalksteine. 
UC2/3: Die Sequenzgrenze UC3 ist eine scharf ausgebildete Grenzfläche bei Pro-
filmeter 126, an der subaquatische Rutschungen diskordant auf marinen Schelfse-
dimenten aufliegen. 
LSW - Oberhalb der Sequenzgrenze folgen 23,5 m Sand- und Siltsteine, die 'fining 
upward' zeigen. Die, der Sequenzgrenze aufsitzenden 2,5 m mächtigen Rut-
schungskörper beginnen an der Basis mit 0,7-1,2 m, lateral auskeilendem mittel-
bankigem mergeligem Kalkstein. Der obere Anteil wird von einem 0,8-1,3 m mächti-
gen Kalkstein gebildet. Dieser bioklastische Grainstone mit Phosphaten enthält 0,1-
0,3 cm große Karbonat- und Phosphatgerölle und Muschelfragmente in mikrospari-
tischer Matrix. Die umlagernden Sandsteine und Siltsteine zeigen 'onlap' auf die 
Rutschstruktur. Die Rutschungslinse wird diskordant von 10 m massigem, stark 
verwittertem Siltstein überlagert. Die Schichten oberhalb der Rutschung enthalten 
vorwiegend tonige bis feinsiltige Korngrößen. Die obersten 3 m Siltstein enthalten 
große Gastropoden, Ophiomorpha, Muschelfragmente und Echinodermen. 
TST - Die Schicht wird von 5 m mergeligem, mittelbankigem Kalkstein mit Schillhori-
zonten von Ostrea sp. und Exogyra sp. überlagert. Darüber folgen 4 m gelber Silt-
stein. 
HST - Es folgen 14 m einer Wechsellagerung mittelbankiger, mergeliger Gastropo-
den-haltiger Kalksteine mit sandigen dickbankigen Austernkalksteinen. Die Austern-
kalksteine nehmen zum Hangenden an Mächtigkeit zu. Die Sequenzgrenze zur 
überlagernden Schicht ist undeutlich ausgebildet. 
UC3/4: LST - Überlagert wird die SB von einer 19,5 m mächtigen unregelmäßig 
geschichteten Wechsellagerung von Sandsteinen und mergeligen Siltsteinen. 
(TST- ) Die Schichten gehen nach ca 2 m graduell in Siltsteine und siltigen Mergel 
über. Die pelitischen Komponenten nehmen zum Hangenden zu. Ab 14,5 m ist in 
horizontartigen Anreicherungen Omphalocyclus macroporus eingeschaltet. Dieser 
Horizont (bei Profilmeter 185) wird als mfs und Untergrenze des HST interpretiert. 
(HST) Die überlagernden Mergel und Feinsilte sind 15,5 m mächtig und zeigen 
vereinzelt Omphalocyclus macroporus, Ostrea sp. und Exogyra sp. 
UC4/PA1: LST - Die Sequenzgrenze UC4 bildet eine scharfe, Grenzfläche 
(Profilmeter 205,5) zu der überlagernden Wechsellagerung von braunen, massigen, 
bioturbaten Austernsanden und gelben, schichtigen Siltsteinen. Die Austernsande 
enthalten horizontartige Anreicherungen von Exogyra overwegi, Exogyra sp. und 
Gastropoden. Die Abfolge wird durch 2 m geschichtete Siltsteine abgeschlossen, die 
bei Profilmeter 237 Schillhorizonte mit Exogyra overwegi enthalten. Bei Profilmeter 
247 überlagern 8 m massige Sandsteine ohne Austern. Sie werden als TST inter-
pretiert. Die folgenden paleozänen Kalksteine überlagern diskordant ohne Aufarbei-
tung des Untergrundes. 
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St ratig raphie: Aus der Sequenz UC2/3 und UC3/4 entnommene Proben zeigen mi-
krosparitische Grainstones mit Orbitoides sp., Pelecypoden und Karbonatklasten. 
Die Mergel des mfs der UC3/4 enthalten Omphalocyclus macroporus. Die Abfolge 
wurde in das Maastricht gestellt. Eine exakte Biozonierung ist nicht möglich. Die 
Ablagerungen werden mit den Abfolge im Profil 'Kloster St. Antonius' verglichen. 
Sedimente, die den Schichten des HST der Sequenz UC4/PA1 im Profil 'Kloster St. 
Antonius' vergleichbar sind, fehlen in diesem Profil. Die überlagernden Kalksteine 
werden durch Korrelation mit den Schichten des Profils am Antoniuskloster in das 
Paleozän gestellt. Eine laterale Verfolgung der Sequenzgrenzen zeigt ein Auskeilen 
der Sequenz PA1/2 östlich des Antoniusklosters (vgl. Tafel 1, Fig. 3). Die Kalksteine 
werden als Entsprechung der Abfolgen der Sequenz PA2/3 am Antoniuskloster in-
terpretiert. 
Interpretation: Die Ablagerungen werden der unteren distalen Rampe zugeordnet. 
Es herrschen gradierte, pelitische Sedimente mit häufig eingeschalteten, kleinen 
subaquatischen Rutschungen vor. Die in den Grainstones eingeschlossenen Kar-
bonatgerölle sind kleiner und zeigen stärkere Rundung als die entsprechenden 
Proben des westlich gelegen Klosters St. Antonius (siehe Kap. C.2.2.3). Phosphati-
sche Einschlüsse und Orbitoideen sind selten. Eine Position im unteren Hangbe-
reich wird angenommen. Mit zunehmender Progradation und damit einhergehender 
Versteilung der distalen Rampe kommt es (UC3/4, UC4/PA1) zur Ablagerung von 
Mergeln und Silten, die stark angereichert Omphalocyclus macroporus bzw. Austern 
enthalten. 
Profil 'Kloster St. Antonius' (Abb. C7, Kap. C.2.2.3, siehe Tafel 4, Fig. 1) 
Beschreibung: 
UC1: BFF - Die Abfolge beginnt mit campanen massigen bioturbaten kreidigen 
Kalksteinen, die 3 m unterhalb der oberen Schichtgrenze einen 0,5 m mächtigen 
Horizont mit 1-2 cm großen Quarzgeröllen enthalten. Die Sequenzgrenze UC1 wird 
als Basis der Quarzanreicherungen bei Profilmeter 60 definiert. Die restlichen 2,5 m 
des kreidigen Kalksteines werden von 6 m bräunlichen Siltsteinen überlagert, die 
zum Hangenden graduell in 19 m glaukonithaltige Feinsiltsteine übergehen. 
SF - Darüber lagern mit 'fining upward' 26 m Sandsteine, Siltsteine und bioturbate 
Mergel mit Globotruncanad. aegyptiaca (Probe 260992/4, siehe Tafel 15, Fig. 1 und 
Fig. 3), G. cf. bulloides (Probe 260992/4, siehe Tafel 16, Fig. 4 sowie Probe 
260992/6, siehe Tafel 16, Fig. 5), G. cf. orientalis (Probe 260992/4, siehe Tafel 16, 
Fig. 7), G. cf. esnehensis (Probe 260992/4, siehe Tafel 16, Fig. 8), G. linneiana 
(Probe 260992/6, siehe Tafel 16, Fig. 10), Contusotruncana cf. plicata (Probe 
260992/4, siehe Tafel 17, Fig. 1) und Contusotruncana cf. fornicata (Probe 
260992/4, siehe Tafel 17, Fig. 3). Die eingeschalteten feinkonglomeratischen Kalk-
steine weisen im oberen Teil der Wechsellagerung phosphatisch-siltige Anreiche-
rungen auf. 
LSW - Die (bei Profilmeter 118-142) folgenden mittelbankigen Kalksteine und silti-
gen Mergel mit Orbitoides gmenbachensis (siehe Tafel 6, Fig. 1) enthalten gradiert 
eingelagerte Phosphate (0,5-2 mm). Bei Profilmeter 138 ist diskordant 4,8 m mittel-
bankiger Kalkstein mit O. cf. apiculata (Probe 260992/11, Profilmeter 141) einge-
schaltet. Olisthostrome aus Kalkmergeln und 'Grainstones' sind mit 'onlap' der 
umlagernden Schichten eingeschlossen. Es folgen 8 m dickbankige 'Grainstones', 
die kleine Rutschkörper mit 'onlap' des umgebenden Sedimentes enthalten. 
Darüber lagern 21 m horizontal geschichtete, siltige Kalkmergel und karbonatische 
Sandsteine ('Grainstones'). Basal ist ein 14,5 m mächtiges Olistostrom aus massi-
gen Kalkmergeln und Sandsteinen eingeschaltet. Die umgebenden Sedimente 
zeigen 'onlap' auf diese Struktur. Intern sind 'Verwürgungen' in der Sedimentstruktur 
des Olistostroms erkennbar (siehe Tafel 1, Fig. 2). 
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Abb. CZa D/e Sedimente des Maastricht am Kloster St. Antonius mit Darstellung der 
enthaltenen Biogene. 
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Abb. C7b Die Sedimente des Maastricht am Kloster St. Antonius mit Darstellung der 
Mikrofazieskomponenten. 
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Die umgebende Wechsellagerung wird bei Profilmeter 176 diskordant von 3 m 
Kalkstein überlagert. Diese bioklastischen Grainstones (Probe 301092/62, siehe 
Tafel 6, Fig. 7) enthalten O. cf. apiculata (siehe Tafel 6, Fig. 2), Orbitoides sp. (siehe 
Tafel 6, Fig. 6) und eingelagerte Phosphate (0,1-1 mm). Es folgen 17 m einer unre-
gelmäßig geschichteten Wechsellagerung von karbonatischen Sandsteinen und 
bräunlichen Mergeln. Kleine subaquatische Rutschungen sind eingeschaltet. 
TST - Diskordant folgen 3,5 m mittelbankiger, feinkristalliner Kalkstein (bei Profilme-
ter 198) und 22 m einer Wechsellagerung von Mergeln und karbonatischen Siltstei-
nen. Eine Diskordanz mit einer Aufarbeitung der unterlagernden Schichten begrenzt 
den TST (mfs - bei Profilmeter 223,5). 
HST - Es folgen 3,5 m mittelbankiger, feinkristalliner Kalkstein mit Ostrea sp., Pecten 
sp. und Gastropoden. Er ist als Wackestone mit Pelecypoden ausgebildet. Die 
Biogene sind in den oberen 0,2 m des HST stark angereichert. 
UC2/3: Eine unregelmäßige, lateral gut verfolgbare Grenzfläche bei Profilmeter 227 
bildet die Sequenzgrenze UC2. 
LSW - Der diskordant folgende LST besteht aus 49,5 m einer Wechsellagerung von 
Kalksteinen, bioturbaten siltigen Mergeln und Siltsteinen. Innerhalb der Siltsteine 
wurde Globotruncana cf. aegyptiaca (Probe 301092/66, siehe Tafel 15, Fig. 2 und 
Fig. 4), Globotruncanita cf. stuartiformis und Globotruncana sp. gefunden Die do-
lomitischen Kalksteine enthalten Pecten sp. und Exogyra sp. Nach 35,5 m ist ein 5,5 
mächtiger mittelbankiger Kalkstein, in dem Rutschungskörper mit N-S ausgerichte-
ten Achsen sichtbar sind, eingelagert. Die den Kalkstein überlagernden Schichten 
zeigen 'downlap' (Profilmeter 276,5). 
TST - Der LSW wird von einem 0,6 m mächtigem dolomitischem Kalkstein überla-
gert. Der Wackestone enthält Gastropoden, Pelecypoden und benthonische Fora-
mmiferen (Probe 240992/20). Im Hangenden folgen 13,5 m einer Wechsellagerung 
von Feinsiltsteinen und Mergeln, die bei 2,5 m einen 1,1 m mächtigen, bioklasti-
schen Kalkstein enthält. Es folgen 18,5 m dickbankiger, bituminöser Kalkstein, in 
den dünne blättrige Kalkmergel von wenigen cm Mächtigkeit eingeschaltet sind. Als 
mfs und Abgrenzung zum überlagernden HST wird ein, 0,3 m mächtiger Anreiche-
rungshorizont von Gastropoden und Omphalocyclus macroporus (siehe Tafel 6, Fig. 
5) bei Profilmeter 324 an der oberen Schichtgrenze der Kalksteine interpretiert. Die 
Kalksteine werden als Wackestones mit planktonischen Foraminiferen sowie mit 
Gastropoden, Pelecypoden, Ostrakoden, benthonischen Foraminiferen und 
Omphalocyclus macroporus (Probe 240992/24, 240992/24a,250992/25, 
250992/25a) klassifiziert (siehe Tafel 6, Fig. 5). 
HST - Im Hangenden folgen 15 m einer Wechsellagerung von dolomitischen feinkri-
stallinen Kalksteinen und bräunlichen Mergeln, die vereinzelt 2-5 cm mächtige Silt-
steine enthalten. Die Siltsteine werden zum Hangenden häufiger und mächtiger. Die 
Mergel enthalten planktonische Foraminiferen der G. gansseri - Zone (Probe 
250992/27). Die Sequenzgrenze UC3 ist eine deutlich sichtbare Grenzfläche zu den 
überlagernden Siltsteinen bei Profilmeter 342, die lateral weit verfolgt werden kann 
(siehe Tafel 1, Fig. 1; Tafel 1, Fig. 3; Tafel 2, Fig. 1; Tafel 4, Fig. 1). 
UC3/4: LST - Der über der SB anstehende Siltstein zeigt in den unteren 3 m eine 
individuenreiche, doch artenarme Gemeinschaft von Gastropoden, Muscheln 
(Ostrea, Pecten) und die Ammoniten Discoscaphites kambysis (QUAAS) und Sagha-
linites sp. (KENNEDY, mündl. Mitt. 1995). Begleitend erscheint Eubaculites cf. Sim-
plex (KOSSMAT) (KENNEDY, mündl. Mitt. 1995). Zum Hangenden nimmt der Pelit-
gehalt zu und der Siltgehalt ab. 
TST - Die 25 m oberhalb der Biogenanreicherungen sind Siltsteine mit eingeschalte-
ten Mergeln. Diese Einschaltungen werden zum Hangenden häufiger und mächtiger. 
Als mfs wurde die Basis eines 2,2 m mächtigen, mittelbankigen Kalksteins interpre-
tiert, der nestartige Anreicherungen von kleinen benthonischen Foraminiferen zeigt 
(Profilmeter 376). 
HST - Diskordant überlagert ein 0,5 m mächtiger mittelbankiger bioklastischer Kalk-
stein. Der Wackestone enthält Gastropoden und phosphatische Klasten (Probe 
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250992/28). Es überlagern 3 m massige, dolomitisierte Austernkalke. Darüber folgen 
11 m Austernkalksteine und Austernfeinsande mit Foraminiferen der G. gansseh -
Zone (Probe 291092/53). Es überlagern 2 m mittelbankige dolomitische Kalksteine 
mit eingeschalteten blättrigen Mergeln. Die Sequenzgrenze UC4 ist eine undeutliche 
Grenzfläche bei Profilmeter 385. Merkmale für subaerische Exposition sind nicht 
entwickelt. 
UC4/PA1: Darüber folgen 14 m einer Wechsellagerung von gelben Sandsteinen und 
massigen dolomitischen Austernkalksteinen. Die ausgebildeten Abfolgen von Sand-
steinen zu Austernkalksteinen werden als Parasequenzen interpretiert. Es überla-
gern 11,5 m flaserige bis feinschichtige, rötliche Kalkmergel. Vereinzelt wurden in 
diesen Ablagerungen Austern gefunden (bei Profilmeter 411). 
TST - Darüber lagern 15,5 m mittelbankige, bioturbate Feinsandsteine sowie Kalk-
mergel und stark dolomitisierte Kalksteine. Die Abfolgen von Feinsandsteinen zu 
dolomitisierten Kalksteinen werden als Parasequenzen interpretiert, die in distale 
Richtungen progradieren. Entnommene Proben blieben ohne Befund. Einzelne 
Schichten zeigen 'downlap* auf die unterlagernden Einheiten. 
Stratigraphie (Biozonen^: (siehe Tab. 9 im Anhang, Appendix A) 
Die untersten 41 m ab Profilmeter 63 werden wegen der vorkommenden Foraminife-
ren Globotruncana aegyptiaca, Globotruncanita stuartiformis und Orbitoides gruen-
bachensis (siehe Tafel 6, Fig. 1) in die untere G. aegyptiaca - Zone gestellt (bis 
Profilmeter 153). Die überlagernden subaquatischen Rutschungen werden durch 
das Vorkommen von G. aegyptiaca, Gita stuartiformis und O. cf. apiculata ebenfalls 
in die G. aegyptiaca - Zone gestellt (bis Profilmeter 229). Die überlagernden 
Schichten bis hinauf zu den Austernkalksteinen bei Profilmeter 408 werden durch 
die vorkommenden Formen Gansserina gansseri, G. aegyptiaca und Gita. stuarti-
formis in die G. gansseri - Zone eingeordnet. Die Abathomphalus mayaroensis -
Zone konnte nicht nachgewiesen werden. Die oberhalb der Austernkalke folgenden 
Sedimente des LST entsprechen zwar nach der globalen Sequenztabelle von HAQ 
et al. (1987, 1988) der A. mayaroensis - Zone, diese Korrelation reicht zur aber zur 
verläßlichen Einordnung nicht aus. Die Lage der Kreide/Tertiär-Grenze konnte we-
gen des Fehlens bestimmbarer Fossilien nicht verläßlich festgestellt werden. Auf-
grund sedimentologischer Kriterien wird sie bei Profilmeter 429 vermutet. 
Interpretation: Aufgrund sedimentologischer Kriterien und der gefundenen Foramini-
feren werden die Sedimente als Ablagerungen des Schelfhanges oder Schüttungen 
auf einer von Norden progradierenden, distal versteilten Rampe interpretiert. Die 
subaquatischen Rutschungen weisen in südliche Richtung. Die sedimentologische 
Einstufung der Ablagerungen zeigt eine Änderung vom oberen Bathyal (= Sublitoral, 
untere G. aegyptiaca - Zone) zum tiefneritischen Bereich (obere G. aegyptiaca und 
G. gansseri - Zone). Für die untere G. aegyptiaca - Zone mit O. gruenbachensis 
(Sequenz UC1/2, siehe Tafel 6, Fig. 1) wird unteres Sublitoral (SPRECHMANN 
1978) angenommen. Dies entspricht der unteren distalen Rampe. Die obere G. 
aegyptiaca - Zone mit O. cf. apiculata wird den Bereich der unteren distalen Rampe 
mit 'incised valley fills' gestellt. Die G. gansseri - Zone (Sequenz UC2/3) wird der 
mittleren distalen Rampe (Mittleres bis Oberes Sublitoral, SPRECHMANN 1978), 
zugeordnet. Die Kalksteine des TST (mfs) mit Omphalocyclus macroporus werden 
der tiefneritischen distalen Rampe zugeordnet. Die Sequenz UC3/4 der oberen G. 
gansseri - Zone wird durch das Vorkommen von Ammoniten, Gastropoden, Pectini-
den und Baculites sp. in die obere distale Rampe (Oberes Sublitoral bis Litoral, 
SPRECHMANN 1978) gestellt. Die Ablagerungen unterhalb der paleozänen Karbo-
nate zeigen Sandbarrenbildungen, wie sie nach FÜCHTBAUER (1988) an der obe-
ren Wellenbasis gebildet werden. Diese Entwicklung wird als eine von Nordosten 
progradierende, distal versteilte Rampe interpretiert. Die Position auf dieser Rampe 
wandert vom unteren distalen Rampenfuß (untere G. aegyptiaca - Zone) die distale 
Rampe hinauf bis in die äußere proximale Rampe (oberste G. gansseri - Zone und 
darüber). 
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Die laterale Entwicklung der Sequenzen in der Umgebung des Antoniusklosters 
Wadi Sfir (vgl. Abb. 1 und Abb. 21) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
UC2/3: LST - Die untersten 2 m eines massigen, bioturbaten Siltsteines enthalten 
Anreicherungen von Pecten sp. und Exogyra sp. 
TST - Es überlagern konkordant 24 m Siltstein, die oberen 6 m zeigen eine ver-
mehrte Einschaltung kleiner Karbonatbänke (mfs). 
HST - Es überlagern 12 m dickbankige bioturbate Kalksteine, in die Schillhorizonte 
von Pecten sp. eingelagert sind. Im Grenzbereich zur überlagernden Schicht sind 
sie bis zu 20 cm mächtig. 
UC3/4: (LST) - Überlagert wird diese Schicht von 9 m gelblichen massigen Siltstei-
nen. 
TST - In den obersten 3 m sind in die Siltsteine vermehrt kleine, zum Hangenden an 
Mächtigkeit zunehmende Kalksteinbänke eingelagert. 
(mfs) Ein 0,4 m mächtiger, lateral auf 1 m auskeilender, unregelmäßig mittelbankiger 
Kalkstein lagert konkordant auf. 
HST - Darüber folgen 5 m einer Wechsellagerung von grünlichen Silt- und roten 
massigen bioturbaten Mittelsandsteinen, die in den unteren 3,4 m nur vereinzelt, 
und in dünnen Lagen (5-10 cm) eingeschaltet sind. Häufig sind Ophiomorpha und 
Bioturbation zu beobachten. Die Mittelsandsteine treten ab ca 3,4 m in den Vorder-
grund und nehmen an Mächtigkeit zu (0,5-1 m). 
UC4/PA1: TST - Diese Schicht wird diskordant von einem 0,7 m mächtigen massi-
gen, dolomitischen Kalkstein überlagert. 
Stratigraphie (Biozonen): Die innerhalb des HST der Sequenz UC3/4 (Proben 
191093/22 - 191093/23a+b) vorkommenden Foraminiferen Globotruncanita Stuart, 
Globotruncana falsostuart, Gansserina gansseh und Rugoglobigerina sp. werden in 
die G. gansseh -Zone des Maastricht gestellt. Die Kreide/Tertiär-Grenze wird an der 
Diskordanz UC4 vermutet. 
Interpretation: In Anlehnung an das Profil am Kloster St. Antonius werden die Sedi-
mente als Schüttungen der distalen Rampe interpretiert. Fehlende Gastropoden und 
Orbitoideen sowie die stärker pelitische Ausbildung der Sedimente deutet geringfü-
gig größere Tiefe als am Kloster St. Antonius an. 
Profil 'Wadi Mihraf (vgl. Abb. 1 und Abb. 21) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
UC1/2: Die Abfolge beginnt im Liegenden mit 12 m massigen bioturbaten kreidigen 
Kalksteinen. 
TST/HST - Darüber lagern 42 m glaukonithaltige massige bioturbate Siltsteine, in 
den vereinzelt 0,5-1 m mächtige massige Sandsteine eingeschaltet sind. Die glau-
konithaltigen Siltsteine enthalten Globotruncana aegyptiaca und Globotruncanita 
stuartformis (Probe 221093/28). Im Hangenden überlagern 8 m massige bioturbate 
mergelige Kalksteine mit Pelecypoden und Ophiomorpha. Mit unregelmäßigen 
Kontakt überlagern 15 m mergelige flaserig gebankte Kalksteine mit Bankmächtig-
keiten von 20-60 cm. Es sind 10-15 cm mächtige bräunliche feinschichtige Silte 
eingeschaltet, die zum Hangenden abnehmen. Darüber folgen 0,6 m gut mittelban-
kiger, feinkristalliner Kalkstein, der wieder von 50 cm massigem, bioturbatem, mer-
geligem Kalkstein überlagert wird. Nun folgt 1 m mittelbankiger, feinkristalliner Kalk-
stein. 
UC2/3: LST - Im Hangenden lagern 18 m einer Wechsellagerung von dünn- bis 
mittelbankigen (15-25 cm), mergeligen, unregelmäßig gebankten Kalksteinen mit 
dünnen feinschichtigen Siltsteinen (5-15 cm). 10 m über der Basis ist eine 2,2 m 
mächtige und sich 12 m lateral erstreckende Rutschungslinse angeschnitten. Sie 
zeigt an der Basis 0.9 m dickbankige feinkonglomeratisch bioklastische Kalksteine 
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mit phosphatischen Klasten, Corallinaceen-Iumps und Orbitoides sp. Darüber folgen 
0,7 m grober, massiger Sandstein, der lateral und zum Hangenden in einen Mittel-
sandstein übergeht. Zum Hangenden wird diese Struktur von einer Linse aus 0,6 m 
dickbankigen Kalkstein abgeschlossen. Diese Linse wird lateral von Sandstein 
umschlossen. Die umgebende Kalk/Silt-Wechselfolge zeigt 'onlap' und wird im 
Hangenden diskordant von einem 90 cm mächtigen mergeligen Kalkstein überlagert. 
TST - Es überlagern 17 m einer Wechsellagerung von unregelmäßig geschichteten 
mergeligen Kalksteinen und feinschichtigen Feinsilten. 
HST - Die Wechsellagerung wird von einem 0,5 m mächtigen, grauen Kalkstein 
überlagert, der in den obersten 10 cm Pecten sp. und Ostrea sp. enthält. 
UC3/4: LST - Es überlagern 23,5 m einer Wechsellagerung von Siltsteinen und 
siltigen Mergeln. Lateral auskeilende, feinkonglomeratische mittel- bis dickbankige 
Kalksteine sind bei 8,2 m, 16 m und 23,5 m über der Basis dieser Einheit aufge-
schlossen. Die Mächtigkeit nimmt zum Hangenden (von 0,9 auf 0,4 m), ebenso wie 
die Größe und Anzahl der eingeschlossenen Klasten ab. 
TST/HST - Darüber folgen 20 m Wechselfolge von unregelmäßig mittelbankigen, 
mergeligen Kalksteinen (20-40 cm) und dünnen feinschichtigen Siltsteinen (10-20 
cm), die vereinzelt schlecht erhaltene Formen von Gita. stuartiformis und Gansserina 
sp. aufweisen (Probe, 221093/29). 
UC4/PA1 - LST7TST - Im Hangenden überlagern 25 m mächtige bioturbate massige 
Siltsteine, die zum Hangenden verstärkt Einschaltungen von Karbonatbänken mit 
10-15 cm Mächtigkeit zeigen. 
HST - Nun folgen 12 m Wechsellagerung mittelbankige (40-60 cm), partiell Austern-
führende Kalksteine mit 5-15 cm mächtigen, flaserigen Sandsteinen. 
PA1/2: Es überlagern 25 m Wechsellagerung von massigen Siltsteinen und unre-
gelmäßig geschichteten Sandsteinen, die zum Hangenden dominierten und in den 
obersten 7 m vereinzelt Schrägschichtung zeigen. 
Stratiqraphie (Biozonen): Die Foraminiferen der entnommenen Proben (221093/28 
und 221093/29) zeigen G. aegyptiaca und Gita. stuartiformis des Maastricht. Eine 
Abgrenzung von Biozonen ist nicht möglich. 
Interpretation: Die kreidigen Kalksteine werden als Sedimente des äußeren Schelfs 
angesehen. Die im Hangenden folgenden glaukonithaltigen Siltsteine und mergeli-
gen Kalksteine der Sequenz UC1/2 werden ebenfalls als Sedimente des äußeren 
Schelfs interpretiert, die nur geringe Einflüsse der von Norden progradierenden 
Rampe aufweisen. Die darüber folgenden Ablagerungen werden als Bildungen der 
progradierenden distalen Rampe interpretiert. 
Die Entwicklung der Sequenzen des Maastricht im westlichen Südqalala 
Profil '2 km W Wadi Askhar' (vgl. Abb. 1 und Abb. 21) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
UC2/3: Das Profil beginnt mit 55 m Wechsellagerung von unregelmäßig mittelbanki-
gen (15-35 cm) mergeligen Kalksteinen und dünnen (5-20 cm) bioturbaten Siltstei-
nen. Nach 30 m sind 15 m dickbankige Kalksteine eingeschaltet, die Horizonte mit 
Muschelschalen und Orbitoides sp. zeigen. 
UC3/4: LST/TST - Es überlagern 25 m einer Wechsel lag erung bräunlicher, massiger 
Siltsteine, in die feinbankige karbonatische Sandsteine (8-10 cm) zyklisch einge-
schaltet sind. Es wurden ca. 30 Kleinzyklen geschätzt. Die Sandsteine zeigen 
Ophiomorpha und Bioturbation. Die tonigen Siltsteine (6-10 cm) werden als trans-
gressive Einschaltungen interpretiert. Es folgen 5,5 m eines massigen, bioturbaten 
Sandsteines, der in Nestern angereichert Exogyra overwegi und andere Austern 
aufweist, 
(mfs) In den obersten 15 cm sind die Austern in Schillhorizonten angereichert. 
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HST - Es überlagern 8,6 m massige bioturbate Sandsteine, die in den unteren 4,6 m 
Ophiomorpha enthalten. Darüber folgen 3 m dickbankige siltige Kalksteine mit 
Ostrea sp. und Exogyra overwegi. 
UC4/PA1: Im Hangenden überlagern 5 m gelbe massige Siltsteine mit Ophiomorpha. 
Es folgen diskordant 25 m grüne Sandsteine, die an der Basis Anreicherungen von 
kleinen (1-3 cm) phosphatischen Gerollen zeigen. Die Basis wird als Grenze zum 
TST interpretiert. In den untersten 5 m zeigen diese Gerolle eine Gradierung, 
Wurmbauten und Fluchtspuren sind häuFig. 5 m über der Basis enden die Flucht-
spuren und gradierten Gerolle. Diese als mfs interpretierte Linie wurde als Grenze 
zum HST definiert. Die restlichen 20 m der Siltsteine zeigen 'fining upward'. 
Stratigraphie: Die Sedimente der Sequenz UC3/4 werden durch das Vorkommen von 
G. gansseri, Globotruncanita stuartiformis und Rugoglobigerina sp. (Probe 060294/5, 
060294/6) in die G. gansseri- Zone des Maastricht gestellt. An der ersten 'flooding-
surface' des TST der Sequenz UC4/PA1 wird die Kreide/Tertiär-Grenze angenom-
men. 
Interpretation: Eine Entstehung in einer unteren Hangposition wird angenommen. 
Die wenigen, im Umkreis des Profils sichtbaren subaquatischen Rutschungen 
weisen in südlichen bis südwestliche Richtungen. Es wird vermutet, daß dieses 
Profil in der lateralen Verlängerung der im Nordgalala aktiven Schwellenregion ge-
legen hat. Eine Veränderung der Ablagerungstiefe wird nur durch die Sedimente des 
oberen Maastricht (UC3/4, UC4/PA1) angedeutet (Austernanreicherungen). 
Profil '10 km W Wadi Askhar' (Abb. 1 und Abb. 21) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
UC3/4: LST - Die Abfolge beginnt an der Basis mit 20 m einer Wechsellagerung 
mittelbankiger mergeliger Kalksteine (10-25 cm) und dünner feinschichtiger Silt-
steine (5-20 cm) mit Foraminiferen (Probe 060294/7). Die Bankung ist unregel-
mäßig. Darüber folgen lateral auskeilende 0,6 m dickbankige bioklastische Kalk-
steine. Im Hangenden überlagern 10,7 m gelbliche massige Siltsteine. 
Im Niveau von 5 m ist eine 2,2 m mächtige Linse aus grauem, feinkristallinem, bio-
turbatem Kalkstein eingeschaltet. 
HST - Ein 1,3 m mächtiger feinkristalliner, gutgebankter Kalkstein überlagert. Die 
unteren 0,3 m sind fossilfrei und feinbankig. Darüber wird der Kalkstein dickbankig 
und zeigt in Linsen angereichert Schalenfragmente und Klasten, die von Schillpfla-
stern bedeckt werden. 
UC4/PA1: LST - Im Hangenden überlagern 20 m gelbe massige Siltsteine die im 
Gelände stark überschottert sind. Sie enthalten in den unteren 6 m häufig Ostrea 
sp., Pecten sp. und Wurmbauten. Es folgen 12 m schichtige bis mittelbankige rote 
Sandsteine. Sie enthalten in den unteren 3 m Pecten sp. und Exogyra overwegi. 
TST/HST - Darüber lagern 15 m grüner, massiger Siltsteine. Der Schichtkontakt zur 
unterlagernden Einheit ist nicht aufgeschlossen. 
Stratigraphie: Die Schichten der Sequenz UC3/4 werden durch die vorkommenden 
Foraminiferen (Probe 070294/6: Globotruncanita stuartiformis, Globotruncana fal-
sostuarti, Gansserina gansseri) in das obere Maastricht (G. gansseri - Zone) gestellt. 
Die oberste Einheit wurde dem Paleozän zugeordnet. An der Grenze zum TST/HST 
in der Sequenz UC4/PA1 wird die Kreide/Tertiär-Grenze vermutet. 
Interpretation: Eine äußere Hangposition wird angenommen. Dieses wird in der 
lateralen Verlängerung der im Nordgalala aktiven Schwellenregion angesiedelt (in 
einer distaleren Position als das Profil '2 km W Wadi Askhar'). Eine deutliche Ver-
flachung des Ablagerungsraumes ist innerhalb des Maastricht nicht zu erkennen. 
Die Schichten zeigen feinere Korngrößen und stärkere pelitische Anteile als in dem 
Profil 2 km westlich des Wadi Askhar. Eine vom Liefergebiet entfernte Position wird 
angenommen. 
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C.2.2.4 Südlicher Südqalala und Wadi Dakhl 
Profil Kloster St. Paul' (Abb. C8, Kap. C.2.2.4, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Die 67,1 m mächtige Abfolge des Maastricht folgt oberhalb der campanen Schichten 
mit weißen kreidigen Ablagerungen. Die Bankmächtigkeiten von 1 bis 2 m nehmen 
zum Hangenden auf ca. 0,5-1 m ab. In die kreidigen Kalksteine sind bis 10 cm 
mächtige, blättrige Mergel mit wechselndem Siltgehalt eingeschaltet. Der Siltgehalt 
der Mergel und der kreidigen Ablagerungen nimmt zum Hangenden geringfügig zu. 
Die kreidigen Ablagerungen gehen bei Profilmeter 83,7 graduell in dick- bis mittel-
bankige gelbliche, mergelige kreidige Kalksteine über. Es sind schichtige bis blätt-
rige, bräunliche Mergel von 3-5 cm Mächtigkeit eingeschaltet. Der Siltgehalt der 
Gesteine nimmt zum Hangenden ab. 
Stratiqraphie (Biozonen^: (siehe Tab. 7 im Anhang, Appendix A) 
Foraminiferenassoziationen der Globotruncanella havanensis -Zone konnten nicht 
nachgewiesen werden. Die Schichten ab Profilmeter 35,4 (Probe 280992/19) werden 
in die G. aegyptiaca - Zone eingeordnet. Sie erreicht eine Mächtigkeit von 39,2 m. 
Darüber folgen (ab 74,6 Profilmeter) zur K/T-Grenze (bei 102,5 Profilmetern) 27,9 m 
mächtige kreidige Sedimente mit G. cf. gansseh (Probe 110294/81, siehe Tafel 15, 
Fig. 7). Innerhalb der G. gansseh- Zone nehmen Artenzahl und Diversität zu (Probe 
280992/31, bei ca. 98,5 Profilmetern). 
Neben G. gansseh (Probe 280992/31, siehe Tafel 15, Fig. 9) kommen G. rosetta 
(Probe 110294/72, siehe Tafel 16, Fig. 2), Globotruncanita cf. pettersi (Probe 
110294/71, siehe Tafel 16, Fig. 11) Heterohelix striata (Probe 110294/71, siehe 
Tafel 15, Fig. 6), Globotruncanella petaloidea (Probe 110294/71, siehe Tafel 15, Fig. 
9) und Planoglobulina sp. (Probe 110294/72, siehe Tafel 15, Fig. 5) vor. 
Abathomphalus mayaroensis konnte nicht nachgewiesen werden, ebensowenig 
Kassabiana falsocalcarata (oberstes Maastricht). Ab Profilmeter 102,5 zeigen das 
Vorkommen von Globoconusa daubjergensis und Racemiguembelina reichen die 
ersten Ablagerungen des Paleozäns an (Probe 261092/25). Eine Reichweitentabelle 
der nachgewiesenen Foraminiferen ist im Anhang dargestellt. 
Interpretation: Aufgrund des P/B-Verhältnisses (55-70 %) und der vorkommenden 
benthonischen Foraminiferen Cibicidoides cf. allieni (Probe 110294/71, siehe Tafel 
22, Fig. 3), Neoflabellina sp., Dorothia sp. (Tafel 23, Fig. 8) und Ammodiscus sp. 
werden die Ablagerungen als Bildungen des äußeren Schelfs interpretiert. BERG-
GREN & AUBERT (1975) geben für die paleozänen Arten der Familie Cibicididae in 
der südlichen Ukraine Tiefen von 30-75 m und für die paleozänen Arten der Familie 
Ammodiscidae 100-200 (500) m an. VAN MORKHOVEN et al. (1986) geben für die 
Familie Cibicididae tiefneritische bis abyssale Tiefen an. Entsprechend werden 
oberbathyale bis tiefneritische Tiefen angenommen. Das ansteigende P/B-Verhält-
niss und die zunehmende Diversität innerhalb der G. gansseh - Zone wird als Anzei-
chen für eine auch von anderen Autoren (LUGER 1985, SAID 1990) angegebene 
Transgression innerhalb dieser Biozone interpretiert Der klastische Einfluß und die, 
zum Hangenden abnehmenden Einlagerungen von Klastika, werden als Derivate der 
von Nordosten progradierenden Rampe gedeutet. 
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Profil 'Wadi Dakhl' (Abb. C9, Kap. C.2.2.4) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Die kreidigen Ablagerungen setzen sich oberhalb der campanen Schichten mit einer 
Mächtigkeit von 50 m fort. Bei 35,4 Profilmetern gehen weiße, stark kreidige Kalk-
steine in einen gelblichen, siltigen (5-10 %), dick- bis mittelbankigen kreidigen Kalk-
stein über. Die zwischen die Bänke eingelagerten braunen, blättrigen, siltigen (10-15 
%) Mergel zeigen Mächtigkeiten von 1-6 cm. Sie werden zum Hangenden gering-
mächtiger, seltener und nehmen an Siltgehalt ab. Darüber lagern dick- bis mittel-
bankige, siltige, plattig verwitterte kreidige Kalksteine mit 2-6 cm mächtigen, einge-
schalteten Mergeln. Bei 79,2 Profilmetern erfolgt ein gradueller Übergang zu gelbli-
chen, siltigen (5-7 % Siltgehalt), mittel- bis feinbankigen, kreidigen Kalksteinen, die 
scherbig verwittern. Vereinzelt sind 3-5 cm mächtige, braune, blättrige, Mergel ein-
geschaltet. Bei 85,4 Profilmetern erfolgt ein gradueller Übergang zu einer siltigen 
Kreide. Vereinzelt sind 1-2 cm mächtige Mergel eingeschaltet. Mächtigkeit und Häu-
figkeit der Mergel nehmen zum Hangenden ab. 
Stratiqraphie (Biozonen^: (Siehe Tab. 8 im Anhang, Appendix A) 
Ab Profilmeter 34,2 wurde vereinzelt und ab Profilmeter 52,4 häufig G. aegyptiaca 
gefunden. Die durch entsprechende Foraminiferenassoziationen angezeigte G. 
aegyptiaca - Zone erreicht eine Mächtigkeit von 41,1 m. Im Hangenden folgen dann 
Foraminiferen der G. gansseri- Zone (ab Profilmeter 73,3) mit einer Mächtigkeit von 
11m. Abathomphalus mayaroensis konnte nicht nachgewiesen werden. 
Zwischen der letzten aus den eingeschalteten Mergeln stammenden Probe und der 
lithologischen Änderung an der Kreide/Tertiär-Grenze blieben 7 m der siltigen Krei-
de ohne exakte stratigraphische Einordnung. Innerhalb dieses Bereiches kann die 
entsprechende Zone bzw. ihr oberer Teil (mit dem Nachweis durch Kassabiana 
falsocalcarata SALAJ) vorhanden sein. Da entsprechend vollständige Profile weiter 
südlich beschrieben werden (siehe BESTAWI, in prep.), wird hier von einer (fast) 
vollständigen Abfolge ausgegangen. 
Proben aus den überlagernden siltig-kreidigen Ablagerungen (100294/56) enthalten 
bereits P. pseudobulloides und werden in das Paleozän gestellt. Eine Reichweiten-
tabelle der nachgewiesenen Foraminiferen ist im Anhang dargestellt. 
Interpretation: Die kreidigen Ablagerungen mit einem P/B-Verhältnis (ca. 60 %) und 
den benthonischen Foraminiferen Cibicidoides cf. hyphalus, Gavellinella sp. (Probe 
100294/55, siehe Tafel 23, Fig. 5), Tritaxia sp., Dentalina sp. (Probe 100294/49, 
siehe Tafel 22, Fig. 8), Neoflabellina sp., Ammodiscus sp. (Probe 100294/49, siehe 
Tafel 22, Fig. 9) werden als Ablagerungen des äußeren Schelfs interpretiert. 
BERGGREN & AUBERT (1975) geben für die paleozänen Arten der Familie Cibici-
didae in der südlichen Ukraine Tiefen von 30-75 m und für die paleozänen Arten der 
Familien Dentalinidae und Ammodiscidae 100-200 m an. Die Form Cibicidoides 
hyphalus kommt nach VAN MORKHOVEN et al. (1986) in tiefneritischen bis abyssa-
len Tiefen vor. Diesen Angaben entsprechend werden tiefneritische bis oberbathyale 
Entstehungstiefen angenommen. Entsprechend werden oberbathyale bis tiefneriti-
sche Ablagerungstiefen angenommen. 
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Abb. C9 Darstellung der Sedimente des Maastricht im Wadi Dakhl. 
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C.3 Profile im Paleozän und Eozän 
C.3.1 Megasequenz MPA1 (Oberes Maastricht bis Oberes Paleozän) 
C.3.1.1 Nordwestlicher Sinai 
Profil 'Gebel Um Makhasa' (Abb. C10, Kap. C.3.1.1, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
PA2/3? bis PA3/4?: TST - Weiße, in das Maastricht eingestufte kreidige Kalksteine 
werden diskordant von 1 m mikritischem Kalkstein überlagert. Die interne Bankung 
zeigt 'downlap' auf die unterlagernden Schichten. Darüber folgen 30-40 cm eines 
bräunlichen, bioklastischen Kalksteines mit lateral wechselnder Mächtigkeit (bis zu 
20 cm). Diese Mudstones enthalten in Horizonten eingelagert Operculinen und A. 
{G.) cf pilula (Probe 270393/6a, siehe Tafel 9, Fig. 2). Die Biogene sind teilweise 
pyritisiert. Darüber folgt 34,7 m massiger, kreidiger Kalkstein, in den in unregel-
mäßigen Abständen, lateral nicht aushaltende, mergelige Kalksteine von mehreren 
cm Mächtigkeit eingeschaltet sind. Sie werden diskordant von einer Wechsellage-
rung von Silten und Kalksteinen überlagert (PA5). 
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Abb. C10 Die Sedimente der Kreide, des Paleozän und Untereozän im Profil 
Um Makhasa' 
Gebel 
Stratigraphie: Die Kalksteine werden durch das Vorkommen von A. (G.) cf. pilula 
ohne die Begleitung von Nummulites sp. in das mittlere Paleozän (obere A. (G.) levis 
- Zone) gestellt. Die überlagernden kreidigen Kalksteine enthalten schlecht erhal-
tene Morozovellen. Die überlagernde Wechsellagerung enthält A. ellipsoidalis und 
Orbitolites sp und wird deshalb in die A. ellipsoidalis - Zone des unteren Eozän 
gestellt. Eine exakte Biozonierung kann nicht vorgenommen werden. Ob die ober-
sten Teile der kreidigen Kalksteine bereits in das unterste Eozän gehören, oder ob 
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ein Hiatus ausgebildet ist, konnte nicht geklärt werden. Der Beginn der Wechsella-
gerung wird mit der Transgression in der A. ellipsoidalis - Zone korreliert. 
Interpretation: Die basalen Kalksteine werden als Ablagerungen im Bereich von 
Karbonatsandbänken ('barren') (nach TUCKER & WRIGHT 1990) interpretiert. Die 
FeS2-Anreicherung in den Fossilhorizonten wird als Anzeichen für Ablagerung in 
sublitoralen, sauerstoff-armen Tiefen (LIEBAU 1984) angesehen. Die Bildung der 
'barren' wird auf der Tethys nördlich zugewandten homoklinal vertiefenden Schwel-
lenschulter des Wadi Sudr angenommen. Die überlagernden kreidigen Kalksteine 
werden als Bildungen des äußeren Schelfs interpretiert. Die überlagernde Wechsel-
lagerung korreliert mit der in der A. ellipsoidalis - Zone stattfindenden Transgression. 
Profil 'Gebel Gindi' (Abb. C11, Kap. C.3.1.1, vgl. Abb.1) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
UC4/PA1: LST - Das Teilprofil beginnt mit 7 m braunen, siltigen, mittel- bis dickban-
kigen kreidigen Kalksteinen. 
TST - Darüber folgen 1,5 m dunkle, massige, siltige Mergel. Die unteren 0,5 m ent-
halten Parasubbotina pseudobulloides, Morozovella angulata, M. inconstans und 
Globigerina triloculinoides bei einem P/B-Verhältnis von 55 % (Probe 051093/8). 
HST - Die obersten 1,0 m des Mergels sind stark tonig ausgebildet (mfs). Sie enthal-
ten Planorotalites pusilla pusilla, Acarinina mckannai, und M. angulata, bei einem 
P/B-Verhältnis von 50 % (Probe 051093/7). Es überlagern 11 m einer gelblichen, 
massigen, scherbig verwitternden Kreide, innerhalb derer die Sequenz endet. 
PA1/2: LST - Die Sequenzgrenze PA1 wird oberhalb eines 2-6 cm mächtigen Hori-
zonts angenommen. Darin sind dünne (0,5-1 cm) SiC>2-bänder und -konkretionen in 
weiße kreidige Kalksteine eingelagert. Der Horizont wird von einem 1-2 cm mächti-
gen bräunlichen, blättrig bis schichtigen Siltstein überlagert. Die im Hangenden 
folgende Einheit leicht siltiger, massiger Kreide ist stark überschottert. Zum Hangen-
den dominieren mergelige Einschaltungen (HST). Nach 10 m ist in den unregel-
mäßig mittel- bis dickbankigen kreidigen Ablagerungen ein ca. 10 cm mächtiger 
Rothorizont aufgeschlossen, der als Expositionshorizont interpretiert wird. Darüber 
kommen 45 m eines stark überschotterten Hanges, der siltige, massige kreidige 
Kalksteine zeigt. Eine in NW-SE-Richtung streichende Verwerfung mit einem Ab-
schiebungsbetrag der überlagernden Schichten um ca. 6 m wurde in diesem Teil des 
Profils festgestellt. Die Sequenzen PA2/3 und PA3/4 können daher nicht ausge-
schieden werden. 
PA4/5: Die Sequenzgrenze PA4 ist eine deutliche Grenzfläche, mit Aufarbeitung (10 
cm tief) der unterlagernden kreidigen Kalksteine. 
Stratigraphie fBiozonenV (siehe Tab. 10 im Anhang, Appendix A) 
Der basale kreidige Kalkstein weit unterhalb des Anreicherungshorizontes von Si02-
Konkretionen wird noch in das obere Maastricht (G. gansseri - Zone, bis Profilmeter 
10,4) gestellt. Die Kreide/Tertiär-Grenze wird bei Profilmeter 13,5 angenommen. In 
den überlagernden Schichten (bis Profilmeter 32) wurden keine bestimmbaren 
planktonischen Foraminiferen gefunden. Die dann folgenden Mergel werden durch 
das Vorkommen von Parasubbotina pseudobulloides und Morozovella angulata in 
die M. angulata - Zone (Profilmeter 32) gestellt. Die fehlenden Biozonen des Paleo-
zän werden in den unterlagernden 7 m des Profils vermutet. Sie können nicht aus-
gegliedert werden. Die in dem toniger ausgebildeten oberen Teil des Mergels ge-
fundenen Foraminiferen (Planorotalites pusilla pusilla, Acarinina mckannai, und M. 
angulata) werden in die P. pusilla pusilla - Zone (bis Profilmeter 20) gestellt. 
Aus den überlagernden Schichten konnten keine Foraminiferen zur Datierung ge-
wonnen werden. Eine zeitliche Entsprechung des subaerischen Expositionshorizon-
tes (bei Profilmeter 33) zu einer Regression in der oberen M. velascoensis- bis M. 
edgari - Zone wird vermutet, kann aber nicht durch entsprechende planktonische 
Foraminiferen belegt werden. 
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Abb. C11 Die Sedimente der Kreide, des Paleozän und Untereozän im Profil' Gebe! 
Gindi' 
Interpretation: In den unteren 18,5 m deutet das P/B-Verhältnis (40-50 %) eine Ent-
stehung auf dem äußeren Schelf an. Bathyale Wassertiefen werden angenommen. 
Zum Hangenden ist eine zunehmend stärkere klastische Beeinflussung sichtbar. 
Eine deutliche Veränderung der Wassertiefe ist nicht zu beobachten. Die klastische 
Beeinflussung wird auf die im Norden ab dem mittleren Maastricht aktive Schwelle 
(siehe Ain Sudr, MUC2) zurückgeführt. 
Profil 'Hamam Faraun' (Abb. C12, Kap. C.3.1.1, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Diskordant überlagern die massigen kreidigen Kalksteine des Maastricht 16,6 m an 
der Basis stark siltige kreidige Ablagerungen. Der Siltgehalt nimmt nach 2,1 m mit 
•fining upward' ab. Darüber folgen 3,3 m eines massigen, blättrig verwitterten, Ton-
mergels. Im Hangenden schließt sich ein 0,3 m mächtiger, mittelbankiger, dolomiti-
scher Kalkstein an, der starke Fe-Anreicherungen aufweist. 
Stratiqraphie (Biozonen\: Die kreidigen Kalksteine des Maastricht werden ab Profil-
meter 163 von einer an der Basis stark siltigen Kreide überlagert. Innerhalb dieser 
Siltanreicherung erscheinen zusammen mit Racemiguembelina cf. pettersi (Probe 
130593/28, siehe Tafel 17, Fig. 5) Globoconusa daubjergensis und Racemiguembe-
lina powelli (Probe 130593/28). Die Siltanreicherung wird als Äquivalent eines basa-
len Aufarbeitungshorizontes an der Kreide/Tertiär-Grenze interpretiert. 
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>Aöö. C72 D/e Sedimente der Kreide, des Paleozän und Untereozän in Hamam 
Faraun. 
Die überlagernden mergeligen-kreidigen Ablagerungen werden wegen des Vorkom-
mens von kleinwüchsigen Formen von P. äff. pseudobulloides (Tafel 18, Fig. 11) 
zusammen mit Eoglobigerina fringa und Guembelitria cretacea (Probe 130593/29, 
Profilmeter 179) in die untere P. pseudobulloides - Zone eingestuft. Das P/B-Ver-
hältnis beträgt 68 %. Die im oberen Teil der kreidigen Ablagerungen entnommene 
Probe 130593/30 (bei Profilmeter 185, siehe Tafel 10, Fig. 1) wurde aufgrund des 
Vorkommens von Morozovella angulata, Acarinina mckannai und A. primitiva in die 
P. pusilla pusilla bis P. pseudomenardii - Zone eingestuft. Das P/B-Verhältnis beträgt 
72 %. Die aus einem Mergel an der Basis der Kalksteine entnommene Probe 
130593/31 bei Profilmeter 188 enthält Acarinina primitiva, M. aequa und A. mckan-
nai. Das P/B-Verhältnis beträgt 57 %. Die Probe zeigt bereits eozäne Discoasteriden 
(MAI 1995, mündl. Mitteilung) und wird dadurch in das Eozän gestellt. 
Interpretation: Die Sedimente werden als Ablagerungen der distalen Rampe und des 
Schelfes gedeutet. Die siltigen kreidigen Kalksteine werden als Bildung des äußeren 
Schelfs interpretiert. Die geringen Siltgehalte werden als Einflüsse der distalen 
Rampe gedeutet. Das Einsetzen der Mergel wird mit der in der P. pusilla pusilla -
Zone stattfindenden Transgression in Verbindung gebracht. 
C.3.1.2Nordgalala 
Profil '15 km S" Ain Sukhna' (Abb. C13, Kap. C.3.1.2, siehe Tafel 4, Fig. 4) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Das Profil beginnt an der Basis mit 18 m dickbankigen dolomitischen Kalksteinen 
ohne Fossilien, in die feinschichtige Siltsteine eingeschaltet sind. Darüber folgen 
0,5 m bioturbate Siltsteine, die von 6 m dolomitischen dickbankigen Kalksteinen 
überlagert werden. Im Hangenden folgen 1 m mittelbankige kreidige Kalksteine, 0,5 
m mittelbankige dolomitische Kalksteine und 4,5 m dickbankige stark kreidige Kalk-
steine ohne Fossilien. Es überlagern 10,5 m einer Wechsellagerung von mittelban-
kigen dolomitisierten Kalksteinen und 10-20 cm mächtigem, schichtigem Siltsteinen. 
Den oberen Abschluß bilden 12 m dickbankige (2 m) siltige Kalksteine, in die 2-3 cm 
mächtige, siltige Mergellagen eingeschaltet sind. Die Schichten im Hangenden sind 
stark überschottert. 
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>Aöö. C73 D/'e Sedimente des Paleozän und Untereozän 15 km S'Ain Sukhna. 
Stratigraphie (Biozonen): Durch lithologische und sequenz-stratigraphische Verglei-
che wurde dieses Profil in das Paleozän gestellt. BÄNDEL & KUSS (1987) beschrei-
ben ähnliche Lithologien paleozäne Ablagerungen des Nordgalala. 
Interpretation: Die Ablagerungen werden als klastisch-karbonatische Schüttungen 
einer nach Norden gerichteten Rampe interpretiert. Das Liefergebiet wird im Süden 
vermutet. 
Profil 'Camp' (10 km W Wadi Askhar) (Abb. C14, Kap. C.3.1.2, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Das Profil beginnt an der Basis mit 20 m Wechsel lag erung brauner, dickbankiger 
'Grainstones' und brauner, massiger Sande. Die 'Grainstones' erreichen Mächtig-
keiten von 1-1,5 m, die Sande sind 0,2-0,7 m mächtig. Vereinzelt sind sandige Lin-
sen in die 'Grainstones' eingeschaltet. Darüber lagert 2,5 m gelblicher, massiger 
Siltstein. 
PA4/5: TST/HST - Diskordant werden die Wechselfolgen von 12 m bioturbaten krei-
digen Ablagerungen überlagert. Der Siltgehalt nimmt von der Basis zum Hangenden 
schnell ab. In den unteren 2 m sind in Lagen angeordnete, gradierte Anreicherungen 
von 1-3 cm großen SiO^-Konkretionen eingelagert. 
Stratigraphie (Biozonen): Die sekundär dolomitisierten Ablagerungen enthalten 
keine bestimmbaren Foraminiferen. Die kreidigen Ablagerungen werden diskordant 
von einem Siltstein mit eingeschalteten Kalklinsen überlagert. Diese Kalksteinlinsen 
sind als Floatstones mit 10 % Quarzdetritus ausgebildet. Sie enthalten Ostrea sp., 
Gastropoden, Grünalgen und inkrustierende Rotalgen. In mikritischen Intraklasten 
sind A. (G.) lepidula und A. moussoulensis eingeschlossen. Der Kalkstein wird in die 
A. moussoulensis - Zone eingeordnet (Probe 140294/97, siehe Tafel 9, Fig. 5). Für 
die unterlagernde Kreidesedimentation können keine Datierungen gegeben werden. 
Eine Entsprechung zur A. ellipsoidalis - Zone wird vermutet. Die unterlagernde do-
lomitisierte Wechselfolge von Dolomiten und 'Grainstones' kann nicht datiert wer-
den. Der Hiatus zwischen dieser Wechselfolge und den überlagernden kreidigen 
Kalksteine kann zeitlich nicht gefaßt werden. Auf subaerische Exposition dieser 
Schichten weisende Kriterien wurden nicht gefunden. Eine Einordnung dieser 
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dbö. C74 D/e Sedimente des Paleozän und Untereozän im Profil 'Camp' 
Interpretation: Wenn tatsächlich ein paleozänes-untereozänes Alter für die Dolomite 
und 'Grainstones' zutrifft, könnten sie nordwärts transportierte Hangsedimente der 
"Syrian Arc'-Schwelle darstellen. Die überlagernde diskordante Abfolge beginnt ver-
mutlich im Untereozän mit kreidigen Ablagerungen, die vermutlich durch die Trans-
gression in der A. ellipsoidalis - Zone gebildet werden. Durch nach der A. moussou-
lensis - Zone folgende Regressionen werden klastisch-karbonatische Schüttungen 
eingebracht. 
Profil Bir Madsus' (Abb. C15, Kap. C.3.1.2, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Über den Sedimenten des Maastricht lagern diskordant 8 m dickbankige intern 
laminierte mergelig-tonige Kalksteine. Die obersten 1,2 m sind flaserig geschichtet 
und zeigen knollige Verwitterungsformen. 
PA3/4 bis PA4/5: Im Hangenden folgen 18,1 m massige kreidige Kalksteine. Bei 1,5 
m ist eine lateral 5 m breite und 0,8 m mächtige, feinbankige Kalksteinlinse einge-
schaltet. Dieser unregelmäßig gebankte mergelige Kalkstein zeigt eine feine Lami-
nierung. 
Stratigraphie: Die innerhalb der mergeligen Kalksteine entnommenen Proben zeigen 
laminierte Mudstones ohne Foraminiferen. Durch die vorläufige Datierung der unter-
lagernden Schichten (Unteres Maastricht/Oberes Campan) wird ein Maastricht-Pa-
leozän-Alter vermutet. Es wird eine Entsprechung der mergeligen Kalksteine zum 
Maastricht-Paleozän und der kreidigen Kalksteine zum Paleozän angenommen. Die 
Schichten werden diskordant von 17 m, knollig verwitterten Kalkstein überlagert. 
Proben aus dem Kalkstein (160294/103) werden in die A. ellipsoidalis - Zone des 
Untereozän gestellt. 
Interpretation: Die laminierten, mergelig-tonigen Kalksteine werden als Ablagerun-
gen der nach Südosten progradierenden proximalen Karbonatrampe gedeutet. Sie 
werden als proximale Ablagerungen zwischen derxSyrian Arc'-Schwelle im Norden 
und den mächtigen progradierenden Karbonatsequenzen im Süden interpretiert. 
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Abb. C15 Die Sedimente des Paleozän und Untereozän im Profil' Bir Madsus' 
C.3.1.3 Zentraler Südpalala 
Profil 'Gebel Thelmet' (Abb. C16, Kap. C.3.1.3, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: 
Das Teilprofil beginnt mit 15 m massigen Sandsteinen, die in die Sequenz PA1/2 
gestellt werden. 
PA2/3: TST - Diskordant überlagern mit ausgeprägten 'downlap' 27 m weiße dick-
bankige Kalksteine. Die 'downlap'-Flächen zeigen eine Ausrichtung in südöstliche 
Richtung. Die ersten 11 m der Kalksteine verwittern knollig und zeigen wellige 
Schichtflächen. Es sind linsige Rutschkörper von mehreren Metern Durchmesser 
und bis zu 1 m Mächtigkeit eingeschaltet. Die Wacke- bis Bafflestones enthalten 
mikritisierte Rotalgenthalli und Serpuliden. Darüber sind die Kalksteine mittel- bis 
dickbankig. Zum Hangenden nehmen Bioturbation und der Anteil der Bioklasten und 
Peloide innerhalb der Wackestones zu. Die basal ausgebildeten Algenthalli ver-
schwinden. Zu den Rotalgenklasten und Serpuliden treten Operculina sp. und Milio-
lida sp. Es folgen 4 m mittelbankige graue Kalksteine mit Discocyclinen, Operculi-
nen, Rotalgenklasten und planktonischen Foraminiferen. Darüber lagern 2 m merge-
lige Kalksteine mit Operculina sp., Quinqueloculina sp., Alveolina (Glomalveolina) 
dachelensis, A. (G.) cf. subtilis (Probe 180393/22, Tafel 12, Fig. 4), Archaeolitho-
thamnium sp., Sporolithon aschersonii und Grünalgen enthält. Die Sequenzgrenze 
PA3 zeigt eine deutliche Aufarbeitung der unterlagernden Schichten. 
PA3/4: TST - Mittelbankige Kalksteine (20-40 cm) liegen den Schichten der Sequenz 
PA2/3 auf. Die basalen 60 cm der Floatstones enthalten aus dem Liegenden aufge-
arbeitete Intraklasten. Darüber folgt 4,2 m pelmikritische Floatstones mit Coralli-
naceen, Serpuliden, Austernschalen, Discocyclinen, Operculinen, Miscellanea 
rhomboidea, Miscellanea. sp. und A. (G.) dachelensis sowie A. (G.) levis. Die über-
lagernde 2,95 m mächtige Kalksteinbank zeigt dichtgepackte Biopelmikrite, ausge-
bildet als Floatstones. Sie enthalten Serpuliden, Rotalgenkolonien mit Sporangien, 
Operculina sp., Miscellanea rhomboidea, Mise, meandrina, Mise, sp., Echinodermen-
fragmente, Bruchstücke von Poriferen, Korallen und benthonischen Foraminiferen 
(Glomalveolinen, Fallotella sp.). In der Matrix ist Bioturbation sichtbar, der Anteil der 
Peloide liegt bei 5-10 %. Die überlagernden 6,55 m mächtigen mittelbankigen mer-
geligen Kalksteine bestehen aus Biopelmikriten. Die Floatstones zeigen einem 
Peloidgehalt von 3-5 % . Die Corallinaceen bilden dendroide Algenthalli mit 
Sporangien. Grünalgen, Poriferen, Discocyclina sp., Operculina sp., Mise, rhomboi-
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dea, Mise, meandrina, Miscellanea. sp., Fallotella sp. und A. (G.) telemetensis sowie 
A. {G.) levis erscheinen begleitend. 
HST - Darüber folgen 17,2 m Wechsellagerung von mittel- bis dickbankigen merge-
ligen Kalksteinen und 1-4 cm mächtigem Silten. Im Hangenden überlagern 0,8 m 
graue biomikritische Kalksteine, die als Wackestones mit A. (G.) lepidula ausgebildet 
sind (Proben 301092/79, 301092/79a, siehe Tafel 8, Fig. 5). 
PA4/5: TST - In einem Anreicherungshorizont von Kalksteingeröllen in den obersten 
20 cm der biomikritischen Kalksteine sind A. (G.) pilula, Operculina sp. und Quinque-
loculinasp. in einem Wackestone eingelagert (Probe 301092/78). Diskordant folgen 
25,5 m einer Wechsellagerung von mergeligen Kalksteinen (20-50 cm) mit einge-
schalteten Silten (5-10 cm). Der Siltanteil geht zum Hangenden zurück. 
HST - Darüber lagert diskordant ein 1 m mächtiger mittelbankiger Kalkstein (mfs). 
Der Wackestone enthält Operculina sp., Miscellanea sp., A. (G.) pilula, A. {G.) tele-
metensis und Grünalgen (Probe 301092/77). Es folgen 1,4 m einer, unregelmäßig 
gebankten Wechsellagerung aus mergeligen Kalksteinen (20-30 cm) und siltigen 
Mergeln (10-15 cm) und 9,3 m mergelige unregelmäßig gebankte Kalksteine mit 
linsenförmigen Anreicherungen von Operculina sp. Die Bankmächtigkeit nimmt von 
80 cm an der Basis schnell auf 20-30 cm ab. 
Stratigraphie (Biozonen^: (siehe Tab. 12 im Anhang, Appendix A) 
PA2/3: Die an der Basis vorkommenden weißen Kalksteine mit Kalkstein linsen 
konnten nicht eindeutig datiert werden. Ein der A primaeva - Zone entsprechendes 
Alter wird vermutet. Die überlagernden Gesteine zeigen terrigenen Quarzdetritus 
und Spuren von Bioturbation. Die erste Sequenz endet mit mikritischen Floatstones, 
die Operculina sp., Quinqueloculina sp. A {G.) dachelensis, A. (G.) subtilis, plankto-
nische Foraminiferen und Grünalgen zeigen. Es wurden weder Hottingerina lukasi, 
noch Miscellanea rhomboidea oder Mise, miscella gefunden. Deshalb werden sie in 
die obere A (G.) primaeva bis untere A (G.) levis - Zone eingeordnet. 
PA3/4: Die Wackestones sowie Floatstones dieser 4,8 m mächtigen Kalksteine sind 
Biopelmikrite mit Intraklasten (Probe 180393/19, siehe Tafel 8, Fig. 3). Als Biogene 
treten Alveolina {Glomalveolina) pilula (Probe 180393/18, Tafel 12, Fig. 7), Opercu-
lina sp., Ranikothalia sp., Discocyclina sp., Corallinaceen und Bioklasten von Koral-
len auf (Probe 180393/18, siehe Tafel 11, Fig. 3). Sie werden begleitet von A (G.) 
telemetensis, A. (G.) levis und A (G.) pilula. Im Hangenden folgen Floatstones mit 
Glomalveolinen (siehe Tafel 8, Fig. 4). Ab Profilmeter 86 endet A (G.) pilula inner-
halb der Floatstones, die jetzt zusätzlich Miscellaneen und Corallinaceen 
(180393/17, siehe Tafel 10, Fig 4) enthalten. Es folgen biopelmikritische Wackesto-
nes mit A (G.) levis, Operculina sp., Miscellanea rhomboidea und Mise. sp. Die 
Schichten bis Profilmeter 95 werden in die A (G.) levis - Zone gestellt. 
PA4/5: In den überlagernden Schichten erscheint A (G.) lepidula neben A (G.) pi-
lula. Die Schichten werden in die A cucumiformis- bis A ellipsoidalis - Zone gestellt. 
Die Probe 301092/78 zeigt A (G.) cf. pilula (siehe Tafel 12, Fig. 8), die nach HOT-
TINGER (1960a) in der A cucumiformis- und unteren A ellipsoidalis - Zone vor-
kommt. Somit liegt kein ausreichendes Kriterium vor, um die A cucumiformis - Zone 
von der folgenden Biozone zu trennen. In der überlagernden Sequenz PA5/6 er-
scheinen ab Profilmeter 143 (Probe 301092/76) A ellipsoidalis und A cucumiformis 
tumida der A ellipsoidalis - Zone (siehe Tafel 13, Fig. 3). 
Interpretation: Als mikritische Wacke- bis Bafflestones ausgebildete Kalksteine an 
der Profilbasis enthalten Serpuliden, im Sediment verankerte Rotalgenthalli und 
Peloide in einer mikritischen Matrix. Sie werden als Biomikrite mit Mikrosparit-bil-
dungen (Probe 180393/24, siehe Tafel 8, Fig. 2) bezeichnet. Die Kalksteinlinsen 
zeigen mikritische Wackestones mit Operculina sp. und Discocyclina sp. Die Kalk-
steine werden entsprechend den Mikrofazieszonen von WILSON (1975) in den offe-
nen Plattformbereich, d.h. die proximale Rampe, gestellt. Die Wackestones der 
Sequenz PA2/3 entstanden nach FLÜGEL (1982) bei leichter Wellenbewegung, 
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Abb. C16b Die Sedimente des Paleozän im Profil Gebet Thelmet' mit Darstellung 
der enthaltenen Mikrofazieskomponenten. 
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Sie werden zusammen mit den Floatstones der Sequenz PA3/4 in den offenen 
Plattformbereich gestellt (WILSON 1975). Die gesamte Abfolge wird als progradie-
rende Karbonatsedimentation der proximalen Karbonatrampe interpretiert. Angaben 
von HOTTINGER (1984), TUCKER & WRIGHT (1990) und FLÜGEL (1982) folgend, 
werden aufgrund der vorkommenden Alveolinen und Grünalgen Wassertiefen von 
30-50 m in den LSTs und 50-100 m in den TST/HST's angenommen. 
Profil '14 km E' Kloster St. Antonius b' (Abb. C6, Kap. C.2.2.3, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Innerhalb von 34 m einer Wechsellagerung von karbonatisch gebundenem, flaserig 
geschichteten Siltsteinen mit bräunlichen sritigen Kalksteinen im oberen Teil des 
Profils wird die Kreide/Tertiär-Grenze angenommen (vgl. Profil '14 km E' Kloster St. 
Antonius', Kap. C.2.2.2). Darüber lagern diskordant 35 m weiße massige knollig 
verwitternde Kalksteine. In den Kalksteinen sind große linsige Rutschungen sicht-
bar. Bei ca. 20 Metern verzahnen die weißen Kalksteine lateral mit dunklen Silten 
und Mergeln (siehe Tafel 5, Fig.1). 
Stratiqraphie (Biozonen): Die aus den Kalksteinen entnommenen Proben zeigen 
Wackestones mit Operculinen und planktonischen Foraminiferen. Als Alter wird 
aufgrund lithologischer Korrelation entlang des Nordrandes des Südgalalas unteres 
Paleozän vermutet. 
Interpretation: Die Kalksteine werden als progradierende Ablagerungen des 
'Highstand' gedeutet (vgl. Kloster St. Antonius). Nach 20 m ist innerhalb der Kalk-
steine eine Verzahnung mit vorgelagerten klastischen Sedimenten ausgebildet. Die 
unteren 20 m werden dem HST der Sequenz PA1/2 zugeordnet. Die Sequenzgrenze 
PA2 markiert die Verzahnung und ist eine deutliche Grenzfläche innerhalb der 
Kalksteine. In südlicher Richtung verläuft die SB PA2 an der Basis der vorgelagerten 
Schüttungen (siehe Tafel 5, Fig. 1). Im Hangenden folgt der HST der Sequenz 
PA2/3. 
Profil 'Kloster St. Antonius' (Abb. C17, Kap. C.3.1.3, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
UC4/PA1: LST - Es sind 14 m einer Wechsellagerung gelber Sandsteine und massi-
ger dolomitischer Austernkalksteine ausgebildet. Darauf folgen 11,5 m flaserige bis 
feinschichtige rötliche Kalkmergel. Vereinzelt wurde in diesen Ablagerungen Exogy-
ra sp. gefunden. 
TST - Darüber lagern 15,5 m einer dolomitisierten Wechsellagerung von mittelban-
kigen feinkörnigen bioturbaten Sandsteinen und Mergeln sowie stark dolomitisierten 
Kalksteinen. Die zyklisch wechselnden Kalksteine und Sandsteine/Mergel werden 
als Parasequenzen interpretiert. Entnommene Proben blieben ohne Befund. Einzel-
ne Schichten zeigen 'downlap' auf die unterlagernden Einheiten. Die Parasequenzen 
progradieren in distale Richtung. 
HST - Über den Sandsteinen folgen 30 bis 50 cm graue knollige und bioturbate 
mergelige Kalksteine, die Algen-'lumps' und planktonische Foraminiferen (P. pseu-
dobulloides) zeigen (Probe 250992/30, siehe Tafel 7, Fig. 1). Die mittelbankigen 
Kalksteine keilen lateral aus und zeigen in der unregelmäßigen Ausbildung der 
oberen Schichtgrenze ein Paläorelief. Die Kalksteine werden als Wackestones mit 
planktonischen Foraminiferen klassifiziert, die Gastropoden und Algenreste enthal-
ten (Probe 250992/30, siehe Tafel 7, Fig. 1). 
PA1/2: Die Sequenzgrenze PA1 (bzw. die mfs) ist als deutlich ausgearbeiteter Auf-
arbeitungshorizont am Top der unterlagernden Schichten zu erkennen. 
TST - Direkt oberhalb der Schichtgrenze der mergeligen Kalksteine zu den überla-
gernden weißen feinkristallinen massigen Kalksteinen ist in den untersten 10 cm 
eine Aufarbeitung der unterlagernden mergeligen Kalksteine zu erkennen. 
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Damit verbunden ist eine Anreicherung von phosphatischen Klasten in den unter-
sten 0,5 m massigen Kalksteine, die Mächtigkeiten von 30 m erreichen. Diese Se-
quenz PA1/2 beginnt mit Wackestones, die zum Hangenden in Floatstones überge-
hen. 
PA2/3: Die Sequenzgrenze PA2 ist undeutlich ausgebildet. Sie wird von linsenförmi-
gen Rutschkörpern überlagert, die oberhalb dieser SB gehäuft auftreten. Darüber 
folgen diskordant 37 m weiße mittelbankige Kalksteine. In die untersten 7 m sind 
linsenförmige Rutschungskörper eingeschaltet, die Korallen, Miscellanea sp., 
Operculina sp. und Grünalgen enthalten. Diese Floatstones enthalten Miscellanea 
meandrina zusammen mit Hottingehna lukasi, Bryozoen und Rotalgen (Probe 
250992/40, 250992/41, 250992/42). Die im Hangenden folgenden 30 m der Kalk-
steine zeigen Wackestones mit Operculina sp. und Miscellanea sp. (Probe 
250992/39). 
PA3/4: Die Sequenzgrenze PA3 ist eine deutlich ausgebildete Diskordanz mit 
'downlap' der überlagernden Schichten. Darüber folgen 5 m dickbankige Kalksteine. 
Diese Boundstones enthalten Korallen (Lithareopsis subepithetica, Actinacis cog-
nata, Goniopora elegans), Poriferen, Corallinaceen (Archaeolithothamnium sp., 
Sporolithon aschersonh), Serpuliden, Pelecypoden, Discocyclina sp., Operculina sp., 
Miscellanea rhomboidea, Mise. sp. und A. (G.) telemetensis (Probe 250992/37, siehe 
Tafel 7, Fig. 2, 250992/38). Sie werden von 3 m unregelmäßig gebankten knollig 
verwitterten Kalksteinen überlagert. Diese Rudstones enthalten Lithareopsis sub-
epithetica, Goniopora sp., Operculina sp., Discocyclina sp., A. (G.) telemetensis und 
Grünalgen .(Probe 250992/35, bei Profilmeter 525). 
Die Sequenzgrenze PA4 ist eine scharfe unregelmäßige Grenzfläche zu den überla-
gernden siltigen Mergeln. 
PA4/5: TST - 7,5 m knollig verwitternde siltige Mergel und 'Grainstones' überlagern 
diskordant. 
HST - (mfs) Bei 5 m ist ein 0,5 m mächtiger lateral auskeilender bioklastischer Kalk-
stein eingeschaltet. Der Packstone enthält A. (G.) dachelensis, A. (G.) pilula, A. (G.) 
telemetensis, Fallotella kochanskae, Lithareopsis sp., Poriferen und Ranikothalia sp. 
in einer mikrosparitischen Matrix (Probe 250992/34, bei Profilmeter 535). Begleitend 
kommen Discocyclina sp., Corallinaceen und Ostrakoden vor. In der Matrix sind in 
Nestern phosphatische Partikel und Peloide eingebettet.pie überlagernden, dolomi-
tisierten Mergel sind massig ausgebildet. Darüber folgen 8 m massiger Dolomit. Die 
Sequenzgrenze 1. Ordnung PA5 ist eine scharfe Grenzfläche mit tiefgründiger Do-
lomitisierung der unterlagernden Schichten. Die überlagernden 'Grainstones' und 
Kalksteine enthalten A. ellipsoidalis (Probe 260992/31) und M. subbotinae (Probe 
260992/31 a). 
Stratigraphie (Biozonen^: (Siehe Tab. 9 im Anhang, Appendix A) 
Die Abfolge beginnt an der Basis mit den mergeligen Kalksteinen der P pseudobul-
loides - Zone. Diskordant folgende Kalksteine der Sequenz PA1/2 werden in die 
obere A [G.) primaeva bis untere A. (G.) levis - Zone (Profilmeter 509 bis 525) ein-
geordnet. A (G.) levis konnte nicht nachgewiesen werden. Der Nachweis der ent-
sprechenden Biozone erfolgt durch das Vorkommen von A (G.) telemetensis unter-
halb von A. ellipsoidalis sowie H. lukasi und Miscellanea rhomboidea. (vgl. Kap. 
7.3.2). Diese Foraminiferenzusammensetzung ist nach HOTTINGER (1960a, 1974) 
typisch für die untere A levis - Zone. Die überlagernden Schichten werden in die A. 
ellipsoidalis - Zone des Untereozän gestellt. Ein die obere A levis- und A. cueumi-
formis - Zone umfassender Hiatus wird angenommen. 
Interpretation: Die Kalksteine werden als Ablagerungen der proximalen Karbonat-
rampe gedeutet. Der Aufarbeitungshorizont oberhalb der Sandsteine der Sequenz 
UC4/PA1 wurde als Typ 1 Sequenzgrenze PA1 interpretiert. Es ist eine Progradation 
der Parasequenzen in südliche bis östliche Richtungen zu beobachten. Die basalen 
proximalen Karbonate der Sequenz PA1/2 werden als TST und HST-Ablagerungen 
interpretiert. Dieser transgressiver Einschub wird mit der Transgression in der P 
pseudobulloides - M. trinidadensis - Zone korreliert (vgl. Kloster St. Paul). Wegen 
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der vorkommenden Fossilien werden tiefneritische Ablagerungstiefen angenommen. 
In den darüber folgenden Karbonaten ist eine langsame Verflachung des Ablage-
rungsraumes zu erkennen. Bei 478 Profilmetern überlagernde Kalksteine des HST 
der Sequenz PA2/3 enthalten Faunen und Floren aus Wassertiefen von 50-120 m 
(nach LIEBAU 1984). Neritische Bildungsbedingungen werden vermutet. Für den 
diskordant folgenden TST und HST der Sequenz PA3/4 werden wegen der vorkom-
menden Korallen und Grünalgen erneut neritische Wassertiefen angenommen. Der 
späte HST dieser Sequenz zeigt erneut Korallen, Kalkschwämme und Grünalgen 
aus Wassertiefen von 30-50 m (entspr. LIEBAU 1984). Die Meeresspiegelschwan-
kungen können wegen der Position auf der proximalen Rampe gut verfolgt werden. 
In der oberen A (G.) levis - Zone .wird die Entwicklung der Karbonate beendet. Die 
überlagernden Sandsteine, Siltsteine und bioklastischen Karbonate werden mit dem 
'backstepping' der Karbonatrampe nach Norden erklärt, das in diesem Profil erneut 
zu Ablagerung von 'Grainstones' und bioklastischen Kalksteinen führt. Die den 
proximalen biogenen Kalksteinen vorgelagerten klastischen Schüttungen und bio-
klastischen Kalksteine dominieren. 
Verglichen mit der Situation im Maastricht (siehe Kap. C.2.1.3, Kloster St. Antonius) 
werden neritische Wassertiefen angenommen. Die Rampengeometrie erscheint in 
im nördlichen Südgalala homoklinal. 
Wadi Sfir (vgl. Abb. 1 und Abb. 26) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
UC4/PA1: Die Mittelsandsteine der unterlagernden Sequenz werden diskordant von 
einem 0,7 m massigen dolomitischen Kalkstein und 5 m massigen bioturbaten 
Siltsteinen überlagert. Darüber lagern 2,5 m schräggeschichtete rötliche Sandsteine. 
PA1/2: Diskordant folgen 4,5 m mittelbankige, im unteren Teil unregelmäßig gebank-
te Kalksteine. In den oberen 1,5 m sind die Kalksteine gutgebankt und mergelig. Sie 
werden als Foraminiferen-Wackestones klassifiziert. 
PA2/3: Darüber lagern diskordant 15 m massige knollig verwitterte Kalksteine. Diese 
Floatstones enthalten Hottingerina lukasi, Fallotella sp., Miscellanea sp., Discocycli-
na sp., Korallen (Lithareopsis sp.), Corallinaceen (Archaeolithothamnium sp., Spo-
rolithon aschersonii) und Grünalgen (Probe 191093/20, siehe Tafel 11, Fig. 5). Der 
Peloidgehalt liegt bei 7-10 %, die Pelecypodenschalen zeigen Anlösungshöfe 
(Probe 191093/20). 
Stratigraphie: Die Schichten der Sequenz UC4/PA1 entsprechen dem unteren Pa-
leozän des Kloster St. Antonius. Die überlagernden mergeligen Kalksteine können 
nicht datiert werden. Entsprechend dem Profil 'Kloster St. Antonius' wird ein der P. 
pseudobulloides- bis M. trinidadensis - Zone entsprechendes Alter vermutet. Für die 
überlagernden Kalksteine wird aufgrund des Vorkommens von Hottingerina lukasi, 
Fallotella sp. und Miscellanea sp. wird ein der A (G.) levis - Zone entsprechendes 
Alter angenommen. 
Interpretation: Die Abfolge innerhalb der Sequenz UC4/PA1 wird, als auf der oberen 
distalen Rampe abgelagert, interpretiert. Der HST dieser Sequenz ist nicht erhalten. 
Die überlagernde Sequenz PA1/2 ist als mergelige Kalksteine überliefert. Im Ver-
gleich zur entsprechenden Sequenz im Kloster St. Antonius ist die Mächtigkeit ge-
ringer. Die Kalksteine der proximalen Rampe progradieren innerhalb der A {G.) levis 
- Zone. Diese Progradation der Kalksteine in den Profilen südlich und westlich des 
Antoniusklosters ist durch die Ausrichtung der 'Syrian Arc*-Schwelle in NE-SW-
Richtung bedingt. Die Hauptrichtung der Progradation ist SE. Die westlich an-
schließenden Gebiete werden erst bei entsprechender Ausdehnung der Struktur von 
den Faziesveränderungen erfaßt. 
Profil '2 km W Wadi Askhar' (vgl. Abb. 1 und Abb. 26) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
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UC4/PA1: LST - 25 m glaukonitische Sandsteine überlagern die Silt- und Sandsteine 
der Sequenz UC3/4. In den untersten 5 m sind 1-3 cm große phosphatische Gerolle 
eingelagert, die zum Hangenden Gradierung zeigen. Wurmbauten und Fluchtspuren 
sind häuFig. 5 m über der Basis enden die Fluchtspuren und gradierten Gerolle. 
Diese Linie wurde als mfs interpretiert und bildet die Grenze zum HST, der aus den 
restlichen 20 m der massigen Siltsteine besteht. Die Siltsteine zeigen 'fining upward'. 
PA1/2 bis PA2/3- Es folgen 7 m unregelmäßig mittelbankige mergelige Kalksteine. 
Die Bankmächtigkeit dieser Foraminiferen-Wackestones beträgt 15-25 cm. Darüber 
folgen diskordant 25 m knollig verwitterte massige weiße Kalksteine. 
Stratigraphie: Die Sedimente sind nicht exakt datierbar. Die Kalksteine sind 
Wackestones mit planktonischen ungekielten Foraminiferen, für die ein paleozänes 
Alter vermutet wird. Diese Abfolge wurde durch lithoiogische Korrelation in das Pa-
leozän gestellt. Sie überlagert Schichten des Maastricht. 
Interpretation: Die Kalksteine werden als Ablagerungen der äußeren distalen Rampe 
interpretiert. In der Sequenz PA1/2 werden am Kloster St. Antonius massige Kalk-
steine und in diesem Profil mergelige Kalksteine gebildet. Die Ausbildung der Sedi-
mente (Glaukonit, Wackestone mit Foraminiferen) scheint tiefere Ablagerungsbedin-
gungen als in den weiter östlich gelegenen Profilen Wadi Mihraf, Wadi Sfir und Klo-
ster St. Antonius anzudeuten. Die Sequenzen können wegen der unsicheren Datie-
rung nicht exakt korreliert werden. Die versuchte Korrelation mit den am Kloster St. 
Antonius ausgebildeten Kalksteinen der Sequenz PA1/2 und PA2/3 scheint eine 
Vertiefung des Ablagerungsraumes in westlicher Richtung anzudeuten. 
Profil '10 km W Wadi Askhar' (vgl. Abb. 1 und Abb. 26) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
UC4/PA1: Die Exogyrensandsteine des LST der Sequenz UC4/PA1 werden von 15 
m grünen massigen Siltsteinen überlagert. Der Schichtkontakt zur unterlagernden 
Einheit ist nicht aufgeschlossen. 
PA1/2: Darüber lagern 2 m grüne massige Sandsteine, die 'fining upward' von Grob-
zu Feinsandstein zeigen. Die Sandsteine werden als TST interpretiert. Die Schicht-
grenze unterhalb der Grobsande an der Basis wird als Sequenzgrenze PA1 inter-
pretiert. Es folgen 3,5 m feinkristalline knollig verwitterte Kalksteine. Die obersten 40 
cm der Wackestones mit planktonischen Foraminiferen sind dolomitisiert und enthal-
ten brekziöse Intraklasten. Dieser Horizont markiert die Sequenzgrenze PA2. 
PA2/3: TST - Diskordant überlagern 6 m feinkristalline knollig verwitternde massigen 
Kalksteine, die partiell stärker verkieselt sind. 
HST - Darüber folgen 15 m knollig verwitternde massige Kalksteine, in die linsig 
herauswitternde Kalksteinkörper eingeschaltet sind. Die Kalksteine sind Wacke- bis 
Mudstones. 
Stratigraphie (Biozonen): Die Sedimente sind nicht exakt datierbar. Für die Abfolge 
oberhalb der kretazischen Schichten wird aufgrund lithoiogische Korrelation mit 
benachbarten Profilen ein paleozänes Alter vermutet. 
Interpretation: Die aufgeschlossenen Gesteine werden als Bildungen der distalen 
Rampe interpretiert. In den Sequenzen UC4/PA1 und PA1/2 sind noch klastische 
Schüttungen der östlich liegenden Rampe ausgebildet. Die Sandsteine werden als 
Schüttungen des Hangfußes erklärt. In der Sequenz PA2/3 dominieren Kalksteine 
des äußeren Schelfs. Auch die Kalksteine der folgenden Sequenz PA3/4 werden als 
Bildungen des äußeren Schelfs interpretiert. 
C.3.1.4 Südlicher Südgalala und Wadi Dakhl 
Profil 'Kloster St. Paul' (Abb. C18, Kap. C.3.1.4) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Die weißen kreidigen Kalksteine des Maastricht gehen bei Profilmeter 83,7 graduell 
in dick- bis mittelbankige, mergelige kreidige Ablagerungen über. 
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Es sind 3-5 cm mächtige, schichtige bis blättrige, bräunliche Mergel eingeschaltet. 
Die Gesteine zeigen 'fining upward'. Ab 107 Profilmeter überlagern 14,2 m dunkle, 
massige Mergel, die nach Nordosten mit mergeligen, siltigen kreidigen Kalksteinen 
verzahnen (siehe Tafel 2, Fig 2; Tafel 2, Fig. 3). Die kreidigen Ablagerungen können 
nicht in Sequenzen gegliedert werden. 
PA3/4: HST - Darüber lagern 18,5 m knollig verwitterter, mittelbankiger, mergeliger 
Kalkstein. In den unteren 10 m sind dünne Mergelhorizonte eingeschaltet (2-4 cm). 
Die am Kontakt der unterlagernden Mergeln zu den Kalksteinen ausgebildete Anrei-
cherungen von Foraminiferen der M. angulata - Zone wird als mfs interpretiert. 
PA4/5: LST - Es folgen 5,4 m braune bioturbate 'Grainstones'. Bei 3 m ist 0,4 m 
graue mittelbankige Kalksteine eingeschaltet. 
TST - Es folgen 12 m einer Wechsellagerung von mergeligen Kalksteinen und 
bräunlichem, dünnschichtigem Mergeln. 
HST - Darüber lagern 5 m feinkristalline dolomitische knollig verwitterte Kalksteine. 
Den Abschluß bilden 6 m einer Wechsellagerung von mergeligen Kalksteinen und 
kalkigen Mergeln. Die in der Wechsellagerung eingeschalteten turbiditischen Kalk-
steine enthalten A. ellipsoidalis (Probe 280992/21). Die turbiditischen 'debris flows' 
und Olisthostrome werden mit der aus Norden bis zum Pauluskloster progradieren-
den Karbonatrampe in Verbindung gebracht. Sie wurden durch hohe Karbonatpro-
duktion und Progradation im Highstand generiert ('Highstand shedding', SCHLAGER 
1991,1994). 
Stratigraphie (Biozonen): (siehe Tab. 7 im Anhang, Appendix A) 
Ab Profilmeter 102,5 zeigen das Vorkommen von Globoconusa daubjergensis und 
Racemiguembelina reichen die ersten Ablagerungen des Paleozäns an (Probe 
261092/25). Die bei Profilmeter 105,4 entnommene Probe 110294/69 enthält klein-
wüchsige Formen von Parasubbotina pseudobulloides, sowie Eoglobigerina fringa, 
Guembelitria cretacea und Globigerina sp. (Probe 110294/69, siehe Tafel 18, Fig. 1) 
zusammen mit Fischzähnen und geringen Mengen an terrigenen Quarz. Diese 
kleinwüchsigen Formen von P. pseudobulloides (LUTERBACHER 1994, mündl. 
Mitt.) kommen zusammen mit E. fringa bis 106,2 Profilmeter vor. Dort endet E. fringa, 
gleichzeitig mit dem Kleinwuchs von P pseudobulloides. Foraminiferen der P. pseu-
dobulloides - Zone wurden bis 109 Profilmeter gefunden. Die dort (bei 109 Profilme-
tern) entnommene Probe zeigt P pseudobulloides zusammen mit Morozovella 
trinidadensis, M. inconstans und Globoconusa daubjergensis. Das Ende dieser Zone 
zeigt die bei 112 Profilmetern entnommene Probe 280992/34 an. Sie enthält P. 
pseudobulloides, M. trinidadensis und M. uncinata und wurde somit in die M. uncina-
ta - Zone gestellt. 
Die folgende, diese 5 m mächtige Zone überlagernde M. angulata - Zone zeigt die 
Probe 280992/35 (bei 117 Profilmetern) an. Darin kommen M. angulata und M. un-
cinata vor. Vergemeinschaftet sind sie - wie in den vorhergehenden Zonen - mit 
Cibicidoides hyphalus, Gavellinella sp. und Lenticulina sp. Eine ähnliche Foraminife-
renassoziation wird in der bei 102,5 m entnommenen Probe 261092/26 angetroffen. 
Die bei 121 Profilmetern, an der Basis der diskordant überlagernden Kalksteine, 
entnommene Probe 280992/36 zeigt eine individuenreiche Fauna. Wegen des Vor-
kommens von M. angulata (siehe Tafel 20, Fig. 4 bis Fig. 9 und Tafel 21, Fig. 2), M. 
cf. uncinata (siehe Tafel 21, Fig. 1), M. aequa (siehe Tafel 21, Fig. 3), Acarinina 
mckannai, Planorotalites cf. chapmanii (siehe Tafel 20, Fig. 1), P äff. compressa 
(siehe Tafel 20, Fig. 2) und Planorotalites sp. (siehe Tafel 20, Fig. 3) wird sie in die 
M. angulata - Zone gestellt (nach TOUMARKINE & LUTERBACHER 1985, vgl. Tafel 
20). Die Kalksteine oberhalb der paleozänen Mergel enthalten Miscellanea rhomboi-
dea, Discocyclina sp., planktonische Foraminiferen und Bioklasten von Korallen. Sie 
sind als Wackestones ausgebildet (Probe 280992/20). Innerhalb der Kalksteine ist 
die A primaeva und A. levis - Zone ausgebildet. Die turbiditischen Kalksteine bei 
Profilmeter 169 (Probe 280992/21) werden der A ellipsoidalis - Zone des Untereo-
zän zugeordnet. 
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Interpretation: Die siltigen kreidigen Ablagerungen werden als, von Schüttungen der 
distalen Rampe beeinflußte, Sedimente des äußeren Schelfs interpretiert (P. pseu-
dobulloides- bis M. thnidadensis - Zone; P/B-Verhältnisse 45-65 %). Mit der Trans-
gression in den P. pseudobulloides - M. thnidadensis - Zone kommt es zu einer 
Vertiefung des Ablagerungsraumes. Die dunklen mergeligen Kalksteine (M. uncina-
ta- bis M. angulata - Zone) werden ebenfalls als Ablagerungen des äußeren Schelfs 
interpretiert (P/B-Verhältnisse 65-80 %). Darin kommen die benthonischen Foramini-
feren Gavellinella rubiginosa (Probe 280992/36, siehe Tafel 23, Fig. 4), Dorothia sp. 
(Probe 280992/35, siehe Tafel 23, Fig. 10), Nodosaria sp. (Probe 280992/35, siehe 
Tafel 23, Fig. 7) und Spiroplectammina sp. (Probe 280992/36, siehe Tafel 23, Fig. 3) 
vor. SAINT-MARC (1992) und SPEYER (1994) geben für Gavellinella rubiginosa 
mittelneritische bis bathyale Tiefen an. Formen der Familie Spiroplectamminidae 
werden von SAINT-MARC (1992) aus dem Neritikum bis Oberbathyal beschrieben. 
Die erhöhten P/B-Verhältnisse deuten möglicherweise bereits den Einfluß eines 
südlich des Südgalala vorhandenen Depocenters an oder sind auf die Versteilung 
der distalen Rampe zurückzuführen. Vereinzelte Einschübe von stärker siltigen Mer-
geln mit vorherrschend benthonischen Foraminiferen zeigen den Einfluß eines 
Hochgebietes an. In der M. angulata - Zone zeigt sich eine leicht regressive Ten-
denz. In der P. pusilia pusilia - bis P. pseudomenardii - Zone (oberhalb der M. angu-
lata - Zone, = A {G.) levis - Zone) erfolgt eine erneute Transgression. Die im HST 
der Sequenz PA3/4 progradierende, Karbonatrampe tangiert jetzt das Gebiet des 
Paulusklosters von Norden. Gleichzeitig wird durch diese Progradation eine Verstei-
lung des distalen Hanges generiert. In die mikritischen Kalksteine werden zu-
nehmend turbiditische 'debris flows' und Olisthostrome eingelagert. Sie werden in 
die A (G.) primaeva- bis A ellipsoidalis - Zone bzw. P. pusilia pusilia - Zone bis M. 
velascoensis - Zone datiert. Die 'debris flows' und subaquatischen Rutschungen 
werden als Hangsedimente einer distal versteilten Karbonatrampe gedeutet. 
Profil 'Kloster St. Paul c' (Abb. C32, Kap. C.3.1.4, siehe Tafel 3) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Das Profil beginnt an der Basis mit gelblichen siltigen kreidigen Kalksteinen, die ca. 
20 m in helle massige kreidige Ablagerungen übergehen. Darüber folgen 7 m dunkle 
mittel- bis dünnbankige Mergel. Es sind dünne, tonige Horizonte, die lateral nicht 
aushalten, eingeschaltet. Die Mergel werden von 20 m graubraunen massigen 
knollig verwitterten Kalksteinen überlagert, in die linsige Rutschungen sichtbar sind 
(Probe 281092/28, 2.5 m über der Basis). Im Schliff erwiesen sie sich als biomikri-
tische dichtgepackte Floatstones (Probe 281092/28, Tafel 10, Fig. 7). An Biogenen 
wurden Rotalgenklasten, Grünalgen, Korallen, Gastropoden, Echinodermenstacheln, 
rotaliide Foraminiferen, Miscellaneen (Mise, rhomboidea, Mise, sp.), Discocyclinen 
und Milioliden (Quinqueloculinasp.) beobachtet. 
Stratiqraphie (Biozonen): Die mergeligen kreidigen Kalksteine und Mergel werden 
(entspr. Kloster St. Paul) in das untere bis mittlere Paleozän (Äquivalent der P. 
pseudobulloides- bis M. angulata - Zone) eingeordnet. Mise, rhomboidea wird von 
KUSS & LEPPIG (1989) in der A levis - Zone beschrieben. Die überlagernden 
Kalksteine werden deshalb in die A. (G.) primaeva- bis A. (G.) levis - Zone gestellt 
(vgl. Profil 'Kloster St. Paul'). 
Interpretation: Die mergeligen kreidigen Kalksteine und Mergel werden als Ablage-
rungen der unteren distalen Rampe (bzw. Schelfs) interpretiert. Tiefneritische bis 
oberbathyale Wassertiefen werden angenommen (vgl. Profil 'Kloster St. Paul'). Die 
überlagernden massigen Kalksteine werden als progradierende Highstandablage-
rungen interpretiert. Die zeitgleichen Kalksteine 150 m weiter östlich (Kloster St. 
Paul) zeigen turbiditische 'debris flows' und Olisthostrome. Eine Progradation von 
proximalen Kalksteinen auf der distalen Rampe bis auf den äußeren Schelf wird 
angenommen. Sie wird auf die A (G.) primaeva- A. levis - Zone bzw. die P pusilia 
pusilia- bis P. pseudomenardii - Zone datiert. 
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Profil 'Bir Dakhl' (Abb. C19, Kap. C.3.1.4, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
PA1/2: LST - Das Profil beginnt an der Basis mit ca. 12 m massigen Mittelsandstei-
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Abb. C19 Darstellung der Sedimente des Paleozän im Profil 'BirDakhl' 
TST- Darüber folgt ein 1,2 m massiger bioturbater kreidiger Kalkstein, der von einem 
geringmächtigen Mergelband abgeschlossen wird. Der Mergel enthält Parasubbotina 
pseudobulloides, Morozovella inconstans, Eoglobigehna fringa, Globigerina sp. und 
Planorotalites compressa (Probe 090294/32 bei, Profilmeter 8,2). Das P/B-Verhältnis 
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beträgt 80 %. Es überlagern 2,7 m einer Wechsellagerung von massigen Mittel- bis 
Grobsandsteinen und massigen Kreiden. 
HST - Es folgen 2,5 m siltige bioturbate kreidige Kalksteine mit P pseudobulloides 
(Probe 090294/22, siehe Tafel 18, Fig. 3 und Probe 090294/23, siehe Tafel 18, Fig. 
2), in die einzelne, cm-dünne Si02-Bänder eingeschaltet sind. In den obersten 20 
cm sind Si02-Konkretionen stark angereichert. 
PA2/3: LST - Darüber lagern 3,5 m dickbankige rote Mittelsandsteine, die wieder von 
0,5 m feinschichtigen rötlichen Siltsteinen überlagert werden. 
TST - Darauf folgen 0,2 m feinschichtige Mittelsandsteine, die an der Oberkante von 
einer 3 cm mächtigen Siltlage abgeschlossen werden. Darüber folgen 2,5 cm siltiger 
Mergel und 2 cm Siltstein. Im Hangenden überlagern 1 cm roter Mittelsandstein und 
27 cm blättrige, siltige Mergel und laminierte Silte. Die Silte werden zum Hangenden 
mächtiger (3-15 cm), die Mergel nehmen ab (5-3 cm). Den Abschluß bildet 36 cm 
Siltstein, dem 0,5 m dickbankiger Mittelsandstein aufliegt. Die Mergel enthalten P. 
pseudobulloides, Praemurica cf. taurica (Probe 090294/31, siehe Tafel 18, Fig. 4), 
M. inconstans und M. trinidadensis (Probe 090294/31, bei 18,2 Profilmeter) und im 
Hangenden M. cf. uncinata (Probe 090294/29, siehe Tafel 18, Fig. 6), M. äff. angula-
ta (Probe 090294/29, siehe Tafel 18, Fig. 5), M. trinidadensis (Probe 090294/29, 
siehe Tafel 18, Fig. 7), Planorotalites compressa und Globigerina sp. (Probe 
090294/29, bei 22,5 Profilmetern). 
HST - Diskordant überlagern 21,9 m massige bioturbate kreidige Kalksteine, in die 
zuerst nur vereinzelt, ab 15,9 m häufig, schmale Si02-Bänder und -Flasern eingela-
gert sind (bei 3,9 m, 15,9 m, 16,6 m, 17,6 m, 21 m). 
PA3/4: TST - Darüber folgt eine 5,2 m mächtige Wechsellagerung unregelmäßig 
gebankter mittelbankiger (27-38 cm) mergeliger Kalksteine mit 10 cm mächtigen, 
schichtigen kreidigen Kalksteinen. 
HST - Ab 1,2 m sind in die kreidigen Kalksteine 4-6 cm mächtige Si02-Bänder ein-
gelagert. Es sind große subaquatische Rutschungen mit bis 8 m lateraler Er-
streckung und bis 2,5 m Mächtigkeit eingeschaltet. Die Rutschungen sind in NE-SW-
Richtung ausgerichtet. Es liegen 13 m massige, bioturbate kreidigen Kalksteine mit 
eingelagerten Si02-Flasern auf. Mit unebenem Schichtkontakt überlagern 4 m 
Wechsellagerung von mergeligen mittelbankigen Kalksteinen und Kreiden. Die 
Bankung ist unregelmäßig. Eingeschaltete Olisthostrome sind häuFig. Es überlagern 
55 m unregelmäßig mittelbankige mergelige Kalksteine mit kleinen subaquatischen 
Rutschungen. 
PA4/5: Im Hangenden der Sequenz PA3/4 folgen 10 m Wechselfolge aus mergeli-
gem und schichtigen kreidigen Kalksteinen, in die kleine SE-ausgerichtete Rut-
schungskörper eingeschaltet sind. Es überlagern 23 m dickbankig bis massige 
bioturbate bituminöse Kalksteine, die unregelmäßige Bankung zeigen. Ab ca. 10 m 
sind linsige Rutschungen von pelmikritischen Kalkstein eingeschaltet. Es überlagern 
6,6 m mächtige massige bioturbate kreidige Ablagerungen folgen, die in den unter-
sten 10 cm Einschaltungen von Kalksteinbänken zeigen (mfs). In den obersten 20 
cm sind 2-3 cm-große Si02-Gerölle (Chert) eingelagert. Im Hangenden liegen, 
lateral auskeilend, 0,8-1,5 m mergelige unregelmäßig dickbankige Kalksteine auf. 
Stratigraphie miozonenV.feiehe Tab. 13 im Anhang, Appendix A) 
Die Sedimente der Sequenz PA1/2 (bis Profilmeter 16,2) werden in die P. pseudo-
bulloides - Zone gestellt (bis Probe 090294/23). Die im Hangenden folgende Probe 
090294/31 wird in die M. trinidadensis - Zone und die bei Profilmeter 22,5 entnom-
mene Probe 090294/29 wurde aufgrund der vorkommenden Foraminiferen in die M. 
uncinata - Zone gestellt. Die im Hangenden (bei Profilmeter 27,7) folgende Probe 
090294/30 wurde durch das Vorkommen von M. uncinata, M. cf. angulata (Probe 
090294/30, siehe Tafel 18, Fig. 8, Fig. 9 und Fig. 10)und P. pseudobulloides in die 
M. uncinata - Zone eingeordnet. Bei Profilmeter 47 entnommene Proben werden 
aufgrund des Vorkommens von P. pseudobulloides, M. angulata, P. chapmanii und 
Acarinina mckannai in die P. pusilla pusilla - Zone gestellt. Die überlagernden mer-
geligen Kalksteine enthalten planktonische Foraminiferen in einem Wackestone. 
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Interpretation: Die Sedimente werden als Ablagerungen des Schelfes interpretiert, 
die von progradierenden Sedimenten der distalen Karbonatrampe erfaßt werden. 
Wegen des P/B-Verhältnis werden tiefneritische Wassertiefen angenommen. In der 
Probe 090294/24 kommt ?Bulimina sp. (siehe Tafel 23, Fig. 11) vor. BERGGREN & 
AUBERT (1975) geben in der südlichen Ukraine für die paleozänen Arten der Fami-
lie Buliminidea Tiefen von 90-200 m an. Die bei Profilmeter 70 aufgeschlossenen 
Kalksteine überlagert bei Profilmeter 70 eine Wechselfolge von mergeligen Kalk-
steinen und Silten. Dies zeigt den nachlassenden Einfluß der Karbonatrampe an, 
der möglicherweise durch ihren Rückzug bedingt wird (vgl. Gebel Thelmet). Dieses 
in einer lateralen Verlängerung der 'Syrian Arc'-Schwelle gelegene Profil zeigt 
während des gesamten Paleozän Ablagerungsbedingungen des Schelfs. Die Pro-
gradation der Karbonatrampe wird durch klastische Schüttungen, die möglicherwei-
se mit Parasequenzen korrelieren, angezeigt. Sie sind in der oberen P. pseudobul-
loides- bis zur M. uncinata - Zone eingeschaltet. Dies korreliert mit entsprechenden 
progradierenden Abfolgen im östlichen (Gebel Thelmet) und nördlichen Südgalala 
(Kloster St. Antonius und umgebende Profile). Innerhalb der M. uncinata und M. 
angulata - Zone dominieren, dem äußeren Schelf zugeordnete, kreidige Kalksteine 
mit partiell eingeschalteten, Si02-Anreicherungen. Die Si02-Anreicherungen wer-
den als distale Beckenbildungen interpretiert (FÜCHTBAUER 1988). Oberhalb der 
P. pusilla pusilla - Zone erscheinen mergelige Kalksteine, die als Ablagerungen des 
Schelfs interpretiert werden. 
Profil 'Wadi Dakhl' (Abb. C20, Kap. C.3.1.4, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Der siltige, kreidige Kalkstein des Maastricht geht bei 85,4 Profilmetern graduell in 
gelbliche, siltige (5-7 %), scherbig verwitterte, kreidige Kalksteine über. Vereinzelt 
sind 1-2 cm mächtige, braune, siltige (5-10 %) Mergel eingeschaltet. Die Mächtigkeit 
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Abb. C20 Die Sedimente der Kreide, des Paleozän und Untereozän im Wadi Dakhl. 
Ab 91,4 Profilmetern überlagert diskordant dunkelgraue-grünliche plattige siltige 
Tonsteine, in die in Abständen von 1-1,5 m 2-4 cm mächtige Grobsandhorizonte 
eingeschaltet sind. Die Grobsande überlagern jeweils mit unregelmäßigen Schicht-
kontakt und zeigen 'fining upward'. Bei Profilmeter 110,2 überlagern 15 m braune 
mittelbankige, siltige Kalksteine mit welligen Schichtflächen. In die Kalksteine sind 
vereinzelt bräunliche Si02-Bänder eingelagert. 
Stratigraphie (Biozonenl: Die Probe 100294/56 (bei Profilmeter 86,9) enthält klein-
wüchsige Formen von P. pseudobulloides zusammen mit Eoglobigerina fringa. Sie 
wird in die untere P. pseudobulloides - Zone eingestuft. Das P/B-Verhältnis beträgt 
75 %. Die, 1,6 m über dem diskordanten Übergang zu dem Tonstein entnommene 
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Probe 100594/57 (bei Profilmeter 93) wurde wegen des Vorkommens von M. cf. 
trinidadensis (siehe Tafel 19, Fig. 1 und Fig. 2), M. uncinata und M. pseudobulloides 
in die M. uncinata- Zone eingestuft. Das P/B-Verhältnis beträgt 66,7 %. Die bei 100 
Profilmetern entnommene Probe 100294/58 enthält M. cf. subbotinae (siehe Tafel 
19, Fig. 6 und Fig. 7), Acarinina äff. soldadoensis (siehe Tafel 19, Fig. 8 und Fig. 9), 
Acarinina cf. soldadoensis angulosa (siehe Tafel 19, Fig. 3), M. formosa gracilis, M. 
cf. occlusa (siehe Tafel 19, Fig. 4) und M. aequa. Das P/B-Verhältnis beträgt 81 %. 
Sie wurde in die M. subbotinae - Zone des Untereozän gestellt (entspr. TOUMAR-
KINE & LUTERBACHER 1985). Die Probe 100294/59, entnommen bei 110 Profilme-
tern, enthält M. subbotinae, M. cf. formosa und Acarinina äff. soldadoensis (siehe 
Tafel 19, Fig. 5) und wurde in die M. subbotinae - Zone gestellt. Bei 108 und 109,7 
Profilmetern entnommene Proben enthalten Cibicidoides sp. (Probe 100294/64, 
siehe Tafel 23, Fig. 1) zusammen mit Foraminiferen der M. subbotinae - Zone 
(100294/64,100294/65). 
Interpretation: Die siltigen kreidigen Ablagerungen werden als von Schüttungen der 
distalen Rampe beeinflußte Bildung des äußeren Schelfs interpretiert (P pseudobul-
loides - Zone). Mit der Transgression in der P pseudobulloides - M. trinidadensis -
Zone kommt es zur Ablagerung von Tonsteinen. Die innerhalb des Tonsteins vor-
kommenden benthonischen Foraminiferen Neoflabellina jarvisii (Probe 100294/67, 
siehe Tafel 23, Fig. 12), Gaudryina cf. aissana (Probe 100294/67, siehe Tafel 23, 
Fig. 5) und Cibicidoides allieni (Probe 100294/67, siehe Tafel 23, Fig. 2) sind nach 
SAINT-MARC (1992) und VAN MORKHOVEN et al. (1986) kennzeichnend für tief-
neritische bis bathyale Tiefen. Das P/B-Verhältnis deutet bathyale Tiefen an. Ton-
steine werden auch aus dem südlichen Golf von Suez (EL DEMERDASH 1981) und 
dem nördlichen Wadi Qena (BESTAWI, in prep.) beschrieben. Die Ausbildung von 
Peliten wird mit einem südlich der 'Syrian Arc'-Schwelle entstehendem Depocenter 
in Verbindung gebracht. Die eingeschalteten Sandsteinhorizonte werden mit Se-
quenzen oder Parasequenzen auf der Karbonatrampe in Verbindung gebracht. 
C.3.2 Megasequenz MPA2 (Oberes Paleozän bis Unteres Eozän) 
C.3.2.1 Nordwestlicher Sinai 
Profil 'Gebel Um Makhasa' (Abb. C21, Kap. C.3.2.1) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
PA4/5: Über den dem Paleozän zugeordneten Kalksteinen folgen 4,7 m massige 
kreidige Kalksteine. In unregelmäßigen Abständen sind lateral auskeilende, merge-
lige Kalksteine von mehreren cm Mächtigkeit eingeschaltet. Den Kontakt zu den 
überlagernden Schichten bildet eine scharfe, unregelmäßig verlaufende Grenz-
fläche, die als Typ 1 Sequenzgrenze interpretiert wurde. 
PA5/6: TST - Es überlagern 11,6 m einer Wechsellagerung von Silten und mittel-
bankigen Kalksteinen (40 cm Bankmächtigkeit). Die Kalksteine sind aus Lithotham-
nium sp. und Goniopora sp. aufgebaute Boundstones (Probe 270393/10, bei Profil-
meter 67, siehe Tafel 9, Fig. 3). In den Hohlräumen zwischen den Einzelorganismen 
sind in mikritischer Matrix Orbitolites sp., Operculina sp., Nummulites sp. und A. 
pasticillata eingebettet. Es wurden 3 deepening upward-Zyklen gezählt. Sie werden 
als progradierende Parasequenzen interpretiert. 
HST - Diskordant folgen 10,6 m Wechsellagerung von grauem, mergeligem Kalk-
stein und pelmikritischen Kalksteinen mit Nummulites sp., N. äff. fraasi (Probe 
270393/13, siehe Tafel 9, Fig. 4) und Bioklasten. In den untersten 5,1 m werden die 
diskordant dem Untergrund aufliegenden 0,5 m mächtigen pelmikritischen Kalk-
steine von 1,6 bis 2 m mergeligem Kalkstein überlagert. Darüber folgen innerhalb 
der Wechsellagerung Zyklen aus 2,5 m pelmikritischem Kalkstein mit 1,4 m mergeli-
gem Kalkstein und 1 m pelmikritischem Kalkstein mit 0,6 m mergeligem Kalkstein. Es 
wurden 4 Zyklen gezählt und als Parasequenzen interpretiert. 
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/töö. C27a Paleozän-untereozäne Profilanteile am Gebel Um Makhasa mit Darstel-
lung der Häufigkeit der enthaltenen Biogene. 
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Abb. C21b Paleozän-untereozäne Profilanteile am Gebel Um Makhasa mit Darstel-
lung der Häufigkeit der enthaltenen Biogene. 
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PA6/7: LST - Darüber folgen diskordant 16 m massige kavernös verwitterte kalk-
arenitische Kalksteine und 0,6 m unregelmäßig gebankte mergelige Kalksteine. 
Diskordant überlagern 3,2 m massige pelmikritische Kalksteine und 2,8 m mergelige 
unregelmäßig gebankte Kalksteine. Darüber kommen 12,2 m pelmikritische Kalk-
steine, in den bei 9,4 m ein 1,6 m mächtiger mergeliger Kalkstein eingeschaltet ist 
(TST). Die obersten 1,2 m enthalten Si02-Konkretionen. 
HST - Darüber lagern 9,8 m mittelbankige mergelige Kalksteine. Die 20-30 cm 
mächtigen Bänke enthalten 5-10 cm große Si02-Konkretionen. Die letzten 2,8 m der 
mergeligen Kalksteine zeigen unregelmäßige Schichtflächen. 
PA7/8: LST - Die im Hangenden folgenden 6,6 m mächtigen massigen pelmikriti-
schen Kalksteine enthalten Si02-Konkretionen. 
TST - Es überlagern 9,8 m gutgebankte mittelbankige Kalksteine mit Bankmächtig-
keiten von 10-15 cm, in die kleine Si02-Konkretionen eingelagert sind. 
HST - Darüber folgen 6,8 m graue unregelmäßig gebankte mergelige Kalksteine. 
Unterhalb der oberen Schichtgrenze sind Si02-Konkretionen angereichert. 
Stratigraphie (Biozonen): Die unterlagernden kreidigen Kalksteine zeigen schlecht 
erhaltene Morozovellen und werden vorläufig in das Paleozän gestellt. Die Kalk-
steine der überlagernden Wechsellagerung enthalten A. pasticillata und Orbitolites 
sp. Sie werden in die A ellipsoidalis - Zone gestellt. Zwischen den kreidigen Kalk-
steinen und der überlagernden Wechsellagerung wird deshalb ein Hiatus vermutet. 
Die pelmikritischen Kalksteine über der Wechsellagerung können nicht datiert wer-
den. Die vorkommenden Nummuliten (Nummulites äff. fraasi) und die sequenz-
stratigraphische Gliederung oberhalb der Wechsellagerung lassen ein untereozänes 
Alter vermuten. 
Interpretation: Die kreidigen Ablagerungen des äußeren Schelfs werden, vermutlich 
nach einer Regression in der M. edgari- Zone (= A (G.) levis - bis A cucumiformis -
Zone) in der A ellipsoidalis - Zone von Korallen-Boundstones mit eingeschalteten 
klastischen Schüttungen abgelöst. Die zugrundeliegende Transgression wird, ent-
sprechend anderen Profilen, in die M. subbotinae - Zone (= A ellipsoidalis - Zone) 
datiert. Im darüber folgenden Teil des Untereozän dominieren klastisch beeinflußte 
Karbonate, die mit den mergeligen Karbonaten des äußeren Schelfs wechsellagern. 
Die klastische Beeinflussung nimmt zum Hangenden zu. Diese Veränderung der 
Lithologien wird als Einfluß der im Süden anschließenden 'Syrian Arc'-Schwelle im 
Wadi Sudr gedeutet. Die Schwelle scheint im Paleozän nur geringen Einfluß auf 
dieses Gebiet ausgeübt zu haben, da innerhalb der reinen kreidigen Kalksteine 
keine klastischen Einflüsse erkennbar sind. Erst durch die starke Regression der 
oberen M. velascoensis- bis M. edgari - Zone (= obere A (G.) levis- bis A cucumi-
formis - Zone) wird die Schwelle, ebenso wie im Süd- und Nordgalala, der Erosion 
ausgesetzt. Die Boundstones in der A ellipsoidalis - Zone werden als Bildung der 
Tethys-zugewandten Schwellenschulter während der folgenden Transgression 
interpretiert. Der regressive Trend verstärkt sich dann im oberen Untereozän (nach 
der A ellipsoidalis - Zone) und führt erneut zur Exposition und Erosion der Schwel-
lenregion. Eine, dem mittleren Hang entsprechende Position des Profils wird wegen 
der klastischen Schüttungen vermutet. 
Profil 'Gebel Mucheiba' (Abb. C22, Kap. C.3.2.1, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
PA4/5: Über den paleozänen kreidigen Kalksteinen folgen diskordant 9,9 m Wech-
sellagerung von Dolomiten und mergeligen Kalksteinen mit unregelmäßigen 
Schichtflächen. Es überlagern 11,9 m graue gutgebankte mergelige Kalksteine, die 
vereinzelt SiC>2-Konkretionen enthalten. Die Bänke weisen Mächtigkeiten von 5 cm 
bis 20 cm auf. Die Mergel werden zum Hangenden mächtiger, 
(mfs) - Diskordant überlagern 0,5 m bioklastische pelmikritische knollig verwitterte 
Kalksteine. Die Bänke sind 20-30 cm mächtig und schneiden jeweils in die unterla-
gernden Bänke ein. 
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HST - Über 12 m gutgebankten Kalksteinen mit Bankmächtigkeiten von 5-20 cm 
folgen 9,9 m bräunliche massige Kalksteine. 
PA5/6: TST - Diskordant überlagern 0,5 m feinkristalline Kalksteine. Sie sind als 
bioklastischer Packstones mit Nummulites sp. und Discocyclina sp. ausgebildet, 
daneben treten A. (G.) lepidula, A. (G.) äff. subtilis, A. moussoulensis und A. äff leu-
poldi auf. Weiterhin kommen Orbitolites sp. und Fallotella sp sowie untergeordnet 
Poriferen, Corallinaceen und Dasycladaceen vor. Die Mächtigkeit der Schicht nimmt 
lateral innerhalb von 150 m auf 2 m zu. Es überlagern 4,5 m bräunliche massige 
Kalksteine, an deren Basis Sandbarren ausgebildet sind. 
HST - Darüber folgen 5,8 m mittelbankige mergelige Kalksteine. Bei 2,6 m und bei 
3,9 m sind knollig verwitterte Linsen von dolomitischem Kalkstein eingeschaltet. Die 
umlagernden Schichten zeigen 'onlap'. Diskordant überlagern 16,7 m bräunliche 
massige Kalksteine. Diese Wackestones mit benthonischen Foraminiferen enthalten 
A. (G.) lepidula, Nummulites sp., Discocyclina sp. und Gastropoden. Untergeordnet 
sind planktonische Foraminiferen, Pelecypoden und Corallinaceen vertreten. 
Stratigraphie (Biozonen^: Die Wechsellagerung innerhalb der Sequenz PA4/5 wurde 
durch lithologische Korrelation mit dem Gebel Um Makhasa in das untere Eozän 
gestellt. Entsprechend wird die A ellipsoidalis - Zone und ein Hiatus zum Paleozän 
vermutet. Die überlagernde Sequenz PA5/6 wird in die A. moussoulensis - Zone 
gestellt. Die in den überlagernden Schichten gefundene Form A (G.) lepidula zeigen 
ein ebenfalls untereozänes Alter an. Sie werden der A moussoulensis - Zone zuge-
ordnet. 
Interpretation: Die Regression des basalen Untereozän beendet die Kreidesedimen-
tation des Paleozän. Die überlagernde Wechsellagerung von Dolomit und Kalkstein 
kann nicht exakt datiert werden. Sie wird mit der Transgression in der A ellipsoidalis 
- Zone in Verbindung gebracht. Die Schichten der A moussoulensis - Zone zeigen 
insgesamt einen regressiven Trend. Die prosperierenden Faunen und Floren deuten 
eine Entstehung in flachem Wasser an. Die hohen Biogenanteile stärker regressiven 
Bildungen im Vergleich zum Profil 'Gebel Um Makhasa' werden mit einer näher an 
der Schwelle des Wadi Sudr gelegenen Position erklärt. 
Profil 'Gebel Gindi' (Abb. C23, Kap. C.3.2.1, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
PA5/6: Die Sequenzgrenze PA5 ist eine deutliche Grenzfläche unter der eine 10 cm 
tiefe Aufarbeitung der unterlagernden kreidigen Ablagerungen stattfindet. 
LST - Über der Grenzfläche folgen 2,3 m gelbe massige Siltsteine, in deren Matrix 
10-15 cm große, gut gerundete Karbonatgerölle schwimmen. Die Gerolle enthalten 
Discocyclina sp., Operculina sp., Nummulites sp., Orbitolites sp. und Serpuliden in 
einer mikritischen Matrix. Einzelne Schalenfragmente zeigen starke Anlösungshöfe. 
Die Komponenten und Strukturen innerhalb des Mikrits zeigen bioturbate Vermi-
schung. Der Anteil an Peloiden beträgt 15 % (Probe 051093/5, Profilmeter 89). 
TST - Über den Siltsteinen folgen, mit einer Aufarbeitung des Untergrundes in den 
untersten 10 cm, ein 1,5 m unregelmäßig dickbankige Kalksteine. Sie enthalten 
eingeregelt Operculina sp., Nummulites sp. (40 %), Orbitolites sp. und angebohrte 
Pelecypodenschalen in mikritischer Matrix. Der Anteil an Peloiden beträgt 5 % 
(Probe 051093/4, bei Profilmeter 92). 
Ein dünner (0,2 m) Siltstein überlagert. Im Hangenden folgen 0,5 m unregelmäßig 
gebankte konglomeratische Kalksteine, die in einer mikritischen Matrix eingeregelte 
Karbonatklasten, Nummulites sp., Discocyclina sp., Operculina sp. und Serpuliden 
enthalten. Innerhalb dieser Wackestones sind linsige Anreicherungen von planktoni-
schen und benthonischen Foraminiferen ausgebildet (Probe 051093/3, bei Profilme-
ter 94). 
HST - Diskordant überlagert eine 1,6 m mächtige, zyklische Wechselfolge. Der erste 
Zyklus besteht aus 0,3 m unregelmäßig mittelbankigem, bioklastischem Kalkstein 
(Floatstone mit Foraminiferen) mit Nummulites sp., Discocyclina sp. und Operculina 
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sp. (Probe 0511093/2, bei Profilmeter 95), 0,5 m laminierter, massiger Siltstein 
überlagert. Darüber folgt 0,3 m Kalkstein mit kleinen Bioklasten. Er wird als 
Wackestone mit planktonischen Foraminiferen klassifiziert. Den Abschluß bildet 0,5 
m massiger, laminierter Siltstein. Die in die Wechselfolge eingeschalteten Kalksteine 
werden als 'flooding surfaces' interpretiert. 
Stratigraphie (Biozonenh Eine exakte Einordnung in Biozonen kann nicht vorge-
nommen werden. Die in den Proben enthaltenen Foraminiferen (Orbitolites sp., 
Nummulites sp.) zeigen ein eozänes Alter an. Die beschriebene Abfolge wurde in 
das Untereozän gestellt. Die oberpaleozänen Anteile können nicht biostratigraphisch 
ausgeschieden werden. Die Paleozän/Eozän-Grenze wird, entsprechend den west-
lich des Golfes von Suez gelegenen Profilen 'Kloster St. Paul' und 'Kloster St. An-
tonius', an der Basis einer starken klastischen Schüttung mit eingeregelten Gerollen 
angenommen. Ein das oberste Paleozän und unterste Eozän umfassender Hiatus 
wird angenommen. 
Interpretation: Eine Entstehung in tiefneritischen Wassertiefen wird wegen der vor-
kommenden Foraminiferen vermutet. Die Biogene werden als allochthone Schüttun-
gen interpretiert und sind durch synsedimentäre Rutschungen als Intraklasten in 
tiefere Ablagerungen eingebracht. Eine nachfolgende Verringerung der Wassertiefe 
führt zur Bildung von Floatstones mit Korallen und Grünalgen. Die klastische Beein-
flussung wird auf die im Wadi Sudr ab dem mittleren Maastricht aktive Schwelle 
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Abb. C23 Die Sedimente des Paleozän-Untereozän am Gebel Gindi. 
Ein weiteres, am Gebel Gindi aufgenommenes Profil zeigt 4 m massige bis mittel-
bankige bioklastische Kalksteine mit Nummulites sp. und Operculina sp. in einer 
sparitischen Matrix. Die Bankung ist unregelmäßig und wird zum Hangenden ge-
ringmächtig. Diskordant überlagert ein 7 m mächtiges und 30 m breites Olistostrom. 
Die Achse dieser Struktur ist nach SSE geneigt. Die Basis des Olistostroms besteht 
aus 2,7 m knollig verwitterten bioklastischen Kalksteinen, die an den auskeilenden 
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Seiten der Struktur zunehmender Mächtigkeit (3-3,5 m) zeigen. In diesen Float-
stones kommen Operculina sp., Orbitolites sp. und Nummulites sp. vor (Probe 
061093/11, bei Profilmeter 58). Die Füllung des Rutschkörpers wird von massigen 
Siltstein mit 10 cm großen, gut gerundeten Karbonatgeröllen gebildet. Für die be-
schriebene Abfolge wird ein oberpaleozänes-untereozänes Alter angenommen. Die 
Ablagerungen werden, wie im vorigen Profil, als vom randlichen Bereich einer 
Schwelle stammende Bildungen interpretiert. 
Die nach Westen anschließenden Profile im Wadi Sudr zeigen knollig verwitterte 
Kalksteine des Untereozän. Diese Kalksteine der M. subbotinae - Zone liegen dis-
kordant über kreidigen Ablagerungen des Maastricht. Die bioklastischen Schüttun-
gen und die Siltsteine mit Karbonatgeröllen sind nicht mehr ausgebildet. 
Das 15 km westlich gelegene Profil 'Ain Sudr' (vgl. Abb. 1 und Abb. 24) zeigt über 
siltiger Kreidesedimentation diskordant massige, knollig verwitterte Kalksteine. Die 
kreidigen Ablagerungen werden durch Coccolithophoriden in das Maastricht gestellt 
(MAI mündl. Mitt., 1995). In die kreidigen Kalksteine eingeschaltete Wurmgänge und 
Ophiomorpha enden an der unteren Schichtgrenze der Kalksteine. Es wird ein das 
obere Maastricht und gesamte Paleozän umfassender Hiatus angenommen. Nach 
0,7 m ist in den Kalkstein ein 8-20 cm mächtiger verwürgter Tonstein eingeschaltet. 
Er enthält Morozovella subbotinae, M. formosa formosa, M. aequa, M. formosa 
gracilis, Acarinina soldadoensis soldadoensis, Acarinina sp. und Ostrakoden. Die 
Foraminiferen des Tonsteines werden in die M. subbotinae - Zone gestellt. Cocco-
lithen (Discoasteriden) geben ebenfalls ein untereozänes Alter an (MAI mündl. Mitt., 
1995). 
Über dem Tonstein folgen 24 m massige Kalksteine, in die nach 4 m ein weiterer 
wenige cm mächtiger Tonstein eingeschaltet ist. Das Profil 'Ain Sudr' wird, als auf 
der im Maastricht bis Paleozän aktiven Schwellenregion des Wadi Sudr liegend, 
interpretiert. Die Schwellenbildung wird auf eine laterale Ausweitung der 'Syrian 
Arc'-Schwelle des südlichen Nordgalala zurückgeführt. Durch die Exposition im 
genannten Zeitraum werden Klastika und subaquatische Rutschungen in östliche 
und südöstliche Richtungen geschüttet. Entsprechende lithologische Bildungen sind 
im Oberpaleozän bis Untereozän im Profil 'Gebel Gindi' zu sehen. Durch eine 
Transgression in der M. subbotinae - Zone (= A. ellipsoidalis - Zone) wird die 
Schwelle im Wadi Sudr überflutet und es werden knollige Kalksteine mit A ellipsoi-
dalis und A. moussoulensis abgelagert (siehe Profil 'N Ain Sudr', Kap. C.3.3.1). 
Profil 'Hamam Faraun' (Abb. C24, Kap. C.3.2.1, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
PA5/6: HST - Über den Mergeln des Paleozän folgen 1,3 m bioturbate dickbankige 
Kalksteine, die zum Hangenden von einem 3 cm mächtigen Mergelband abge-
schlossen werden. Der Mergel zeigt eozäne Discoasteriden (Probe 130593/31, bei 
Profilmeter 207, MAI mündl. Mitt., 1995). 
Darüber folgen diskordant mit einer konglomeratischen Aufarbeitung des Untergrun-
des in den untersten 10 cm 0,7 m mittelbankige Kalksteine. Diese Floatstones ent-
halten A. ellipsoidalis, A. {G.) lepidula, A. äff. cucumiformis, Operculina sp., Dis-
cocyclina sp. und Miscellanea sp. zusammen mit Corallinaceen, Korallen, Echinoi-
deen, Gastropoden und Pelecypoden (Probe 130593/32 bei 211 Profilmetern). Im 
Hangenden überlagern 1,8 m massige knollig verwitterte kreidige Kalksteine. Dann 
folgen 1,5 m unregelmäßig gebankte konglomeratische Kalksteine, die Floatstones 
mit linsig angereicherten A ellipsoidalis (Probe 130593/33, siehe Tafel 13, Fig. 2), 
Miscellanea sp., Operculina sp. und Discocyclina sp. enthalten (Probe 130593/33, 
bei 214 Profilmetern, siehe Tafel 10, Fig. 2). Die Sequenzgrenze PA6 ist eine scharf 
ausgebildete Fläche mit einer leichten Ausarbeitung des Untergrundes. 
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PA6/7: LST - Diskordant überlagern 18,6 m dickbankige kreidige Kalksteine. Die 
unteren 2,3 m sind pelmikritisch ausgebildet, mit zum Hangenden zunehmenden 
Karbonatgehalt. Bei 4,6 m ist eine linsige Rutschung aus, 0,3-0,8 m mächtigem, 
dolomitischem Kalkstein eingeschaltet. Die pelmikritischen Kalksteine enthalten über 
dieser Rutschung in den untersten 2,2 m bis zu 10 cm mächtige Kalksteingerölle, die 
zum Hangenden Gradierung zeigen. 
TST - In die kreidigen Kalksteine sind ab 11,2 m und 13,2 m 0,8-1,3 m mächtige 
lateral auskeilende turbiditische Kalksteine eingeschaltet. Die untersten 10 cm 
enthalten Anreicherungen von A. ellipsoidalis, A. (G.) lepidula, Miscellanea sp., Dis-
cocyclina sp., Operculina sp., Nummulites sp., Corallinaceen und Echinoideen 
(Probe 130593/34 und 130593/35, bei 222 und 235 Profilmetern). Diese Wacke-
stones mit Intraklasten enthalten 2-3 % Peloide. Die Intraklasten enthalten A (G.) 
lepidula, Orbitolites sp, Operculina sp., Gastropoden und Grünalgen in einem sub-
hedralen Mikrosparit (Probe 130593/35). Es überlagern 0,4 m massiger, mergeliger 
Kalkstein. 
(mfs) - Darüber folgen 2,0 m Kalksteinkonglomerat. In einer siltigen Matrix liegen 3-
16 cm große Karbonatgerölle. Die Gerolle werden als Rudstones mit A moussou-
lensis und A cucumiformis tumida, Miliolida sp., Gastropoden und Pelecypoden 
klassifiziert (Probe 130593/36, bei Profilmeter 239). Der Anteil der Alveolinen wird 
auf 60 % geschätzt. 
HST - Im Hangenden folgen 5 m knollig verwitterte massige Kalksteine. 
Stratigraphie (Biozonenh Die Kalksteine oberhalb der paleozänen bis vermutlich 
untereozänen Mergel, führen in Probe 130593/31 Discoasteriden untereozänen 
Alters (MAI mündl. Mitt., 1995). Die Alveolinen der Proben 130593/32 bis 130593/35 
werden in die A ellipsoidalis - Zone gestellt (Profilmeter 211 bis 235). Die Probe 
130593/36 wurde in die A moussoulensis - Zone eingeordnet (ab Profilmeter 239). 
Interpretation: Über den paleozänen Mergeln folgen turbiditische Schüttungen, die 
auf die proximalen Karbonatbildungen zurückgeführt werden. Während der Regres-
sion der A (G.) levis- bis A cucumiformis - Zone (= obere M. velascoensis- bis M. 
edgari- Zone) wurden weite Teile der proximalen Rampe erodiert und in die südlich 
bis südöstlich anschließenden tiefen Rampenteile verfrachtet (vgl. hierzu Kloster St. 
Paul). Es folgt der erste Rückzug der Kalksteine in nördliche Richtung. Mächtige 
LST's werden in der oberen A ellipsoidalis- bis A moussoulensis - Zone in die südli-
chen Schelfbecken geschüttet. Sie enthalten subaquatische Rutschungen, die 
aufgrund der hangvorgelagerten Position geringmächtig ausgebildet sind. Die mari-
nen Kalksteine des HST der Sequenz PA6/7 werden als Ablagerungen des Schelfes 
interpretiert. 
C.3.2.2 Nordgalala 
Profil '15 km S' Ain Sukhna' (Abb. C25, Kap. C.3.2.2, siehe Tafel 4, Fig. 3) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
Die unterlagernden 20 m oberhalb der paleozänen Abfolge sind stark überschottert. 
PA5/6: An der Basis lagert 4,2 m massige Kreiden. Darüber folgt ein 38 cm mächti-
ger, stark kreidiger, mittelbankiger Kalkstein. Dann überlagern 11,3 m dolomitische 
dickbankige Kalksteine. Bei 8 m ist 40 cm Siltstein eingeschaltet, oberhalb davon 
werden die Kalksteine mittelbankig. Danach folgen 2,9 m mittelbankige dolomitische 
Kalksteine mit Einschaltungen von feinschichtigen Siltsteinen. Die Kalksteine sind 
Wackestones mit planktonischen Foraminiferen, Nodosaria sp., Gastropoden und 
Grünalgen (Probe 311092/83, bei Profilmeter 20,5 m). Es überlagern 3,8 m dick-
bankige Dolomite und 1,2 m mittelbankige dolomitische Kalksteine. 
PA6/7: TST - Es folgen 60 cm massige Mergel und 80 cm mittelbankige Kalksteine, 
in denen cm-dünne bräunliche Mergel eingeschaltet sind. 
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Abb. C25a Sedimente des Paleozän-Untereozän im Profil '15 km S' Ain Sukhna' mit 
Darstellung der Häufigkeit der Biogene. 
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Abb. C25b Sedimente des Paleozän-Untereozän im Profil '15 km S' Ain Sukhna' mit 
Darstellung der Häufigkeit der Mikrofazieskomponenten. 
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HST - Im Hangenden folgen 4,2 m kreidige mittel- bis dickbankige Kalksteine. Die 
Bankmächtigkeit nimmt zum Hangenden zu. Es folgen 44,2 m stark kreidige massige 
Kalksteine die in Linsen Anreicherungen von Gastropoden und Nummuliten (N. äff. 
robustus, Probe 311092/89) enthält. 
Stratigraphie (Biozonen^: Die Schichten können nicht exakt eingestuft werden. Durch 
Vergleiche mit anderen Profilen und wegen der vorkommenden Nummuliten (A/. äff. 
robustus) wird ein untereozänes Alter vermutet. 
Interpretation: Die Ablagerungen werden als Sedimente der proximalen Rampe 
interpretiert. Die basalen kreidigen Kalksteine können Bildungen der Transgression 
in der A. ellipsoidalis - Zone sein. Die in den überlagernden Schichten (Probe 
311092/83) vorkommenden Grünalgen weisen auf geringe Ablagerungstiefen hin. 
Eine Verflachung des Ablagerungsraumes im unteren Eozän wird angenommen. 
Profil 'Camp' (10 km W Wadi Askhar) (Abb. C26, Kap. C.3.2.2, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
PA5/6: TST/HST - Bioturbate massige kreidige Ablagerungen (12 m) überlagern die 
vermutlich paleozänen Sandsteine und Dolomite diskordant. Der Siltgehalt nimmt 
von der Basis zum Hangenden schnell ab. An der Basis treten starke, teilweise in 
Lagen angeordnete Anreicherungen von 1-3 cm großen Si02-Konkretionen auf. 
Diese zeigen Gradierung und enden nach 2 m. 
PA6/7: LST - Im Hangenden folgt 12,4 m massiger gelblicher Siltstein. Bei 9,2 m, 
10,3 m und 12 m sind in den Siltstein 0,3-0,8 m mächtige unregelmäßig gebankte, 
bioklastische Kalksteine eingeschaltet. Diese dichtgepackten Floatstones enthalten 
Gastropoden, Ostrea sp., Korallen (Actinacis sp.) sowie Klasten von inkrustierenden 
Algen, Echinoideen und Poriferen (Probe 140294/97, bei 41,2 Profilmetern, siehe 
Tafel 9, Fig. 5). In mikritischen Intraklasten sind Alveolina moussoulensis (siehe 
Tafel 12, Fig. 4), A. cf. decipiens, A. äff leupoldi, A. {Glomalveolina) lepidula, 
Operculina sp., Discocyclina sp., Orbitolites sp. und Fallotella sp. eingeschlossen. 
Mit einer basalen Aufarbeitung der unterlagernden Schichten folgen 0,5-0,8 m mit-
telbankige Kalksteine. Diese Floatstone enthält A. moussoulensis, A. (G.) lepidula, 
Discocyclina sp., Miscellanea sp. Fallotella sp. und Orbitolites sp. (Probe 140294/95, 
Profilmeter 44,7). 
TST - Im Hangenden überlagern diskordant 3,5 m massige gelbe Siltsteine. Einge-
regelt erscheinen 10-20 cm große, ovale und kantengerundete Kalksteingerölle. Sie 
sind an der Basis angereichert und zeigen Gradierung. 
HST - Darüber folgen ein 5,5 m massig bis dickbankige Kalksteine, die knollig ver-
wittern. Die Floatstones enthalten A. corbarica, A. (G.) lepidula, A. decipiens, 
Operculina sp. Discocyclina sp. und Nummulites sp. (Probe 140294/93). 
Stratigraphie (Biozonen^: Formen der A. ellipsoidalis - Zone konnten nicht nachge-
wiesen werden. Die überlagernden Wechselfolgen (ab Profilmeter 41,2 bis 44,7) 
enthalten A. moussoulensis, A. äff leupoldi, A. (G.) lepidula und werden in die A. 
moussoulensis - Zone gestellt. Die unterlagernde Kreidesedimentation der Sequenz 
PA5/6 wird deshalb auf die Transgression der A. ellipsoidalis - Zone zurückgeführt. 
Die Schichten ab Profilmeter 48,2 werden wegen des Vorkommens von A. corbarica, 
A. decipiens und A. (G.) lepidula in die A. corbarica - Zone eingestuft. 
Interpretation: Die Sedimente werden als Ablagerungen einer homoklinalen Rampe 
interpretiert. Die Korn/Mikrit-verhältnisse (3/1) deuten eine mäßige Wellenbewegung 
an. Eine Position nördlich der 'Syrian Arc'-Schwelle des Wadi Sudr wird angenom-
men. Wegen der vorkommenden benthonischen Foraminiferen werden neritische 
Wassertiefen und eine geringe Abnahme der Wassertiefe innerhalb der beschriebe-
nen Abfolge angenommen. 
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Abb. C26a Die Sedimente des Paleozän-Untereozän im Profil 'Camp' mit Darstel-
lung der Häufigkeit der Biogene. 
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Abb. C26b Die Sedimente des Paleozän-Untereozän im Profil Camp' mit Darstel-
lung der Häufigkeit der Mikrofazieskomponenten. 
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Profil 'Bir Quseib' (vgl. Abb. 1 und Abb. 29) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Die Abfolge, oberhalb der vermutlich kretazischen Mergel und Sandsteine, besteht 
aus 110 m stark kreidigen dickbankigen Kalksteinen. Es wurden keine beprobbaren 
Mergel innerhalb dieser Einheit gefunden. 
Stratigraphie (Biozonen): Die Schichten können nicht exakt eingestuft werden. Durch 
Vergleiche mit anderen Profilen wird ein untereozänes Alter vermutet. 
Interpretation: Die Bildung der kreidigen Kalksteine wird entsprechend anderen 
Profilen im Nordgalala (Profile 'Camp', '15 km S" Ain Suhkna') auf die Transgres-
sion in der A. ellipsoidalis - Zone zurückgeführt. Es ist vermutlich ein das Paleozän 
bis Untereozän umfassender Hiatus ausgebildet. 
Profil 'Bir Madsus' (vgl. Abb. 1 und Abb. 29) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
Die laminierten Kalksteine des Maastricht-Paleozän werden von 18,1 m massigen 
kreidigen Kalksteinen überlagert. Bei 1,5 m ist eine 5 m breite und 0,8 m mächtige, 
feinbankige Linse von unregelmäßig gebankten mergeligen Kalksteinen, die feine 
Laminierung zeigen, eingeschaltet. 
PA5/6: Mit unregelmäßigem Schichtkontakt überlagern 17 m massige knollig verwit-
terte Kalksteine. Die Floatstones enthalten Corallinaceen (Archaeolithothamnium 
sp., Sporolithon aschersonii), Korallen (Actinacis sp.), Kalkschwämme, Discocyclina 
sp., Miscellanea sp., Operculina sp., Fallotella sp., Orbitolites sp. und A. ellipsoidalis 
zusammen mit A (G.) lepidula. Darüber folgen 30 m unregelmäßig gebankte Wech-
sellagerungen dolomitischer dickbankiger knollig verwitterter Kalksteine und massi-
ger mergeliger Kalksteine. 
Stratigraphie (Biozonen): Die Abfolge unterhalb der Sequenz PA5/6 kann nicht zu-
verlässig datiert werden. Sie überlagert klastische Ablagerungen, die vermutlich ins 
Obercampan bis Maastricht gehören und mergelige Kalksteine, die in das Maastricht 
bis Paleozän gestellt werden. Die überlagernden kreidigen Kalksteine können dem-
entsprechend untereozäne Alter repräsentieren (vgl. Profil 'Bir Madsus'). Die massi-
gen Kalksteine der Sequenz PA5/6 enthalten die Zonenart der A. ellipsoidalis - Zone 
und Orbitolites sp. Die Schichten im Hangenden können nicht datiert werden. Ein 
untereozänes Alter wird angenommen. 
Interpretation: Die in das Maastricht bis Paleozän gestellten Ablagerungen werden 
als Bildungen der proximalen Rampe interpretiert. Die biogenen Kalksteine der A 
ellipsoidalis - Zone werden als Anzeichen für einen Rückzug der proximalen Kalk-
steine (die im Paleozän im nördlichen Südgalala ausgebildet waren) interpretiert. 
Eine Position südlich des Hebungsgebietes der 'Syrian Arc'-Schwelle wird ange-
nommen. 
Profil 'Wadi Malha' (Abb. C27, Kap. C.3.2.2, siehe Tafel 5, Fig. 3) 
Beschreibung: Die einzelnen Sequenzen sind schlecht zu gliedern. 
PA5/6: TST - Die massigen Mergel des Maastricht werden diskordant von 6 m knol-
lig verwittertem, massigem Kalkstein überlagert. Zyklen von bis 1 m Mächtigkeit 
beginnen mit mittelbankigen Kalkbänken von 20 cm Mächtigkeit, die zum Hangen-
den in mergelige Kalksteine übergehen. Die mittelbankigen Kalksteine werden als 
Äquivalente von 'flooding surfaces' interpretiert. 
Über dem Kalkstein folgen 3 m weiße massige Kalksteine, die Schillanreicherungen 
von Gastropoden und Idalina sp. in einem Biopelmikrit (Probe 110593/1, Profilmeter 
34,2) zeigen. Der Anteil der Peloide in den Wackestones liegt bei 7-10 %. 
HST - Diskordant überlagern 9,6 m massige knollig verwitterte Kalksteine. An der 
Basis sind Schillpflaster von Pelecypoden ausgebildet (mfs). Die obersten 1,2 m der 
Kalksteine sind bioturbat. Darüber folgen 1,2 m braune dickbankige bioturbate do-
lomitische Kalksteine und 13,3 m massige kreidige Kalksteine. 
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>Aöö. C27a D/e Sedimente des Paleozän-Untereozän im Profil Wadi Malha' mit 
Darstellung der Häufigkeit der Biogene. 
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>4bb. C27b Die Sedimente des Paleozän-Untereozän im Profil 'Wadi Malha' mit 
Darstellung der Häufigkeit der Mikrofazieskomponenten. 
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Die kreidigen Kalksteine zeigen 'fining upward' in den unteren 7,8 m. Die darüber 
ausgebildeten Wackestones enthalten Idalina sp., Pelecypoden, biseriale benthoni-
sche Foraminiferen , Gastropoden und inkrustrierende Rotalgen (Probe 110593/2, 
Profilmeter 45). Der Anteil an Peloiden beträgt 7-10 %, die Biogene sind mikritisiert. 
Die Sequenzgrenze PA6 ist eine undeutliche Grenzfläche mit eine Dolomitisierung 
des Untergrundes. 
PA6/7: TST - Es folgen 4,4 m unregelmäßig gebankte knollig verwitterte mergelige 
Kalksteine. In den dolomitisierten Wackestones sind noch Schalenreste von Gastro-
poden und Pelecypoden zu erkennen (Probe 110593/3, bei Profilmeter 48,5). Bei 3,3 
m sind 0,8 m massige bioturbate kreidige Kalksteine eingeschaltet. 
HST - In die überlagernden 5,4 m bioturbaten kreidigen Kalksteine ist bei 5 m ein 10 
cm mächtiger, laminierter, mergeliger Kalkstein eingeschaltet. Dieser Wackestone 
enthält in mikritischer Matrix Pelecypoden und 3-5% Peloide (Probe 110593/4, Pro-
filmeter 55,2). Es folgt 1,7 m laminierte Kreide, der 0,5 m siltiger, massiger Dolomit 
aufliegen. Der Dolomit enthält Korallen und Muscheln. Es überlagern 5 m siltige 
massiger Kreide, 1,7 m bioturbate kreidige Kalksteine und 0,4 m mergelige unregel-
mäßig gebankte Kalksteine. Die überlagernden 1,1 m massige loferitische Kalk-
steine enthalten in Wackestones und Mudstones Serpuliden, biseriale benthonische 
Foraminiferen, Pelecypoden, Gastropoden und Idalina sp. (Probe 110593/5, bei 
Profilmeter 59,6, siehe Tafel 9, Fig. 6). Die Komponenten sind stark mikritisiert, an 
die Schalen der Pelecypoden sind inkrustierende Rotalgen ('Onkoide') angewach-
sen. Die 'Onkoide' umwachsen die Schalenreste konzentrisch. Diese Anwachsfor-
men von 'Onkoiden' sind nach FLÜGEL (1978, 1982) durch Perioden verringerter 
Sedimentation bedingt. Die Sequenzgrenze PA7 ist eine deutliche Fläche mit einer 
Dolomitisierung der unterlagernden Schichten. 
Stratigraphie (Biozonen^: Die Schichten können nicht exakt datiert werden. Aufgrund 
sequenz-stratigraphischer Korrelationen mit anderen Profilen aus dem Nordgalala 
wird ein untereozänes Alter angenommen, wobei die basalen, massigen Kalksteine 
möglicherweise entsprechend den anderen Profilen ('Camp', 'Ain Sukna') in die A. 
ellipsoidalis - Zone gehören. Der zu den unterlagernden Mergel und Wechsellage-
rungen ausgebildete Hiatus umfaßt dann das Obermaastricht und Paleozän. 
Interpretation: Die ins Maastricht gestellten Ablagerungen deuten durch ihre Korn-
größen im Vergleich zu dem Profil 'Bir Madsus' eine distalere Position an. Die ober-
kretazischen Sedimente werden mit einem Hiatus von vermutlich untereozänen 
Schichten überlagert. Die vermutete Erosion des Paleozän wird in Zusammenhang 
mit der nördlich angelagerten 'Syrian Arc'-Schwelle gebracht. Nach einer untereo-
zänen Transgression, vermutlich in der A. ellipsoidalis - Zone, kommt es zur Bildung 
massiger Kalksteine mit Gastropoden und Idalina sp. (Probe 110593/1). Die Sedi-
mente werden als intertidale Bildungen interpretiert. 
Im Vergleich zu westlich folgenden Profilen am Südrand des Nordgalalas werden 
geringere Wassertiefen angenommen. Die untereozänen Ablagerungen der Profile 
entlang des Golfes von Suez ('Wadi Malha', '15 km S' Ain Sukhna', 'Gebel Thel-
met') deuten flachere Ablagerungsbedingungen, als in den westlich anschließenden 
Gebieten an. 
Eine mögliche Erklärung wären die noch bestehende 'Syrian Arc'-Schwelle oder 
Hebungsbewegungen im Vorfeld der Öffnung des Golfes von Suez. 
C.3.2.3 Zentraler Südgalala 
Profil 'Gebel Thelmet' (Abb. C28, Kap. C.3.2.3, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: 
PA5/6: TST - Die Basis der eozänen Abfolge ist eine deutliche Grenzfläche mit ein-
gelagerten, aufgearbeiteten Intraklasten der unterlagernden Schichten. Es folgen 
8,8 m dickbankige mergelige Kalksteine, die untersten 0,45 m über der Basis sind 
als turbiditischer Kalkstein ausgebildet. 
C.3 Profile im Paleozän und Eozän 
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/tob. C2Sa D/e Sedimente des Paleozän-Untereozän im Profil 'Gebet Thelmet' 
Darstellung der Häufigkeit der Biogene. 
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Darstellung der Häufigkeit der Mikrofazieskomponenten. 
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Die untersten 20-30 cm zeigen starke Anreicherungen (50 %) von A. ellipsoidalis, A. 
{G.) minutula und A. cucumiformis tumida in einer mikrosparitischen Matrix (Probe 
301092/76, siehe Tafel 8, Fig. 6). In die unregelmäßig gebankten Kalksteine sind 5-
10 cm mächtige Tonmergel eingeschaltet. Die Bankmächtigkeit der Schichten nimmt 
zum Hangenden ab. Der obere Anteil besteht aus laminierten Mikriten. Bei 6,5 m ist 
ein weiterer turbiditischer Kalkstein eingelagert (mfs). 
PA6/7: TST - Die mergeligen Kalksteine werden von 4,8 m massigen Siltsteinen 
überlagert. Diskordant folgen 1 m dickbankige bioklastische Kalksteine und 1 m 
mittelbankige mergelige Kalksteine mit 5 cm mächtigen Mergeln (mfs). 
Es überlagern 9 m massige Siltsteine mit linsenförmigen Anreicherungen von 
Operculina sp. und Nummulites sp. (HST). 
PA7/8: TST - Im Hangenden folgen 8 m lateral auskeilende dickbankige Kalksteine. 
An der Basis sind aufgearbeitete Klasten eingelagert. Die Floatstones enthalten 
Nummulites sp., A. moussoulensis, A. cf. pasticillata, A. decipiens (Probe 301092/68, 
siehe Tafel 8, Fig. 7) und A (G.) lepidula (Proben 301092/68 und 301092/69). 
HST - Es überlagern 13,5 m Wechsellagerung mergeliger Kalksteine und siltiger 
Mergel. 
PA8/9: TST - Dann folgen 80 cm rote, massige Siltsteine und 40 cm mittelbankige 
Kalksteine. Diese Wackestones enthalten Operculina sp., A trempina, A. ilerdensis 
(siehe Tafel 14, Fig. 2), A schwageri (siehe Tafel 14, Fig. 3) und A (G.) lepidula 
(Probe 301092/67, siehe Tafel 10, Fig. 5). Darüber lagern 13,7 m Wechselfolge von 
mittelbankigen Kalk- und dünnen Siltsteinen. 
Stratigraphie (Biozonen^: (siehe Tab. 12 im Anhang, Appendix A) 
Ab Probe 301092/76, 8,3 m unterhalb der Sequenzgrenze PA6, werden die Schich-
ten durch das Vorkommen von A ellipsoidalis und A cucumiformis tumida in die A 
ellipsoidalis - Zone gestellt (ab Profilmeter 143, siehe Tafel 13, Fig. 3). 
A. ellipsoidalis kann mit Sicherheit bis zu den Operculinen-Siltsteinen nachgewiesen 
werden. Die Sedimente im Hangenden zeigen Formen, die in ihrer Varianzbreite in 
die Beschreibungen von A ellipsoidalis und A moussoulensis fallen. Nach den von 
HOTTINGER (1960a) für die Art A moussoulensis gegebenen Kriterien werden die 
Schichten ab Profilmeter 158 in die A moussoulensis - Zone gestellt. Die Turbidite 
werden mit entsprechenden Konglomeraten der M. edgari - Zone (= untere A el-
lipsoidalis - Zone) am Kloster St. Paul korreliert. 
Ein Profilversatz um 100 m nach Südosten zeigt leicht veränderte Lithologien (siehe 
Abb. C29, Kap. C.3.2.3): 
Beschreibung: 
PA4/5: TST - Die Abfolge beginnt mit 5,6 m Wechsellagerung mergeliger mittelban-
kiger Kalksteine und 5-10 cm tonigen Mergeln. Ab 1,4 m sind 3-5 cm mächtige Silte 
eingeschaltet. 
HST - Diskordant überlagert 2,2 m unregelmäßig gebankte Kalksteine. Die 
Wackestones enthalten Operculina sp., A ellipsoidalis und A {G.) lepidula. Darüber 
lagern 7,3 m Wechsellagerung von Kalksteinen und Mergeln. 
PA5/6: TST - Es folgen 19,4 m dickbankige Kalksteine, die Operculina sp. und A 
ellipsoidalis in einer mikrosparitischen Matrix enthalten (Probe 271092/35, 
271092/35a). Der Peloid-Anteil beträgt 10-15 %. An der Basis dieser Schicht ist A 
ellipsoidalis zusammen mit karbonatischen Extrakosten in einem 30 cm mächtigen 
Horizont angereichert. 
HST - Nach 13,8 m ist in die Kalksteine 0,55 m massiger schichtiger Feinsiltstein 
eingeschaltet (mfs). Darüber sind die restlichen 5 m Kalksteine mergelig und unre-
gelmäßig dickbankig ausgebildet. Sie enthalten Operculina sp., A {G.) pilula (Probe 
301092/37, siehe Tafel 14, Fig. 5) und A ellipsoidalis in einem Wackestone mit 
Foraminiferen. 
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Abb. C29a Die Sedimente des Paleozän-Untereozän im Profil 'Gebel Thelmet' nach 
einer Profilverschiebung um 100 m nach SE zusammen mit der Häufigkeit der Bio-
gene. 
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Abb. C29b Die Sedimente des Paleozän-Untereozän im Profil Gebel Thelmet' nach 
einer Profilverschiebung um 100 m nach SE zusammen mit der Häufigkeit der Mikro-
fazieskomponenten. 
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Stratiqraphie (Biozonen): Die Schichten der Sequenz PA4/5 können, wie in dem 
lateral versetzten Profil, nicht exakt eingeordnet werden. Wie dort wird ein unter-
eozänes Alter angenommen. Die Schichten der Sequenz PA5/6 werden wegen des 
Vorkommens der Zonenart in die A. ellipsoidalis - Zone gestellt. 
Interpretation: Die Sedimente werden als Ablagerungen der distalen Rampe gedeu-
tet. Die Foraminiferen (Operculina sp., Alveolinen) und vorkommenden Peloide 
deuten subtidale Tiefen von 50-100 m an (nach FLÜGEL 1982 und HOTTINGER 
1984). Die von den progradierten Kalksteine der Sequenz PA3/4 unterlagerten Ge-
steine der Sequenz PA5/6 weisen Turbidite auf, die als 'Highstand shedding' 
(entspr. SCHLAGER 1991) interpretiert werden. 
Die Umgestaltung der distal versteilten zu einer homoklinalen Rampe wird an den 
zunehmenden klastischen Einflüssen des unteren Eozän deutlich. Nach der Trans-
gression in der A. ellipsoidalis - Zone werden klastische Schüttungen mit Operculina 
sp. und Nummulites sp. und konglomeratischen Kalksteinen abgelagert, die als 
randliche Bildungen der nach Norden zurückweichenden proximalen Kalksteine 
gedeutet werden. 
Profil 'Kloster St. Antonius' (Abb. C30, Kap. C.3.2.3, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
Die Sequenz PA4/5 endet hier mit einem massigen Dolomit. Oberhalb ist eine deut-
liche Fläche mit tiefgründiger Dolomitisierung des Untergrundes entwickelt. Subaeri-
sche Exposition wird angenommen. Sie wurde als Typ 1 Sequenzgrenze PA5 inter-
pretiert. 
PA5/6: LST - Es überlagern diskordant 7 m mittelbankige Kalksteine mit A. ellipsoi-
dalis, A. {G.) lepidula, Discocyclina sp., Operculina sp., Bryozoen und Corallinaceen 
(Probe 250992/31, 250992/31 a, bei Profilmeter 365). Diese Wackestones enthalten 
Milioliden und benthonische Foraminiferen. Es folgen 3,5 m graue dickbankige 
knollig verwitterte Kalksteine mit A ellipsoidalis, Miscellanea sp., Discocyclina sp., 
Bryozoen und Grünalgen (Probe 250992/32, Profilmeter 368). Darüber kommen 4 m 
stark überschotterte 'Grainstones' und 2,5 m mittelbankige dolomitische Kalksteine. 
Diese Wackestones enthalten A ellipsoidalis, Miscellanea sp., Operculina sp., Dis-
cocyclina sp. und Corallinaceen (Probe 250992/33, bei 376 Profilmetern). Sie wer-
den von 13 m 'Grainstones' überlagert, in die dolomitische Kalksteine eingeschaltet 
sind. 
HST - Den oberen Abschluß des Profils von St. Antonius bilden 20 m mittelbankige 
Kalksteine. Operculina sp. und A ellipsoidalis sind in diesen Wackestones mit 
planktonischen Foraminiferen in Horizonten angereichert (190393/27, Profilmeter 
612). 
Stratigraphie (Biozonenk Die Schichten der unterlagernden Sequenz PA4/5 enthal-
ten A (G.)pilula, A. (G.) telemetensis und A (G.) dachelensis. Diese Vergesellschaf-
tung kommt in der oberen A (G.) primaeva- oder der unteren A (G.) levis - Zone vor. 
Durch die Korrelation der ausgegliederten Sequenzen mit anderen Profilen (Kloster 
St. Paul, Gebel Thelmet) werden diese Schichten in die untere A (G.) levis - Zone 
gestellt. Deshalb wird ein Hiatus angenommen, der die obere A (G.) levis- und die 
A. cucumiformis - Zone, umfaßt. Die Typ 1 Sequenzgrenze zeigt tiefgründige Do-
lomitisierung der unterlagemden Schichten. Die Schichten im Hangenden der Se-
quenzgrenze enthalten in den Kalksteinen A. ellipsoidalis zusammen mit A. (G.) 
lepidula und in den Mergeln M. subbotinae. Sie werden in die A. ellipsoidalis - Zone 
gestellt. 
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4öö. C30a Die Sedimente des Paleozän-Untereozän im Profil 'Kloster St. Antonius' 
mit Darstellung der Häufigkeit der Biogene. 
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AM?. C306 D/'e Sedimente des Paleozän-Untereozän im Profil 'Kloster St. Antonius' 
mit Darstellung der Häufigkeit der Mikrofazieskomponenten. 
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Interpretation: Die Sedimente werden als Ablagerung einer flachen proximalen 
Rampe interpretiert. Die auf die proximalen Kalksteine der Sequenz PA4/5 folgen-
den Gesteine der Sequenz PA5/6 zeigen als 'Highstand shedding' (SCHLAGER 
1991) interpretierte 'Grainstones' und Kalksteine. Die obere A. (G.) levis- und der A. 
cucumiformis - Zone (M. velascoensis - Zone) konnten nicht nachgewiesen werden. 
Dies wird mit einer Regression in der A. cucumiformis - Zone (M edgari - Zone) 
erklärt. Die während dieses Zeitabschnitts am Kloster St. Antonius erodierten 
Schichten der A. levis- bis A. cucumiformis - Zone wurden nach Südosten transpor-
tiert. Im Kloster St. Paul sind in der A. ellipsoidalis - Zone Resedimente 
(Kalksteingerölle in einem Siltstein) aufgeschlossen, die auf das Kloster St. Antonius 
zurückgeführt werden (vgl. Kloster St. Paul Sequenz PA5/6). 
Die ausgebildeten Faziestypen werden als randliche Bildungen der zurückweichen-
den proximalen Kalksteine interpretiert. Die obere Sequenzgrenze PA5 weist einen 
deutlichen Hiatus auf, wie er für LST's proximaler Ablagerungen typisch ist (VAN 
WAGONER et al. 1988). Das 'backstepping' der proximalen Kalksteine wird durch 
die folgenden Sequenzen verdeutlicht, die der 'Southern Galala Formation' zuge-
rechnet werden. Die LST-Sedimente erreichen größere Mächtigkeiten. Der Ablage-
rungsraum verlagert sich wieder in äußere Bereiche der Karbonatrampe. Durch eine 
Transgression innerhalb der A. ellipsoidalis - Zone bilden sich tiefmarine Karbonaten 
mit Si02-Konkretionen, die als Thebes Formation' bezeichnet werden. 
C.3.2.4 Südlicher Südgalala und Wadi Dakhl 
Profil 'Kloster St. Paul' (Abb. C31, Kap. C.3.2.4) 
Beschreibung: 
Die unterlagernden Wechsellagerungen von tubiditischen Karbonaten und siltigen 
Mergeln enthalten in den obersten 1,5 m A ellipsoidalis. 
PA5/6: LST - Diese Wechselfolgen werden diskordant von einem gelblichen feinen 
'Grainstone' überlagert. Darin sind bräunliche, kantengerundete Kalkgerölle einge-
lagert, die als Wackestones mit benthonischen Foraminiferen und als Floatstones 
klassifiziert werden. Wegen des Vorkommens von A. (G.) pilula, A. (G.) dachelensis, 
A. (G.) telemetensis (Probe 280992/23D4, Tafel 12, Fig. 5) A. (G.) cf. subtilis (Probe 
28992/23D4, siehe Tafel 12, Fig. 6) und vereinzelt Hottingerina lukasi werden die 
Gerolle in die A. (G.) primaeva - bis untere A. (G.) levis Zone gestellt (Probe 
280992/23^4, siehe Tafel 7, Fig. 5). Sie werden als resedimentierte Schüttungen 
unterlagernder Sedimente interpretiert. Als Herkunftsgebiet wird die nordwestlich 
vorgelagerte proximale Rampe angenommen, die während des 'Lowstand' bzw. der 
Regression der oberen M. velascoensis- bis M. edgari -Zone erodiert wurde. 
TST - Im Hangenden folgen 10 m pelmikritischer Kalkstein, in den einzelne dünn-
blättrige Mergel und dünne karbonatische Siltsteine eingeschaltet sind. Es überla-
gern 4 m harte splittrige Kalksteine und 3,5 m Wechsellagerung aus kreidigen mit-
telbankigen Kalksteinen und dünnen bräunlichen Mergeln. 
Die Probe 280992/26g innerhalb der Mergel enthält Morozovella cf. africana (siehe 
Tafel 21, Fig. 4), M. äff. esnehensis (siehe Tafel 21, Fig. 8), M. aequa aequa (siehe 
Tafel 21, Fig. 5) und M. aequa lacerti (siehe Tafel 21, Fig. 6 und Fig. 7) und wird 
ebenso wie die im Hangenden folgende Probe 280992/26g mit Nodosaria sp. (siehe 
Tafel 23, Fig. 8) in die M. subbotinae - Zone gestellt. Die als Wackestones mit 
planktonischen Foraminiferen ausgebildeten Kalksteine (Probe 280992/24) enthal-
ten Miscellanea rhomboidea (Probe 280992/24unten, siehe Tafel 11, Fig. 7) und M. 
meandrina (Probe 280992/24a, siehe Tafel 11, Fig. 8). Begleitend erscheinen 
Miscellanea sp., Kathinasp. (Probe 28992/24unten, siehe Tafel 11, Fig. 4), Glomal-
veolinen, Pelecypoden und Dasycladaceen (siehe Tafel 7, Fig. 6). Der Anteil der 
Dasycladaceen nimmt innerhalb der Kalksteinbänke zum Hangenden zu. In den 
obersten 10 cm erscheinen Anreicherungen von Ooiden (siehe Tafel 7, Fig. 7). 
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dbö. C3fa D/e Sedimente des Paleozän-Untereozän im Profil 'Kloster St. Paul' mit 
Darstellung der Häufigkeit der Biogene. 
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Abb. C31b Die Sedimente des Paleozän-Untereozän im Profil 'Kloster St. Paul' mit 
Darstellung der Häufigkeit der Mikrofazieskomponenten. 
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Diese werden nach FLÜGEL (1982) als mikritische Einfachooide (Onkolithe) be-
zeichnet und deuten subtidale Tiefen an (Probe 280992/24ODen,Tafel. 7, Fig. 8). 
PA6/7: LST - Es überlagern 0,5 m gelbliche Nummuliten- und Assilinen-haltige 
Sandsteine. Darüber folgen 5 m Wechsellagerung von mittelbankigen dolomitischen 
Kalksteinen und blättrigen Mergeln. Das Profil endet mit 2,5 m mittelbankigen Kalk-
steinen, die A. moussoulensis (siehe Tafel 13, Fig. 5), A. cucumiformis tumida (siehe 
Tafel 13, Fig. 6), A (G.) subtilis, A. {G.) telemetensis, Operculina sp., Miscellanea 
sp., Orbitolites sp., Kathina sp. und Pelecypoden in Wackestones enthalten 
(280992/28 bei Profilmeter 214). 
Stratiqraphie (Biozonen^: Aus dem geröllführenden Siltstein entnommene kantenge-
rundete Karbonatgerölle führen Alveolinen der A (G.) primaeva - bis unteren A (GJ 
levis - Zone (Probe 280992/23a.C|, Profilmeter 176). Es sind A (G.) dachelensis, A. 
(G.) pilula, A. (G.) telemetensis zusammen mit Discocyclina sp., Miscellanea sp. und 
Operculina sp. Planktonische Foraminiferen aus der Probe 280992/22b bei 162 
Profilmetern {Morozovella angulata, Acarinina sp.) werden in die P. pseudomenardii-
bis M. velascoensis - Zone gestellt. Eine 1,5 m unterhalb des geröllführenden Silt-
steins entnommene Probe (280992/21, bei Profilmeter 149) führt turbiditische 
Schüttungen von A ellipsoidalis zusammen mit Gastropoden und Pelecypoden. 
Innerhalb der dann unterlagernden Abfolge von Kalksteinen und Mergeln wäre dem-
nach die A (G.) levis- und A (G.) primaeva - Zone ausgebildet. A {G.) primaeva, A. 
(G.) levis oder begleitende Formen konnten nicht nachgewiesen werden. 
In der den geröllführenden Siltstein überlagernden Wechselfolge (PA5/6, TST) wur-
den M. subbotinae, M. formosa gracilis, Acarinina soldadoensis angulosa und M. 
aequa gefunden. Sie werden dadurch in die M. subbotinae - Zone des Untereozän 
eingeordnet. Die überlagernden Kalksteine der Sequenz PA6/7 (Probe 280992/28) 
enthalten die Arten A moussoulensis, A. äff. cucumiformis und A (G.) lepidula. Nach 
HOTTINGER (1960a) gehört die Form A äff cucumiformis in die A ellipsoidalis -
Zone. Die entsprechende Form konnte aber nicht eindeutig als die der A moussou-
lensis - Zone zugehörige Art A cucumiformis tumida identifiziert werden, deshalb 
werden die entsprechenden Gesteine in die A moussoulensis - Zone gestellt. 
Interpretation: An der Paleozän/Eozän-Grenze erfolgt eine Regression (obere A 
(G.) levis bis A cucumiformis - Zone, obere M. velascoensis bis M. edgari - Zone), 
die auch die Ablagerungstiefen der folgenden untereozänen Schichten beeinflußt. 
Durch die in den überlagernden Sequenzen erfolgenden Schüttungen der Rampe 
wird die distale Vertiefung der Rampe verfüllt. Die Schüttungen und subaquatischen 
Rutschungen werden als Ablagerungen des distalen Hanges einer Karbonatrampe 
gedeutet. 
Die laterale Entwicklung der paleozänen bis untereozänen Sequenzen in der 
Umgebung des Paulusklosters 
Profil 'Kloster St. Paul b' (Abb. C32, Kap. C.3.2.4, siehe Tafel 3) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
PA4/5: LST - Der Profilteil beginnt mit 1,4 m feinkonglomeratischen, dickbankigen 
Kalksteinen, die die unterlagernden massigen Siltsteine diskordant überlagern. 
Häufige Komponenten sind kantengerundete Quarz- (15 %) und Karbonatgerölle. 
Der Anteil und die Korngrößen der Quarz- und Karbonatgerölle nehmen zum Han-
genden nach ca 0,8 m stark ab. Eine aus dem oberen Teil entnommene Probe 
(261092/12, Profilmeter 1,2) zeigt einen Peloid-Anteil von 15% ohne konglomerati-
sche Anteile. In diesem Wackestone wurden A (G.) levis (siehe Tafel 12, Fig. 2 und 
Fig. 3), A (G.) dachelensis (siehe Tafel 12, Fig. 1), A (G.) pilula , A. (G.) telemeten-
sis, Operculina sp, Fallotella sp., Kathina sp., Hottingerina lukasi, Korallen und 
Grünalgen festgestellt. Diskordant folgt ein 0,9 m mächtiger, feinschichtiger feiner 
'Grainstone'. Er enthält an der Basis, aus den unterlagernden Kalksteinen aufgear-
beitete 3-8 cm große Kalksteingerölle, die zum Hangenden zeigen sie eine Gradie-
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rung zeigen. Darüber lagern 0,6 m massige feinkonglomeratische bioklastische 
Kalksteine mit Quarzgehalten von 7 % (Probe 261092/13, bei Profilmeter 2,7), die 
ebenfalls Gradierung zeigen. Die Floatstones enthalten A. (G.) telemetensis, A. (G.) 
cf pilula, Miscellanea rhomboidea, Discocyclina sp., Operculina sp., Fallotella sp., 
Saudia labyrinthica und Corallinaceen. In durch Bioturbation erzeugten Nestern 
erreicht der Peloidgehalt 7 % . 
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yAöö. C32 Die Sedimente des Paleozän-Untereozän der Profile in der Umgebung 
des Kloster St. Paul. 
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TST/HST - Es folgen 2,3 m Wechsellagerung unregelmäßig gebankter Kalksteine 
und dünner Siltsteine. Die basalen 0,25 m sind aus mergeligen Kalkstein (mfs). 
PA5/6: LST - Darüber lagern 7 m massige Siltsteine. Es folgt eine lateral auskei-
lende Linse von 0-1,5 m mächtigem, feinkristallinem, unregelmäßig gebanktem 
Kalkstein. Die obersten 25 cm enthalten A. cf ellipsoidalis, A. cf. pasticillata, A. äff. 
avellana, A. äff. leupoldi A. {G.) lepidula, Miscellanea rhomboidea, Orbitolites sp., 
Fallotella sp., Kathina sp., Ranikothalia sp., Operculina sp., Nummulites sp. und 
Corallinaceen in einem Floatstone (Probe 261092/14, Profilmeter 14). 
HST - Mit unregelmäßigem Schichtkontakt überlagern 4,5 m einer unregelmäßig 
gebankten Wechsellagerung aus mittelbankigen Kalksteinen und dünnem Siltstei-
nen. 
PA6/7: LST - Darüber folgen 3 m massige Siltsteine, die an der Basis (0,5 m) Anrei-
cherungen von Operculinen und Nummuliten aufweist. Die folgenden 2,5 m werden 
als TST interpretiert. 
HST - Es liegen 2,5 m dickbankige Kalksteine mit Nummuliten auf. 
Stratigraphie (Biozonen): Die Gesteine der Sequenz PA4/5 werden aufgrund des 
Vorkommens von A. (G.) dachelensis und A. (G.) telemetensis zusammen mit Hottin-
gerina lukasi in die obere A. (G.) primaeva- bis untere A. (G.) levis - Zone gestellt. 
Die in den überlagernden Schichten vorkommenden Arten A. (G.) telemetensis und 
A {G.) pilula erlauben ebenfalls nur eine Einstufung in die obere A {G.) primaeva-
bis untere A {G.) levis - Zone. Die A cucumiformis - Zone ließ sich nicht nachwei-
sen. Die überlagernden Gesteine der Sequenz PA5/6 werden durch das Vorkommen 
von A äff. avellana, A. (G.) lepidula und Orbitolites sp. in das Untereozän gestellt. 
Die Form A avellana wird von HOTTINGER (1960a) in die A cucumiformis - Zone 
gestellt. Die Einordnung in die A ellipsoidalis - Zone erfolgt aufgrund der Formen A 
cf ellipsoidalis und A cf. pasticillata. Ein die obere A (G.) levis- und A cucumiformis 
- Zone umfassender Hiatus wird angenommen. 
Interpretation: Die Sedimente werden als Ablagerungen des unteren Hangbereiches 
einer distal versteilten Karbonatrampe gedeutet. Die LST-Ablagerungen der Se-
quenz PA4/5 werden als laterale Schüttungen entsprechender Erosionsereignisse in 
den nördlichen Rampengebieten interpretiert. Die Vergemeinschaftung von Alveoli-
nen der A cucumiformis- und A ellipsoidalis - Zone deutet eine Resedimentation 
älterer Schichten an. Am Kloster St. Antonius ist die Sequenzgrenze PA4 als ent-
sprechender Emersionshorizont mit downlap der überlagernden Schichten ausgebil-
det (vgl. Kap. C.3.1.3). An der Paleozän/Eozän-Grenze erfolgt eine Regression 
(obere A (G.) levis- bis A cucumiformis - Zone, obere M. velascoensis- bis M. ed-
gari- Zone). In der Sequenz PA4/5 dominieren die LST-sedimente. Der Rückzug der 
Karbonatrampe führt zur Bildung distaler mariner Kalksteine und Wechselfolgen von 
Mergeln und mergeligen Kalksteinen. 
Profil Bir Dakhl' (Abb. C33, Kap. C.3.2.4, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
PA5/6: LST - Über den massigen kreidigen Kalksteinen der Sequenz PA4/5 liegt 
eine 2 m mächtige massige siltige Kreide, die lateral auskeilt und 4-7 cm große 
Si02-knollen enthält. Erosiv überlagern diese Einheit 8 m unregelmäßig mittelban-
kige dolomitische Kalksteine. Die unteren 10 cm dieser Schicht zeigen eine intensive 
Aufarbeitung des Untergrundes und eine Anhäufung von linsigen, eingeregelten 
Si02-Konkretionen, die eine Gradierung zeigen. Die bräunlichen Kalksteine verwit-
tern knollig. 
Stratigraphie: Bei Profilmeter 47 entnommene Proben (Probe 090294/24, vgl. Abb. 
C19) werden aufgrund des Vorkommens von P. pseudobulloides, M. angulata, P. 
chapmanii und Acarinina mckannai in die P. pusilla pusilla - Zone gestellt. Die über-
lagernden Schichten werden sequenz-stratigraphisch korreliert. Ein Untereozän-
Alter wird angenommen. Genauere Einordnungen sind nicht möglich. 
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Interpretation: Die Sedimente werden als Ablagerungen des äußeren Schelfes inter-
pretiert. Die SiC>2-Knollen können sowohl in geringen Tiefen als auch im Tiefwasser 
gebildet werden (siehe Kap. 6.2.1). Ein Faziesvergleich der Sequenz PA5/6 inner-
halb von Profilen des Südgalala ('Kloster St. Paul', 'Gebel Thelmet') und Nordgalala 
('Camp', 'Wadi Malha') scheint aber für diesen Zeitraum durchgehend flache Bil-
dungsbedingungen anzudeuten. Durch die Transgression in der P. pusilla pusilla -
Zone wandelt sich die Lithologie der Ablagerungen von kreidigen Kalksteinen zu 
distalen, mergeligen Kalksteinen mit Foraminiferen. 
PA5? 
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Abb. C33 Die Sedimente des Paleozän-Untereozän im Profil BirDakhl' 
Profil 'Wadi Dakhl' (Abb. C34, Kap. C.3.2.4, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
PA6/7: LST - Bei Profilmeter 110,2 überlagern 15 m braune unregelmäßig gebankte 
siltige Kalksteine die unterlagernden paleozän-untereozänen Tonsteine. 
Vereinzelt sind bräunliche Si02-Bänder eingeschaltet. Es folgen 70 m gelbliche, 
lagige Siltsteine. In den unteren 20 m sind Linsen von siltigen Kalksteinen einge-
schaltet, die an der Basis feinkonglomeratisch ausgebildet sind. Die umgebenden 
Schichten zeigen 'onlap' auf die Kalksteinlinsen. Die darüber folgende Wechsella-
gerung (20 m) ohne Einschaltungen wird als TST/HST interpretiert. 
PA7/8: TST - In die obersten 30 m sind 0,3-0,6 m mächtige unregelmäßig gebankte 
Kalksteinbänke eingeschaltet. Die diskordant in die Siltsteine einschneidenden 
Bänke nehmen zum Hangenden an Mächtigkeit und Zahl zu. 
HST - Darüber folgen 15 m dickbankige Kalksteine mit eingelagerten Si02-Bändern. 
Im Hangenden überlagern 5 m graue massige Kalksteine, die unteren 2 m sind 
feinkonglomeratisch ausgebildet. Der oberste Meter ist unregelmäßig gebankt und 
enthält vereinzelt SiC^-Bänder. Darüber kommen 1,5 m einer Wechsellagerung von 
grauen mittelbankigen dolomitischen Kalksteinen (25 cm mächtig) mit gelblichen 
feinschichtigen Silten (8-10 cm mächtig). 
PA8/9: LST - Es überlagern 5 m siltige Kalksteine, die Wurmgänge und Phosphatge-
rölle zeigen. Darüber lagern 2,5 m mittelbankige Kalksteine mit A. {G.) lepidula, 
Nummulites sp. und Operculina sp. (Probe 100294/60, bei Profilmeter 223). Lateral 
ist diese Schicht feinkonglomeratisch mit synsedimentären mikritischen Intraklasten 
ausgebildet. Die Nummuliten sind innerhalb der feinkonglomeratischen Matrix ange-
reichert. 
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dbfc. C34a Die Sedimente des Paleozän-Untereozän im Profil Wadi Dakhl' mit 
Darstellung der Häufigkeit der Biogene. 
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Abb. C34b Die Sedimente des Paleozän-Untereozän im Profil 'Wadi Dakhl' mit 
Darstellung der Häufigkeit der Mikrofazieskomponenten. 
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Im Hangenden folgen 1 m konglomeratischer, mittelbankiger Kalkstein und 1 m 
Kalkstein mit eingeschalteten SiC>2-Bändern. Innerhalb der obersten Schichten ist 
eine nach SE einfallende subaquatische Rutschung von 0,5-1 m Mächtigkeit und 2-3 
m Ausdehnung ausgebildet. 
Stratigraphie (Biozonen): Exakte Biozonierungen konnten nicht vorgenommen wer-
den. Die Schichten werden aufgrund der unterlagernden Tonsteine der M. subbo-
tinae - Zone und dem Vorkommen von A {G.) lepidula in Probe 100294/60 in das 
Untereozän gestellt. Es wird vermutet, daß die Abfolge in der Zeit der A ellipsoidalis-
bis A moussoulensis - Zone abgelagert wurde. 
Interpretation: Durch die Progradation der Karbonatrampe nach Südosten bildeten 
sich in der Sequenz PA6/7 pelmikritische Kalksteine und Siltsteine. Danach kommt 
es zur Bildung mächtiger LST, die auf den Schelf in Richtung der internen Schelf-
becken geschüttet wurden (im Hamam Faraun in der oberen A ellipsoidalis - Zone). 
Die subaquatischen Rutschungen sind größer und markanter eingeschnitten als in 
dem weiter westlich liegendem Profil 'Bir Dakhl'. Der klastische Einfluß des Liefer-
gebietes erscheint hier größer, wie auch schon in den paleozän-untereozänen Ton-
steinen sichtbar. Zusätzlich scheinen im Gebiet westlich des Golfes von Suez steile-
re distale Rampenhänge ausgebildet gewesen zu sein. Die Mächtigkeit der LST's, 
die Ausbildung der subaquatischen Rutschungen und die Maturität der Klastika 
deutet dies an. 
C.3.3 (Mega)sequenz MPA3 (Unteres Eozän) 
C.3.3.1 Nordwestlicher Sinai 
Profil 'Gebel Um Makhasa' (Abb. C21, Kap. C.3.2.1, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
PA8/9: Die untereozäne Sequenz PA7/8 wird diskordant von 4,5 m blättrigen bis 
schichtigen Siltsteinen mit Nummulites sp. und N. äff. involutus (Probe 170393/16) 
überlagert. Es folgen 40 m massige Sandsteine, die linsenförmige Anreicherungen 
von Nummulites sp. und N. äff. involutus führen (Probe 270393/17). 
Stratigraphie (Biozonen): Die Schichten werden aufgrund der vorkommenden Num-
muliten und durch sequenz-stratigraphischer Vergleiche in das obere Untereozän 
gestellt. Es wird ein der A trempina - bis A oblonga - Zone entsprechendes Alter 
und ein Hiatus zu den unterlagernden Schichten vermutet. 
Interpretation: Die Ablagerungen werden als durch eine Transgression im oberen 
Untereozän beeinflußte Bildungen des Schelfes interpretiert. Der klastische Eintrag 
wird auf ein möglicherweise im Süden anlagerndes Hochgebiet zurückgeführt. 
N Ain Sudr (Profilaufnahme: KUSS 1993; Abb. C35, Kap. C.3.3.1, vgl. Abb1) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Siltige kreidige Kalksteine werden diskordant von 1,4 m konglomeratischen Kalk-
steinen überlagert. Die eingelagerten 5-25 cm großen Gerolle enthalten Orbitolites 
sp. zusammen mit A (G.) lepidula, A. ilerdensis, A. aragonensis, A. trempina und A 
bronneri (Probe 310393/78, bei Profilmeter 0,7). Begleitende Formen sind Discocy-
clina sp., Operculina sp., Nummulites sp., Serpuliden, Poriferen und Corallinaceen. 
Der Peloidgehalt der mikrosparitischen Packstones beträgt 20 %, in der Matrix sind 
mikritische Intraklasten eingebettet (10 %). Der Kalksteingerölle werden als 
Wackestone mit 65 % planktonischen (und 10 % biserialen benthonischen) Fora-
miniferen klassifiziert (Probe 311092/78b). In diesem Wackestone sind Operculina 
sp. und Nummulites sp. eingelagert. Es überlagern 12 m einer Wechsellagerung von 
dünnen Kalksteinen und siltigen kreidigen Ablagerungen. Entnommene Proben 
klassifizieren die Kalksteine als Wackestones mit planktonischen Foraminiferen 
sowie Operculinen (Probe 310393/79, Profilmeter 5,4, siehe Tafel 10, Fig. 3). Die 
überlagernden 1,3 m mächtigen Kalksteine enthalten A. (G.) lepidula, A. cf. oblonga 
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(siehe Tafel 14, Fig. 4) und A schwageri in einer mikritischen Matrix (Probe 
310393/80, Profilmeter 14). Begleitende Formen sind Operculina sp, Discocyclina 
sp., Nummulites sp., Nodosaria sp., Corallinaceen und Grünalgen. Der Anteil der 
Peloide beträgt 25 %, der planktonischen Foraminiferen 10 %. Wenige mikritische 
Intraklasten sind in den Floatstone eingeschlossen. Dann folgen 37 m Wechsellage-
rung dünnbankiger dolomitischer Kalksteine und siltiger kreidiger Kalksteine. Bei 22 
m und 31 m sind 5,5 bis 6 m mächtige Kalksteine mit großen, subaquatischen 
Rutschungen eingeschaltet. Die im Hangenden folgenden 69,5 m bestehen aus 
einer Wechsellagerung von Dolomiten und Mergeln. In diese sind 1,5 bis 5 m mäch-
tige Kalksteine mit subaquatischen Rutschungen eingeschaltet. Aus den Kalksteinen 
entnommene Proben (Probe 310393/82, bei Profilmeter 104) zeigen Wackestones 
mit Operculina sp. und Nummulites sp. Der Anteil an planktonischen Foraminiferen 
liegt bei 65 %, 10 % werden von kleinen pyritischen Einschlüssen gestellt. 


































Abb. C35 Die Sedimente des Untereozän im Profil 'N Ain Sudr' 
Stratigraphie (Biozonen): Die liegende siltige Kreidesedimentation kann nicht datiert 
werden. Die überlagernden Kalksteine sind durch A. trempina, A. aragonensis und 
A. ilerdensis in die A. trempina - Zone einzuordnen (Probe 310393/78). Die bei 14 
Profilmetern entnommene Probe 310393/80 enthält A cf oblonga, A. schwageri und 
A (G.) lepidula. Da A. cf. oblonga (siehe Tafel 14, Fig. 4) nicht eindeutig als Zonen-
art identifizierbar war, diente zusätzlich A. schwageri ohne A trempina als Kriterium 
zur Einstufung in die A oblonga - Zone. Dabei ist zu beachten, daß diese Form nach 
HOTTINGER (1960a) bereits in der oberen A trempina - Zone erscheint. 
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Interpretation: Die Kalksteine des Unteren Eozän (A. trempina - Zone) werden als 
Bildungen des flachen Subtidals interpretiert. Wassertiefen von 20-50 m werden 
wegen vorhandener Alveolinen, Grünalgen und Poriferen angenommen. Nach der A. 
trempina - Zone vertieft sich der Ablagerungsraum. Die Wackestones mit planktoni-
schen Foraminiferen werden als Bildungen des unteren Hangs interpretiert. Neriti-
sche Wassertiefen von 100-200 m werden angenommen. 
C.3.3.2 Nordgalala 
Profil '15 km S' Ain Sukhna' (Abb. C25, Kap. C.3.2.2, vgl. Abb.1) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
PA7/8: TST - Über den kreidigen Kalksteinen mit Gastropoden der Sequenz PA6/7 
folgen 13,6 m mittelbankige Kalksteine. Basal enthalten die mittelbankigen Kalk-
steine Gastropoden, biseriale benthonische Foraminiferen und Serpuliden in einem 
Mudstone (Probe 311092/85). 2-3 % Peloide und inkrustierende Rotalgen sind ver-
treten. Peloidanteil nimmt zum Hangenden auf 5-7 % bei Probe 311092/86 zu. 
(mfs) Ab 8 m sind verstärkt schichtige Siltsteine von mehreren cm Mächtigkeit ein-
geschaltet. Die Schichten zeigen 'fining upward'. Es überlagert 1 m mittelbankiger, 
leicht kreidiger Kalkstein mit Pelecypoden und cm-dicken Lagen von schichtigen 
Siltsteinen. 
HST - Im Hangenden folgen 6 m mittelbankige kreidige Kalksteine. Die oberen 2,8 m 
der Floatstones enthalten Pelecypoden, Gastropoden, Serpuliden, Corallinaceen, 
Idalina sp. und 2-3 % Peloide (Probe 311092/87, siehe Tafel 9, Fig. 7). Die ange-
lösten Schalen der Pelecypoden und Gastropoden sind von bis zu 2,6 mm inkrustie-
renden Algen umgeben (siehe Tafel 9, Fig. 8). Darüber folgen 3,5 m Wechsellage-
rung von mittelbankigen Kalksteinen und dünnem Siltsteinen. Es überlagern 1 m 
knollig verwitterte Kalksteine und 0,5 m Dolomit. 
PA8/9: LST - Den oberen Abschluß des Profils bilden 2 m gelbe bioturbate Siltsteine 
und ca. 30 m dickbankige Kalksteine. Die Kalksteine sind als Floatstones mit Pele-
cypoden und Gastropoden ausgebildet (Probe 311092/89). 
Stratigraphie (Biozonen^: Die Schichten können nicht datiert werden. Durch Verglei-
che mit anderen Profilen wird die Abfolge in das untere Eozän gestellt. Die in der 
Sequenz PA8/9 ausgebildete Siltsteine werden durch sequenz-stratigraphische 
Korrelation mit der A. trempina - bis A. oblonga - Zone verglichen. 
Interpretation: Die Ablagerungen werden als Sedimente der proximalen Rampe 
interpretiert. In der Probe 311092/83 vorkommende Grünalgen weisen auf geringe 
Ablagerungstiefen hin. 
Profil 'Camp' (10 km W Wadi Askhar) (Abb. C26, Kap. C.3.2.2, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
PA7/8: LST - Über der Sequenz PA6/7 folgen 11 m massig bis dickbankige 
'Grainstones', die Pecten und Alveolinen enthalten. Der Fossilgehalt und die Korn-
fraktion nehmen zum Hangenden zu. Dann folgen 3,4 m massige knollig verwitterte 
bräunliche dolomitische Kalksteine, die A. (G.) lepidula, A. corbarica und A. deci-
piens (Probe 140294/90) enthalten. Darüber lagern 6,2 m massige bioturbate Sand-
steine. 
TST - Erosiv in die unterlagernden Schichten eingeschnitten folgen diskordant 2,2 m 
dickbankige dolomitische Kalksteine. Die unteren 1,2 m sind als Floatstones mit in 
Linsen angereicherten Corallinaceenthalli ausgebildet (Probe 140294/88). In den 
oberen 0,8 m sind Boundstones mit Corallinaceen ausgebildet (Probe 140294/87). 
HST - Darüber folgen 15 m unregelmäßig gebankte mittelbankige Kalksteine und 2-6 
cm mächtige, schichtige Silte. 
Stratigraphie: Die Sedimente werden aufgrund des Vorkommens von Orbitolites sp. 
in das Untereozän gestellt. Ab Profilmeter 48,2 werden die überlagernden Schichten 
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durch A. corbarica, A. decipiens und A. (G.) lepidula in die A. corbarica - Zone ein-
gestuft. 
Interpretation: Die Sedimente werden als Ablagerungen einer homoklinalen Rampe 
interpretiert. Die Kom/Mikrit-verhältnisse (3/1) deuten eine mäßige Wellenbewegung 
an. Eine Entstehung oberhalb der Wellenbasis wird angenommen. Entsprechend 
den paläogeographischen Einstufungen befindet sich dieses auf der Nordseite der 
'Syrian Arc'-Schwelle des Nordgalala. Die Wellenbewegung und dadurch bedingte 
Frischwasserzufuhr begünstigten die Ausbildung von Algen- und Korallenbiohermen. 
Profil 'Bir Madsus' (vgl. Abb. 1 und Abb. 29) 
Beschreibung: Es kann keine Untergliederung in Sequenzen vorgenommen werden. 
Über den kreidigen Kalksteinen der A. ellipsoidalis - Zone folgen 30 m Wechsellage-
rung von braunen dolomitischen dickbankigen knollig verwitterten Kalksteinen und 
massigen mergeligen Kalksteinen. Die Einheit ist unregelmäßig gebankt. Es folgt 9,3 
m braune massige dolomitische Kalksteine, die in den obersten 3,2 m stärker verkie-
selt sind. Im Hangenden lagern 37,5 m braune massige knollig verwitterte dolomi-
tische Kalksteine mit eingeschalteten loferitischen Horizonten. Die untersten 4,5 m 
sind bei zum Hangenden abnehmenden Si02-gehalt stärker verkieselt. Über dieser 
verkieselten Partie ist eine 3,8 m mächtige lateral auskeilende Schicht von weißen 
loferitischen Kalksteinen eingeschaltet. Diese knollig verwitterte mittelbankige Kalk-
steinlinse erstreckt sich lateral über 8 m. Bei 14,3 m folgt eine zweite 8 m mächtige 
loferitische Einschaltung. Die lateral auskeilende Schicht erstreckt sich auf einer 
Länge von ca. 2 km. Oberhalb der restlichen 15 m dolomitischen Kalksteins endet 
das Profil. 
Stratigraphie: Die unterlagernden massigen Kalksteine werden durch das Vorkom-
men der Zonenart in die A. ellipsoidalis - Zone gestellt. Die Schichten im Hangenden 
können nicht datiert werden. Ein untereozänes Alter wird angenommen. 
Interpretation: Bedingt durch den Rückzug nach Norden erreichen die proximal ge-
bildeten Kalksteine den Nordgalala in der A ellipsoidalis - Zone. Eine Position süd-
lich des Hebungsgebietes wird angenommen. Durch die regressive Entwicklung im 
unteren Eozän bis zur A oblonga - Zone entstanden subtidale dolomitische Kalk-
steine mit loferitischen Einschaltungen. 
Profil 'Wadi Malha' (Abb. C27, Kap. C.3.2.2, vgl. Abb. 1) 
Beschreibung: Die Schichten können nicht exakt in Sequenzen und 'Systems tracts' 
gegliedert werden. 
Die Sequenzgrenze PA7 ist eine scharfe Grenzfläche mit einer Dolomitisierung der 
unterlagernden Gesteine. 
PA7/8: TST - Oberhalb der Dolomite der Sequenz PA6/7 folgen 39,5 m massige, 
laminierte Kreiden, in die nach 11,5 m ein 10 cm mächtiger gelber, laminierter Silt-
stein eingeschaltet ist. Die unter diesem Band liegenden gelblichen kreidigen Kalk-
steine haben einen höheren Siltgehalt als die überlagernden. 
HST - Die weißen reinen Kreiden über dem Siltband zeigen bei 5 m und 8 m Lagen 
von 10-23 cm großen Si02-konkretionen. Darüber folgen dickbankige unregelmäßig 
gebankte subhedrale Dolomite mit Gastropoden und Pelecypoden. Die überlagernde 
Wechsellagerung (20 m) von Kalksteinen und Mergeln ist überschottert. Die Ober-
kante des Dolomits wird als Sequenzgrenze PA8 mit tiefgründiger Dolomitisierung 
des Untergrundes interpretiert. 
Stratigraphie: Die Schichten können nicht exakt datiert werden. Aufgrund sequenz-
stratigraphischer Korrelationen mit anderen Profilen aus dem Nordgalala wird ein 
untereozänes Alter angenommen. 
Interpretation: Vermutlich im Untereozän werden im südlichen Nordgalala proximale 
Kalksteine abgelagert. Das Einsetzen der massigen Kreidigen Ablagerungen im 
Profil wird wahrscheinlich mit einer geringen Transgression in der A corbarica -
Zone generiert. Der synsedimentär gebildete subhedrale Dolomit wird als Bildung 
unter regressiven Bedingungen in der A trempina - Zone interpretiert. Die deutlich 
C.3 Profile im Paleozän und Eozän 
Appendix C : Profildarstellungen 308 
ausgebildeten Expositionshorizonte mit Dolomitisierung der unterlagernden Schich-
ten werden als Kriterium für intertidale Ablagerungen einer Schwellenregion ange-
sehen. Vermutlich durch die Transgression der A. oblonga - Zone Wechsellagerun-
gen von Kalksteinen und Silten der oberen homoklinalen Rampe abgelagert. Vergli-
chen mit anderen Profilen am Südrand des Nordgalalas werden geringere Wasser-
tiefen angenommen, die möglicherweise durch die noch nicht voll erodierte 'Syrian 
Arc'-Struktur bedingt sind. 
C.3.3.3 Zentraler Südgalala 
Profil 'Gebel Thelmet' (Abb. C36, Kap. C.3.3.3) 
Beschreibung: 
PA6/7: TST - Diskordant folgen über den Kalksteinen der Sequenz PA5/6 18,9 m 
Wechsellagerung von Kalksteinen und Silten. Bei 8,4 m ist ein 4,9 m mächtiges 
Olistostrom eingeschaltet. Es besteht aus 1 m mittelbankigem, konglomeratischem 
Kalkstein. In diesem Grainstone kommen A. (G.) lepidula, A. moussoulensis, 
Operculina sp., Discocyclina sp., Orbitolites sp., Fallotella sp., Corallinaceen und 
Korallen vor. Darüber lagern 20 cm dickbankiger Kalkstein und 3,7 m sandige kon-
glomeratische Kalksteine. 
TST - Die sich oberhalb des Rutschkörpers fortsetzende Wechselfolge zeigt merge-
lige Kalksteine und siltige Mergel. 
HST - Eine scharfe Grenzfläche an der Basis des diskordant überlagernden, 9,5 m 
mächtigen, massigen Kalksteins wird als.(mfs) interpretiert. Die feinkonglomerati-
schen unteren 2,3 m dieser Einheit enthalten Operculina sp., Discocyclina sp. und A. 
corbarica in einer mikrosparitischen Matrix (Probe 281092/41). Es überlagern 29,5 
m, massig bis mittelbankige mergelige Kalksteine mit wechselndem Dolomitisie-
rungsgrad. Die Sequenzgrenze PA7 ist eine scharfe Grenze mit einer leichten Do-
lomitisierung des Unterlagernden. 
PA7/8: TST - Diskordant überlagern 7,8 m massige Kalksteine. An der Basis ist A. 
corbarica, Operculina sp., Discocyclina sp. zusammen mit Korallen und karbonati-
schen Extrakosten angereichert. Die Matrix des konglomeratischen Kalksteines ist 
ein Mikrosparit (Probe 281092/42a). 
HST - Die überlagernden 19 m massigen Kalksteine des HST verwittern kavernös. 
Ab 8,3 m sind lentikulare Anreicherungen von konglomeratischen Kalksteinen mit A. 
corbarica eingeschaltet (Probe 281092/42b). Discocyclina sp., Operculina sp., kleine 
benthonische Foraminiferen und Korallen sind ebenfalls in der mikrosparitischen 
Matrix enthalten. Der Peloidgehalt beträgt 15 %, 10 % der Anteil an phosphatischen 
Klasten. 10 % der Biogene tragen inkrustierende Rotalgen. Darüber folgen mittel-
bankige Kalksteine mit A. cf. trempina (Probe 281092/46, siehe Tafel 13, Fig. 7) in 
einer mikrosparitischen Matrix (Probe 281092/43 und 281092/46). Begleitet wird 
diese Form von Nummulites sp., Operculina sp., Fallotella sp., Miscellanea sp. und 
Corallinaceen. Phosphatische Klasten sowie Bioklasten von Poriferen und Echinoi-
deen erscheinen im Grainstone. Die Sequenzgrenze PA8 ist eine scharfe Abgren-
zungsfläche mit Dolomitisierung des Untergrundes. 
PA8/9: LST- Diskordant überlagern 29,3 m siltige massig bis dickbankige Kalksteine. 
Bei 2,8 m, 9 m und 14,6 m sind 3-5 m mächtige Olisthostrome eingeschaltet. Basal 
ist die Einheit als konglomeratischen Kalksteine mit Gerollen von 5-10 cm Durch-
messer ausgebildet. Die Gerolle zeigen zu Hangenden Gradierung. 
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Abb. C36a Die Sedimente des Untereozän im Profil Gebet Thelmet' mit Darstellung 
der Häufigkeit der Biogene. 
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Abb. C36b Die Sedimente des Untereozän im Profil 'Gebe! Thelmet'mit Darstellung 
der Häufigkeit der Mikrofazieskomponenten. 
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Die als Biosparite ausgebildeten konglomeratischen Kalksteine enthalten Korallen, 
Corallinaceen, Orbitolites sp. (Probe 281092/48, Tafel 10, Fig. 6), Fallotella sp., 
Nummulites sp., Operculina sp., A fornasinii (Probe 281092/49, siehe Tafel 13, Fig. 
8) und A schwagen in einer mikrosparitischen Matrix. (Probe 281092/48, 
281092/49). Es sind bis zu 1 cm große kantengerundete Quarzgerölle eingelagert. 
Sie erreichen Anteile von 10-15 %. 
TST - Ab 14,9 m dominieren innerhalb der Einheit mergelige, unregelmäßig gebank-
te Kalksteine. Die Konglomerate sind nur noch vereinzelt eingeschaltet. 
HST - Es überlagern 47,4 m, gut gebankte mergelige Kalksteine. Die Bankmächtig-
keit beträgt 25 cm. In die Bänke sind lentikulare Si02-Konkretionen mit bis 20 cm 
Durchmesser eingeschaltet. 
PA9/10: TST - Darüber folgen ca. 40 m stark kreidige gebankte Kalksteine, deren 
unterste 5 m knollig verwittern. 
Stratigraphie (Biozonen): (siehe Tab. 12 im Anhang, Appendix A) 
Die Ablagerungen des TST der Sequenz PA6/7 werden in die A moussoulensis -
Zone eingestuft. Die gefundenen Formen entsprechen den von HOTTINGER 
(1960a) gegebenen Bestimmungsmerkmalen. Die Probe 281092/41 in der Sequenz 
PA7/8 wurde aufgrund des Vorkommens der Zonenart in die A corbarica - Zone 
gestellt. In der Probe 281092/43 erscheint A trempina (Sequenz PA8/9, A trempina 
- Zone). A trempina konnte in dieser Abfolge nur in einer Probe nachgewiesen wer-
den. Innerhalb der Sequenz PA9/10 wird wegen des Vorkommens von A schwagen 
und A fornasinii öle A. oblonga - Zone des mittleren Eozän angenommen. 
Interpretation: Das Profil 'Gebel Thelmet' zeigt auch im Untereozän unter proxima-
len Bedingungen und neritische Ablagerungstiefen. Karbonatbetonte Sedimentation 
bestimmt das Ablagerungsmilieu. Scharfe Sequenzgrenzen, Dolomitisierung der 
unterlagernden HST's, sowie fehlende Ausbildung von LST's werden als Kriterien 
für eine Bildung in einer proximalen Rampenposition interpretiert. Die Faunen und 
Floren der Kalksteine deuten neritische Wassertiefen von 50-150 m an (Alveolinen, 
Korallen, Rotalgen). In der A oblonga - Zone ist ein verstärkter Eintrag von kanten-
gerundeten Quarzen sichtbar. GIETL (in prep.) beschreibt aus dem westlich gelege-
nen Wadi Askhar siliziklastische Schüttungen in Kalksteinen der A oblonga - Zone. 
KUSS & LEPPIG (1989) beschreiben aus dem südöstlichen Nordgalala eine als 
'Maghra el Bahari Formation' bezeichnete Abfolge von 20 m rötlichen Sandsteinen, 
die eine Exposition nördlich gelegener Gebiete in der A trempina- und A oblonga 
Zone andeuten. Die Ursache wird in einer Regression vermutet, direkt am Golf von 
Suez gelegene Gebiete der proximalen Rampe der Erosion aussetzt. Inwieweit 
Hebungsbewegungen im Gebiet des Golfes von Suez diese Entwicklung verstärken, 
kann im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden. 
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